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9 octobre. - Reunion des Dames de la charit6 et
des Filles de la charit6 qui visitent les pauvres. Le
pr6dicateur commente la belle parole : Honorer NotreSeigneur Jesus-Christ comme la source et le module de
toute charit6. Cette phrase ne se trouve pas dans le
reglement provisoire de la confr6rie de charit6 r6dig6
par saint Vincent le 23 aoft 1617 et qui donne comme
patrons de-l'ceuvre la sainte Vierge, .saint Martin et
saint Andre: < Et -pour ce que la Mere de Dieu 6tant
. invoquie et prise pour patrone aux choses d'importance,
il ne se peut que tout n'aille a bien et ne redonde a la
gloire du bon J6sus son fils, les dites dames la prennent
pour patrone et protectiice de l'oeuvre et la supplient
tres humblement d'en prendre un soin sp6cial comme
aussi saint Martin et saint Andre, vrais exemples de
charit6, patrons dudit Chatillon. Y,Le reglement d6finitif du 24 novembre 1617, approuv6 par l'archev6que
de Lyon, porte les mots suivants : a Et d'autant qu'en
toute confr6rie la sainte coutume de l'eglise est de se
proposer un patron, les dites servantes des pauvres
prennent pour patron Notre-Seigneur J6sus-Christ. .
Plus tard quand des confr6ries furent 6tablies dans

-6les campagnes a la suite des missions, saint Vincent
r6digea un autre reglement qui commence ainsi : La

confrerie de la charit6 est institute pour honorer
Notre-Seigneur J6sus-Christ, patron d'icelle, et sa
sainte Mere. Enfin en I863 quand M. Etienne, restaurateur de l'association, r6digea le reglement actuel, it
mit en tate cette phrase emprunt6e aux regles des
Filles de la charit6 : u Elle a 6t~ suscitie de Dieu pour
honorer Notre-Seigneur Jesus-Christ comme la source
et le modile de toute charite. n
A la reunion des dames et des soeurs qui suit cette
conference, le Directeur raconte tout ce que le pape
Pie XI a fait pour les dames de charite soit en Pologne
comme nonce,- soit & Milan comme archeveque, soit
depuis qu'il est Pape; Sa Saintet6 a daigni envoyer
une benediction sp6ciale la pr6sidente, au Conseil
central et a toute I'association, sans oublier les pauvres
qui sont assistes par elle. - On 6tudie ensuite la question de d6velopper I'ceuvre en invitant k y entrer les
dames qui ne demandent qu'i se d6vouer, qui ont 6t6
infirmieres pendant la guerre, qui le sont encore
actuellement soit dans les h6pitaux, soit comme visiteuses des quartiers et qui, en entrant dans t'association,
b6n6ficieraieat des avantages spirituels de I'ceuvre.
24 octobre. -

On recommence les cas de conscience

moraux et liturgiques, selon les prescriptions de nos
assemblies et du nouveau code. Ces reunions dirig6es
par M. Reynaud, pr6sid6es par M. Gleizes, sont tres
int6ressantes et tres utilcs; on y apprend ou on se
rappelle une foule de notions tres utiles pour le ministere.
2 novembre. - Une main pieuse a orn6 de fleurs la
tombe de nos confreres au cimetiere Montparnasse; les
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fleurs ont une signification symbolique qui exprime

bien les sentiments de nos coeurs : elles rappellent soit
la brievet6 de la vie, puisque beaucoup de ces fleurs
ne vivent que 1'espace d'un matin, soit les vertus qui
ont 6tA pratiqubes par les d6funts, comme la charit6
par la rose, la puret6 par le lis, etc., soit 1'6ternite
dans laquelle sont entrbs nos devanciers comme ces
fleurs qu'on appelle immortelles; aussi la Sacr6e Congr6gation des Rites a rappele recemment que ce n'6tait
pas un usage repr6hensible de placer des fleurs sur la
toaibe, pas plus que d'y allumer des lampes, pourvu
que cela se fasse avec des vues de foi, pour rappeler
I'immortalit6 de 1'ame et pour honorer ce corps qui a
6t6 le temple du Saint-Esprit et qui ressuscitera glorieux, couronn6 non plus de fleurs 6ph6emres,mais de
fleurs vraiment immortelles, c'est-a-dire de merites et
de gloire.
7 novembre. -

Nous honorons par un salut solennel

le bienheureux Perboyre, modile et patron des professeurs et sup6rieurs de petit s6minaire, des sousdirecteurs de seminaire interne et des missionnaires
de Chine, puisqu'il a pass6 par ces trois charges.
8 novembre. - Cercle d'6tudes des soeurs directrices
de patronages.
M. Crapez preside la reunion, a laquelle assistent
Notre Tres Honoree -M.re et nos seurs officieres.
Nous voici reunis, mes Sceurs, pour 6changer nos
vues sur la direction a donner a nos patronages. Tout
d'abord, il me semble qu'il est a propos de nous
rappeler la lettre de M. Notre Trbs Honor6 Pere, en
date du 29 mars dernier :

-8Paris, le 29 mars 1922

MES TRES CHERES SCEURS

La grdce de Notre-Seigxeur soit avec vous pour jamais!
Vous serez heureuses d'entrer dans les desirs de la
Sainte Vierge et ceux de la Communaut6, en vous faisant les propagatrices de la Croisade de la Medaille
miraculeuse. Vous.en trouverez ci-joint l'organisation,
l'id6e A rdpandre.
C'est le cadre dans lequel il vous sera facile de
grouper vos oeuvres et de faire entrer toutes les Ames
devou6es au culte de Marie Immaculee, telle qu'elle
s'est manifestee a la famille de saint Vincent. .
Je ne puis qu'approuver et encourager ce mouvement
de solide pietd mariale et j'en apprendrai les resultats
avec la plus vive satisfaction.
Dans cette confiance, je vous b6nis, mes chires
sceurs, vous et toute la chore famille, et me redis, dans
les saints cr-urs de Jesus et de Marie,
Votre devoue serviteur,
F. VERDIER.
Nous avons iebonheur d'avoir dans la Communaut6
un cadre tres pr6cis qui n'est autre que l'Association
de la M1daille miraculeuse. Nous devons bien organi- r nos groupements dans ce cadre; le perfectionnement se fera ensuite. Comment pouvons-nous propager la d6votion a Marie? - Par la M6daille, par la
croisade; nous travaillerons ainsi la sanctification des
ames. Je vous serais reconnaissant, ma Mere, d'interroger vous-meme nos sceurs.
- NOTRE TRES HONOREE MERE. - M. le directeur,
dans notre pric6dente reunion, vous avez entendu quelques-unes de nos soeurs qui ont eu la bontA de nous indiquer ce qui s'est deja fait chez elles, ma sceur Ribes et ma
sceur Vassort nous ont dit, avec beaucoup de simplicit6
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et de clart6, comment elles ont commence a organiser
la croisade. Nos soeurs ont pu trouver dans (< les
Rayons , les indications sur la marche ALsuivre. Je ne
doute pas que, depuis lors, plusieurs maisons ne se
soient mises en mesure d'organiser la croisade.
Voyons, ma Soeur E. de Passy, oi en 6tes-vous?
- Nous n'avons fait que recevoir les enfants de la
Medaille, nous n'avons rien organis6 encore.
--Vous avez fait imposer la Medaille aux enfants?
-Oui, ma Mere, elles i'ont reque le 27 septembre.
- Bien, le premier echelon est monte.
- Y a-t-il quelqu'un de Saint-Ambroise? Voyons, ma
Sceur, ou en etes-vous?
- Ma Merp, nous en-sommes au debut; nous cherchons a organiser la croisade, en choisissant une
l6ite parmi les petites, les moyennes et les grandes.
- Dites-moi comment vous expliqueriez la croisade
A vos enfants. Supposez que je sois une p'ite flle; je
vous promets & 1'avance d'etre bien docile (sourire
g6neral).

- II me semble, ma Mere, que je leur ferais appr6cier la Medaille, en leur disant comment Marie est
apparue a -saeur Catherine, et qu'elles aussi peuvent
devenir les privilfgiees de la sairite Vierge, mais y'il
faut pour cela etre meilleures que les autres. Puis, je
leur indiquerais les conditions & remplir, je les engagerais ay riflchir et &adresser ensuite leur demande
d'admission dans la croisade.
- Tres bien. Vous leur expliquerez aussi que, selon
leur fge,, elles seront classes dans diffrrentes categories; vous leur proposerez quelques petits sacrifices
a faire; vous pourrez vous baser sur ce quie a paradans
les c Rayons ».
- Qu'a-t-on fait a Saint-Franaois-Xavier?
-

Ma Mere, les eafants oat recu la Medaitle. Nous

-
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pensons laisser subsister les anciennes Associations :
celle de 1'Enfant-Jssus, celle des Saints-Anges et la
congregation des Enfants de Marie.
- Certainement. 11 s'agit seulement de choisir 1'elite
parmi chaque groupe.
- De la paroisse de la Madeleine, y a-t-il quelqu'un? Que fait-on?
- Nous avons commenc6 par faire recevoir les
enfants des classes dans I'Association de la M6daille
miraculeuse, puis nous avons choisi dix zilatrices,
enfants de Marie, pour faire de la propagande parmi
leurs compagnes, et leur faire appr6cier la M6daille.
Ce sont ces dix z6latrices qui s'occupent de l'Association des Saints Anges.
- Qui s'occupe des petites? Ont-elles recu la
Medaille!
- On n'a encore rien fait pour elles.
-

Vous avez bien fait.de charger vos enfants de

Marie de s'occuper de l'association des Saints-Anges.
Qnand vos a anges , auront compris, vous chargerez
vos zelatrices de l'Association de 1'Enfant-J6sus. Je
compte sur votre bonne volont6 pour activer cela.
-

A Saint-Pierre du Gros-Caillou?

- Ma Mere, nos enfants des classes ont toutes recu
la Medaille, ainsi que celles du patronage; elles sont
chargees de la propager dans leurs families; et pour les
jeunes filles qui ne l'ont pas encore, on profitera de la
fete du 27 novembre pour les enroler.
- C'est cela. Vous vous adresserez aux plus grandes,
ce sont celles qui comprennent le mieuK; vous les
chargerez de faire de l'apostolat.
-. -Oui,

ma otre.

- Vous avez bien compris, nos Sceurs, que la premitre chose a faire, c'est tout d'abord, que vos enfants;
soient recues dans I'Association de la Medaille. II faut
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que la Medaille leur soit imposee, sans cela, elles ne
seraient pas de l'Association. Ensuite, formez une
elite dans chaque groupe, parmi les petites, parmi les
moyen.nes, et parmi les plus grandes. Faites-leur
appricier cet honneur, le bien qui leur reviendra de
ce d6vouement a la sainte Vierge; proposez-leur certains petits actes a accomplir. - Ce n'est pas seulement pour attacher un petit insigne sur la poitrine que
M. Notre Tres Honori P&re a lance cette croisade;
c'est pour lutter, comme les croises, an cri de a Dieu
le veut n. - Le but, c'est la formation morale, la sanctification morale, la sanctification de l'Ame des enfants.
Nous nous adressons a toutes ces categories d'Ames,
nous leur suggirons des pensees, nous leur proposons
de petits sacrifices, en rapport avec leur age; nous
les habituons LI'ide qu'elles'peuvent, qu'elles doivent
faire de l'apos:olat. « LesRayons n ont donn6 quelques
exemples a ce sujet. C'est a chacune de vous de voir la
meilleure maniire d'ktablir la croisade dans sa maison.
Votre nombreuse assistance, nos Sceurs, me rbjouit

beaucoup. Vous 6tes pleines de bonne volonte; je ne
vous espirais pas en si grand nombre, par ce mauvais
temps. Vous avez bien m6rit4 de la sainte Vierge.
Reste-t-il un point obscur, dans vos esprits? Nous
sommes dans un cercle d'etudes, dans une r6union oi
chacune peut exposer son id6e; parlez tris simplement.
Celles de nos sceurs que j'ai interrogees oat m&rite un
bon point; saint Vincent aurait dit : a C'est bien, ma
fille.

D

Ma sceur Mellerio se live: (tMa Mere, nous avons
commenc6 A organiser la croisade, nous avons fait la
reception des petites, pr6paree par une reunion sp6ciale, pour leur expliquer ce qu'est la M6daille. J'ai
pris les cSaints Anges ),qui 6taient venus

a la reunion

de la Maison-Mire, et au Sacre-Cceur, en juillet. Je
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leur ai fait r6pfter ce qui avait 6t- dit, de maniere a
faire fusion entre la croisade eucharistique et la
Medaille miraculeuse. C'est le regne de Jesus par
Marie.
NOTRE TRES HONOREE MERE. - Voila qui est tres
bien.
Vous connaissez,toutes, les petits insignes des croisees; ils sont blancs pour les jeunes et bleus pour le
groupe des enfants de Marie. Mais retenez surtout que
le but de la croisade, c'est la formation morale des
enfants.
M. le DIRECTEUR. - En effet, nos Soeurs, c'est bien
l'id6e qu'il faut avoir de cette croisade. I1 y a quelques
jours, j'assistais la journ6e diocesaine des patronages
de garcons, prisid6e par S. Em. le Cardinal, au sujet
des ceuvres de jeunesse. Des diffirents rapports qui
ont 6te pr6senti., un surtout a &te remnrquable, c'est
celui de M. I'Abbe Esquerre, a propos de I'utilisation
de 1'elite (depuis 36 ans il s'occupe de patronages, et
il a dkbut6 avec deux ou trois enfants). o Pour que nos
oeuvres deviennent de plus en plus des oeuvres de formation complete, disait-il, il faut avoir un ideal nettement formul4; qu'il y ait une place pour chaque chose
et que chaque chose reste a sa place.
Voila
W
qui est
bien dit, i1 faut que nous nous organisions d'nae manitre logique et permanente, avec un m&me programme;
voilU ce qui fera la beaute et la force de nos oeuvres;
tout le reste ne sera que complement; la chose essentielle est de faire de notre programme expose6 notre
rkunion d'octobre, la base de nos oeuvres de jeunesse.
NOTRE TREs HONOREE MERE. - Nous passons a la
deuxieme question de notre ordre du jour :
Pelerinagesqui se feront a la chapelle de la Communaut ; i° Premier samedi du mois-- 2 Pelerinages des
paroisses, pendant la Neuvaine.

Nous avons insiste aupres de vous, nos Soeurs, pour
que se multiplient les phlerinages paroissiaux, afin
que, de plus en plus, on apprenne a connaitre la chapelle de 1'Apparition. Nous sommes chargees par la
sainte Vierge de faire ccnnaitre sa Medaille, et vous
avez lu que lorsque M. Aladel remit a sceur Catherine
la premiere M6daille frapp6e, celle-ci la prit et, en
guise de remerciement, dit k M. Aladel: « Maintenant,
il faut la propager. - II faut que nous la propagions.
Beaucoup de personnes portent la M6daille, maistoutes
n'en connaissent pas l'origine et ne savent pas qu'elle
se rattache a la chapelle de la rue du Bac. Rkpandez
les petites brochures, groupez quelgues personnes et
amenez-les pendant 1'octave; la chapelle leur sera
ouverte depuis 8 heures du matin, jusqu'I 5 heures du
soir; chaque jour, sermon et salut seront donn6s, du
27 novembre au 8 decembre. II faut que vous, nos
Sceurs, vous vous p6netriez bien des enseignements de
la sainte Vierge. Je demande a M. le directeur la permission de les rappeler. Puisque je ne vous reverrai
pas avant le 27, je vais vous lire quelques pens6es sur
les enseignements de la Medaille.
D'abord, vous savez que dans la vie de soeur Catherine, il est racont6 qu'elle a vu le coeur de saint Vincent
sous trois aspects diff6rents : blanc, couleur de feu,
rouge-noir. II me semble qu'i propos de ceci, nous
pouvons dire : i* saint Vincent veut que nous ayons Ie
ceur pur, bon, charitable, amateur de Ia paix; 2' mon-.

trant son cceur couleur de feu, c'est nous dire qu'il
nous veut embras6es dela charitc, nous employant de
tout notre pouvoir & itendre le rigne de la charit6
dans les ames, c'est notre mission; 3° couleur rouge-

noir; soeur Catherine fait I'application du ronge-noir
aux difficultes gouverementales qui s'annoncaient.
Nous dirons aujourd'hui que saint Vincent veut de
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nous la perfection de I'exercice de la charit6, au milien des souffrances et des contradictions; rien ne se
fait facilement, il faut prendre de la peine.
La diffusion de la croyance 1l'Immaculde-Conception nous a 6tC donnbe pour premiere mission r6pondant au premier coeur.- Deuxieme mission, non moins
importante, regne de la charit6: nous sommes 6tablies
pour cela. - Troisieme mission : Notre-Seigneur nous
demande le sacrifice de notre vie en union avec Lui :
par le bon emploi du temps, la pratique des vertus,
jusqu'd la mort. Quand vous avez a assister une de nos
smurs malades, je vous demande de lui suggerer de
-faire le sacrifice.de sa vie pour obtenir le rtgne de la
charit6 dans la Communaut6.
Le globe que la sainte Vierge tient entre ses mains
figure les ames du monde entier; elle le presse surson
cceur pour montrer combien elles lui sont chores, parce
qu'elles ont cofit6 tout le sang de son Fils. Elle enseigne ce qu'il faut faire pour sauver les ames: prier et
souffrir.

La croix qui surmonte le globe est le signe de l'immolation; nous crucifier avec J6sus crucifi6 pour les
imes. Les perles qui ruissellent des mains de Marie
figurent le sang de J6sus s'epanchant du haut de la
Croix, et retombant comme autant de graces sur le
monde entier.
La Tres sainte Vierge a sous les pieds le serpent.
Elle l'6crase d'un geste de mepris, sans le regarder.
Apprenons a le mepriser, non a l'attaquer de front, A
lui tenir tete: fuyons la tentation; qu'on ne s'y expose
pas de gaiet6 de coeur. Que de personnes s'exposent
i la tentation et regardent la pomme; on la prend, on
la mange, on veut savoir ceci, lire cela, se livrer a
telle amiti6 : c'est la pomme. La sainte Vierge 6crase

-
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le serpent, elle le terrasse, elle n'a jamais eu aucun
commerce avec lui et ne l'a jamais regardi.
Tournons la M&daille. Sur le revers,que voyonsnous? Un M. Marie sert de base, de trone A la croix.
Le .cceur de Jesus et ct~el de Marie attendent d'etre
.exaltis, l1eves de terre... Marie doit servir A la glorification de la charit6 du coeur de J6sus. Prions beaucoup pour que les Ames apprennent a aller de la d&la Croix. Si vous regardez
votion au Sacr6-Coeuri
bien, vous verrez que la Croix est dispos6e en sorte
que la base est comme un autel. Marie a etW le premier autel sur lequel la Croix a 6t6 dressie et out
l'amour a recu le premier hommage secret. Cet autel,
toujours dress6, attend le rayonnement et la glorieuse
manifestation de I'amour.
Par le don des deux carurs, les Filles de la Charit6
ont recu un dep6t pr6cieux qu'elles doivent faire connaltre en r6pandant la M6daille. Autour du monogramme, il y a douze toiles. Cette aureole d'6toiles
brillantes repr6sente les douze fruits du Saint Esprit;
elle demontre par sa lumineuse clart6 l'unique beaut6
qtii est la vertu, et qui en fait d6sirer la pratique aux
ames qui veulent etre aureol6es, elles aussi, de cette
belle aureole de leur Mere, la Vierge Immacul&e. II
faut done qu'elles considirent, pour les admirer et,
ensuite, les posseder, ces fruits reprisent6s par les
douze 6toiles.
M. LE DIRECTEUR. - II est vrai que la M6daille
est, si on le veut, un catechisme pratique, contenant

en substance, et si on sait les y d6couvrir, les principaux dogmes; elle pourrait tre, Aelle seule, un petit
trait6 de theologie.
La troisieme question de notre ordre du jour est
pr6cisement I'instruction religieuse dans nos patronages.

-
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II y a diffirentes manieres d'enseigner le catbchisme. La Croir-publiait ces jours derniers une lettre
de Mgr Landriot, disant que, de nos jours, on met
quelquefois trop t6t des catechismes abstraits entre
les mains des enfants, et qu'il vaudrait mieux les initier aux principaux mysteres, au dogme et a la morale,
par une etude intelligente de 1'Histoire sainte et de
1'ivangile.
La question de l'instruction religieuse est tres importante. Les moyens les plus propres a la mettre en
honneur et a la faciliter dans nos ecoles et nos patronages, sont les examens etablis par 1'Archev6ch :
certificat, concours et brevet.
i' Le certificat comporte deux degr6s : l66mentaire
et supirieur;
2* Le concours, trois sections : i6lmentaire, supirieure et d'honneur;
3 Le brevet.
II faut se procurer des programmes et organiser la.
preparation des differentes sections.
NOTRE TRES HONOREE MERE. - II est tres nicessaire que nos seurs mettent beaucoup de zele a Fenseignement du catichisme et i la pr6paration des
examens. L'Archev&ch6 a itabli une session spiciale
pour les enfants de nos patronages. L'ann6e derniire
pen y ont &tipr6sentees. Ces Messieurs semblaient
dire que puisque si peu d'enfants y prenaent part, il
vaudrait mieux tout fondre en une seule session.
MA SCEUR RIBES. - Nous avons beaucoup de mal Ba
preparer ces examens parce que nos enfants du patronage, venant des &coles communales, le programme
est difficile pour elles. Nous n'avons dans nos maisons
qu'une demi-heure chaque dimanche, il faudrait un
programme moins charge.
MA SCEUR VASSORT. - L'ann6e derniire, en pr&-

-
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sence de cette meme difficulti, I'Archeveche nous a
autoris6es a presenter nos enfants avec' celles des
ecoles communales; I'examen est plus facile.
NOTRE TRES HONOREE MERE. - Vous voyez la nacessit6 de se voir et de s'entendre. Vous dites que certains de nos patronages se composent d'enfants pour
la plupart venant des &coles communales et tres ignorantes en matiere religieuse, et que le programme est
trop fort pour elles. La CommunautE pourra demander
a I'Archevech une solution a cette difficult6.
M. LE DIRECTEUR. - Voici quelques livres pouvant
6tre mis entre les mains des jeunes filles ou servir a
nos sceurs.
D'abord, toute la serie des manuels dont M. Audollent est l'auteur : Resumes d'Histoire sainte, tvangile, Histoire de l'Iglise et Liturgie, composes sp6cialement pour la .prparation des examens visant le
certificat et le concours- On les trouve 76, rue des
Saints-Peres.
Tout le monde connait le catechisme expliqun de
MM. Audollent et Duplessis, celui de Cauly.
On a beaucoup parkl du livie de M. Boulenger pour
la preparation des examens. C'est on manuel tres
complet.
L'Histoire sainte de M. l'Abb6 Bouvet, aum6nier
au college Stanislas, est aussi arecommander (librairie
de Gigord).
Pour le brevet, il existe un r6sume fait par M. Audollent, qui comprend deux cents sujets.
Pour terminer,
NOTRE TRES HONOREE MERE. j'aborde un autre ordre d'idees. Vous savez, toutes,
combien est n6cessaire 1'6ducation menagere. Beaucoup de religieuses envoient leurs sujets se former a
l'Abbaye. Tres peu de nos scurs suivent ce cours. Or,
il ne faudrait pas que les Filles de la Chariti soient
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en si petit nombre a recevoir cette formation si n6cessaire, A notre 6poque surtout.
Des cours ont lieu A 1'Abbaye pour les maitresses:
Enseignement menager : mardi et vendredi,
huit heures et demie.
Alimentation des malades et des enfants : vendredi,
i deux heures et demie.
Gymnastique : le jeudi, a une heure et demie, pour
la formation des monitrices.
Les soeurs de classe qui voudraient se perfectionner
en mathimatiques et en sciences pourront suivre un
cours fait a l'Abbaye tous les jeudis, A quatre heures
et demie. Elles voudront bien donner leur noma ma
sceur Econome. )
La reunion se termine par le Sub Tuum.
I

novembre. -

Pour la premiere fois, on fait, A

Paris, des c6remonies religieuses officielles en 1'honneur de l'anniversaire de l'armistice. Le Cardinal a
ordonni de chanter les offices solennellement comme
aux jours de fete avec De Profundis pour les morts et
Te Deum d'action de graces. Le gouverement a demand6 une minute.de silence A onze heures. Voila le
silence qui devient obligatoire, non plus seulement
pour les communautbs religieuses, mais meme pour
tous les fidles et aussi les infidMles. On distinguait
deja le petit et le grand silence. Comment appellerons-nous celui-lai Quoi qu'il en soit, a onze heures
sonnant, un trbs grand silence a r6gn6 sur la ville de
Paris et a onze heures une minute, canons et cloches
ont rompu le silence et s'en sont donne a coeur joie.
13 novembre. - Reunion des Dames et des Soeurs de
charite. C'est M. le chanoine Couget, cure de SaintRoch, qui donne la confirence. II montre que la cha-
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rit6 envers les pauvres doit etre : 1' attentive; elle
doit savoir observer, car il y a des pauvres honteux
qui se cachent, des malades qui ne sont pas visites;
elle doit savoir r6fl6chir sur les mc.Ileurs moyens a
prendre pour soulager la misere : bons de pain,
remedes, ventouses, piqures, bonnes paroles, verites
de la foi, etc.; elle doit savoir discerner les vrais
pauvres des faux pauvres, les pauvres vraiment necessiteux de ceux qui sont secourus par des ceuvres multiples et qui regorgent de tout; 20 la charit6 doit etre
sympathique; il ne faut pas de morgue, quand on va
visiter les malades il faut se faire tout A tous, il faut
condescendre, il faut s'interesser, il faut aimer; il ne
faut pas cependant de familiarft6 excessive, il ne faut
pas rudoyer, il ne faut pas de vulgarit6, il ne-faut pas
de laisser-aller vulgaire qui montrerait qu'on fait la
visite en amateur; il faut enfin beaucoup de discr6tion,
il faut savoir respecter le pauvre, ne pas chercher a
savoir toutes ses miseres morales, respecter le for
interne, ne pas 6bruiter ses fautes, les garder secretement cachees en son propre coeur; 3° enfin la charit6
doit etre surnaturele;elle doit voir Jesus-Christ dans
le pauvre, s'inspirer de vues toutes surnaturelles, se
bien p1n6trer du: J'ai eu faim et vous m'avet donn6
a manger, etc., c'est Jesus-Christ qui a faim dans le
pauvre et c'est a Jjsus-Christ que vous donnez a manger; telle est la condition n6cessaire pour que vous
puissiez entendre le consolant : Venez, les b6nis- de
mon PNre, poss6dez le royaume, car j'ai eu faim, etc.
A la reunion qui suit la conference on lit des comptes
rendus de differentes paroisses qui montrent que les
Filles de la Charit6 entretiennent d'excellents rapports avec les infirmibres visiteuses laiques et que, par
ces relations, elles atteignent un grand nombre d'imes;
la Tres Honoree Mere, par une note qui est lue en
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seance, encourage les sceurs A continuer ces relations.
On rappelle aussi la prudence qu'il faut avoir quand
orr distribue des brochures aux malades des h6pitaux;
recemment une de ces brochures attaquant les infirmitres laiques avait it6 distribute par des religieuses;
de ficheuses consequences s'en sont suivies et le Car-

dinal a du, par une note de la Semaine Religieuse, protester contre ces accusations injustes A l'6gard des
infirmieres gouvernementales et blimer ce zele mal
eclair6. Estimons ces infirmieres, entendons-nous avec
elles et tichons de faire mieux qu'elles, voila le vrai
moyen de faire I'apostolat selon 1'esprit de saint Vincent. A l'occasion du mois de novembre, n'oublions
pas les Dames et Seuers de la Charite qui sont au purgatoire et demandons pour elles le lieu de lumiere, de
rafraichissement et de paix. Demandons a saint
Martin, dont nous avons cilbre solennellement la f&te
A Yoccasion de l'armistice, de nous rendre imitateurs
de sa charit6 envers les pauvres, afin que Notre-Seigneur nous apparaisse, a l'heure de notre mort, comme
il est apparu an grand thaumaturge des Gaules et
nous couvre du vftement de gloire.
16 novembre. - La Tr&s Honoree Mere avait invit6
les Soeurs charg6es de Ia visite des pauvres dans les
maisons de Paris et de la banlieue Avenir assister a
un entretien sur le service des pauvres. Elles r6pondirent en grand nombre A cet appel et se reunirent
dans la salle de la retraite. Aprbs le VeTi Sancle, la
Tres Honor6e Mere commenca ainsi :
, Nous voila rmanies, nos Sceurs, pour parler ensemble du service des pauvres; afin de mettre de
l'ordre dans ce que nous avons A faire, nous traiterons
le sujet en nous posant plusieurs questions.
SITUATION PRESENTE. -

Nous nous trouvons en
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face d'une moisson immense, n6gligee, perdue, par
faute d'ouvrieres. Pour nous en convaincre, il suffit
de parcourir le rapport g64nral sur l'oeuvre des Dames
de charit6 en 1921. On y lit des passages comme ceuxci . (CI1 y a de nombreuses paroisses de Paris qui
comptent une population de 45 o6o, 65 ooo, 85 ooo et
m6me plus de iooooo habitants; notre oeuvre, h6las!
ne peut en atteindre qu'une tres minime partie; les
Dames et les Sceurs ont visite ici 0ooo malades, Ia,
2ooo, rarement plus..
Par ailleurs surgissent de toutes parts de nombreuses
dames visiteuses, officielles ou b6nbvoles. La guerre,
en donnant aux femmes le gout et le moyen de s'instruire, leur a faciliti l'entr6e dans beaucoup de formations nouvelles, d'esprit neutre'tout au moins...
C'est ainsi que vous rencontrez maintenant h chaque
pas les visiteuses d'hygiene, celles qui s'occupent de
pu&riculture, etc. Ces femmes, souvent bien doutes
du c6t6 de l'intelligence et du cceur, sont bien vues
dans les families oii elles p6nktrent; elles savent s'y
rendre utiles par conseils, soins, d6marches, etc. Les
services qu'elles rendent sont si apprecits en certains
lienx de l'6tranger que nos Sceurs sont sur le point de
se voir supplanter pour la visite des pauvres, car, sous
quiel prtexte et comment voulez-vous que la seur
penitre aupres d'un malade qui recoit d6j& d'une de
ces infirmibres des soins assidus? La sceur alors ne
serait qu'un 6pouvantail pour le malade et sa famille,
puisqu'elle n'aurait autre chose a faire que de preparer
la venue du pretre pour les derniers sacrements. Le
malade est si dispose a 6couter la personne qui lui
apporte le soulagement apres lequel ii aspire! Oh!
comme saint Vincent avait bien compris que, presque
infailliblement, on arrive &1'tme en soignant le corps!
A auacn prix, donc, nos sceurs, iI ne faut nous laisser
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ravir notre pr6cieux h6ritage; donnons les soins partout oii nous pouvons.
Ceci n'empeche pas que vous vous trouvez souvent
en contact avec les infirmieres visiteuses qui font les
enqu&tes'pour I'hygiene sociale.
QUELLE

CONDUITE

DEVEZ-VOUS

TENIR

VIS-A-VIS

D'ELLES ?- Au lieu de les traiter en rivales, il vaut mieux
vousen faire des auxiliaires,vivre en bons termes avec
elles, leur parler poliment quand vous les rencontrez
chez les pauvres, leur rendre service a 1'occasion. Plusieurs sont chr6tiennes et pourront vous renseigner
officieusement sur les malades en danger, car pour
elles la neutralit6 dans les visites est de rigueur.
Ici, plusieurs soeurs furent interrogees sur leurs
rapports avec l'infirmiire visiteuse de leur quartier,
et toutes d6clarerent qu'ils 6taient excellents.La Tres
Honor&e Mere en t6moigna sa satisfaction et continua:
Vous pouvez rencontrer aussi des infirmieres ben6-

voles, dames jeunes encore et form6es aux oeuvres,
ayant leur dipl6me de Croix-Rouge. II y aurait a leur
conseiller d'entrer dans 'ceuvre des Dames de chari t
pour en rajeunir les cadres, si on tronve chez elles
des dispositions suffisantes a la pikt&. Elles se feraient
du bien a elles-memes en travaillant selon 1'esprit de
saint Vincent. Peut-etre rencontrez-vous encore des
jeunes filles ayant des aspirations vers la vie de communaut6, sans pouvoir les rdaliser, au moins pour le
moment, ou manquant de but dans la vie. N'y aurait-il
pas lieu de leur faire connaitre I'Association a Louise
de Marillac ) qui se propage 6tonnamment en France
et a l'6tranger, et fait un grand bien spirituel aux
jeunes filles par L'exercice de la charite.
FORMATION PROFESSIONNELLE DES S(EURS. -

C'est

le point le plus important, car, de toute necessiti, il
faut que les soeurs chargees de la visite des pauvres
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soient capables de donner les soins m6dicaux. Notre
Bienheureuse M&re formait bien nos premieres soeurs,
non seulement a la pi6et, mais aussi a leurs fonctions, de
maniere a satisfaire les administrateurs; elles savaient
saigner, ce qui est plus dilicat que de poser des ventouses et de faire des piqires, comme cela se pratique
couramment aujourd'hui. II faut que nos sceurs plus
Ag6es qui ne seraient pas formies a ces soins acceptent le concours d'une autre soeur, et que toutes les
soeurs se forment, ce qui est facile en allant passer
quelques matin&es dans un dispensaire.
OBJECTIONS. - Mais pour entrer dans cette voie,
nous manquons de sujets; la plupart de nos sceurs sont
surchargies. C'est vrai dans une certaine mesure, mais
peut-etre aussi la routine, le defaut d'organisation,
I'amour de ses aises sont-ils des obstacles qu'il s'agit
de combattre ?
a) La routine. - On a toujours fait ainsi; pourquoichanger? Eh! parce que les circonstances changent
et qu'il faut s'y adapter. Si saint Vincent revenait
parmi nous, il serait un saint du vingtieme siecle,
comme il a et6 un saint du dix-septieme.
b) Le defaut d'organisation.- II y a certaines maisons o/i les seurs ne s'occupent et ne se prboccupent
pas assez du service des pauvres. Elles se continent
dans des oeuvres internes e; ne voient pas le bien
qu'elles pourraient faire sans qu'il soit besoin d'augmenter le nombre des soeurs de la maison; il suffirait
de distribuer a chacune une petite part du travail, une
ou deux rues, par exemple, et surtout de faire appel
a idur d6vouement.
c) L'amour des aises. - N'y a-t-il pas des seurs qui
trouvent du temps pour faire du crochet, des ouvrages
d'agrkment, des visites inutiles, des lectures, de
longues stations insuffsamment motiv6es dans les
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m faut mon
II me
magasins? d'autres qui disent :
jeudi... ,; d'autres: c Qnoi, toujours marcher, courir
toute la journme, monter des itages sans fin, ou bien
aller an village voisin, je ne le puis pas. P C'est ainsi
pourtant que faisaient nos premieres soeurs.
Que de choses on pent faire quand on a l'amour de
Dieu et l'esprit de sa vocation.
DANS

QUEL ESPRIT FAUT-IL

MALADES? -

SERVIR LES PAUVRES

a) II faut prier pour eux et en leur nom,

soir et matin, avant d'entrer chez eux, de les recevoir
au guichet, etc...; nous servir avec confiance du scapulaire vert qui ophre des prodiges sur les pecheurs
endurcis, A l'article de la mort.
b) Donner d'abord et surtout votre devouement sans
vous mettre tant en peine des ressources et sans croire
que pour aller aux pauvres ii faut avant tout de l'argent. -t Dans une ceuvre chr6tienne, dit le Manuel de
la Societe de Saint-Vincent-de-Paul, I'argent n'est
qu'une chose secondaire; ce qui Pemporte surtout,
c'est le devouement. n 11 faut moins donner que se
donner. Vous devez 6tre a la disposition des pauvres
quand ils vous r6clament sans les faire attendre, ni
revenir. Que l'on ne vous entende pas dire : Ce n'est
pas mos jour, ni mon keure. Pas de tiex et de miex,
quand ii s'agit d'un cas presse ; la soeur qui se trouve
libre doit sortir an lieu et place de sa compagne, si
celle-ci en est emphch&e on n'est pas rentrbe. L'amour
vrai comprend la souffrance d'autrui, il la fait
sienne. Pour la soulager, il ne recule devant aucunt
peine.
Pourquoi saint Vincent avait-il une vertu si attirante?
Parce que son id6e fixe 6tait de se donner, de se depenser; il 6tait prodigue de lui-meme et savait joindreý
an don la maniere de donner, I'affabilit6, la pr6venance, la tendresse do cceur.
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De nos jours surtout, I'action charitable doit etre
bienveillante. Nous savons tout ce qu'il y a de rivalite,
de jalousie, d'inimitie entre les diverses classes de la
societ6. Les haines cesseront quand on saura temoigner de la bienveillance a tous ceux qui souffrent, et
faire les avances i celui qui a le cceur serri... Mais,
pour agir ainsi, il faut surtout Yesprit de foi, qui donne
une valeur incomparable a ces actes qui, sans cela,
peuvent n'&tre que des actes simplement naturels,
bien contraires parfois A l'esprit et i la forme de la
v6ritable charite. La charit6 ne consiste pas seulement
- donner des soins au corps, elle doit viser 1'Pme,
s'efforcer d'aller a l'Mme par la bont6.
C'est Notre-Seigneur qui est reellement sous les
haillons du pauvre et couche sur le lit de douleur du
malade, c'est a Lui que nous parlons, que nous prodiguons nos soins... I1 I'a dit dans son ivangile : a J'ai
eu faim, j'ai eu soif, j'ai &te malade, et vous m'avez
d<onn6 a manger, a boire, vous m'avez soign6... u ;et
votre r6compense sera proportionn6e, non tant . la
somme de d6vouement que vous aurez donn6e qu'l
I'esprit de foi (et a I'amour qui en d&coule) avec lequel
vous vous serez d6voubes.
Avec quel respect done il vous faudrait traiter les
-malades pauvres; avec quelle douceur leur parler, avec
quelle patience les ecouter, avec quel esprit de charit6
surtout s'entretenir en leur presence, avec quelle
reserve et discretion vous communiquer a eux (evitant
particulibrement de leur faire savoir ou meme soup;onner les difficultsque vous pouvez avoir ensemble!)
Car, si vous allez soulager le corps et si vous versez le
poison en l'ame, ce n'est plus la charite; et il faut si
peu pour communiquer une impression mauvaise,
defavorable au prochain.
Ayez la d6licatesse de la charite, et ne gatez pas vos
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<eurres bonnes en omettant ce qui peut leur donner la .
vie et les rendre vraiment agreables aux yeux de;
Notre-Seigneur... N'oubliez pas qu'etant Filles de la
charit6, vous etes ap6tres, et que vous etes choisies
entre toutes pour ktre les imitatrices de Jesus pendant
sa vie publique, lorsqu'il gu6rissait- les malades, soulageaht ceux qui 6taient dans la souffrance. Le but
des guerisons miraculeuses des corps 6tait la guerison
des ames. Animez-vous des dispositions qui animaient
le Maitre. Quand il allait voir un malade, c'etait tou-:'
jours au nom du Pire et par la vertu du Saint-Esprit.Ainsi, nous devrions toujours porter la bont6, la tendresse, l'amour et la mis6ricorde du Pere, et nous tenir
pour parler et pour agir sous la d6pendance de 1'EspritSaint. 'Sinon, ce sera de l'humain que nous ferons, de
1'humain que nous communiquerons, et nous avons
mission de faire 1'acte beau entre tous, du surnaturel
divin. -Nous voyons le pauvre, nous touchons Jesus.
Nous donnons au pauvre, c'est Jesus qui recoit. Qu'elle
sera belle, nos Sceurs, notre recompense, mais dans la
mesure de notre esprit de foi. Si vous soignez vos
pauvres comme Jesus, vous recevrez la rCcompense
comme si vous aviez soign6 Jesus.
Aprbs le Sub tuum, la Trbs Honoree Mbre et les
sours officieres distribuerent. chacune des 320 sceurs
pr6sentes un petit paquet de deux douzaines de M6dailles miraculeuses, dix brochures relatant I'apparition, trois scapulaires verts et une notice s'y rapportant, avec recommandation instante de faire connaitre
ces deux tr6sors de la Communaut6 : le scapulaire
vert et la M6daille...; puis, la reunion prit fin.
19 novembre. Nous empruntons aux Missions
Catholiques le recit des fetes qui se sont passees sur
notre paroisse b deux pas de nous et dont nous avons
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de nombreuses sceurs, les heureux

Aprbs quatre cents ans, Francois Xavier revenait a Paris...
non plus en modeste itudiant d6barquant de Navarre par la
diligence de Bordeaux ou celle de Toulouse, non plus en
jeune cadet de noblesse 4pris de science et de gloire, inconnu,
4tranger, appauvri par la guerre et la defaite, mais en thaumaturge cblebre, en patron officiel de la Propagation de la
Foi, en saint...
Certes, nous aurions pu justement rever, en d'autres temps
et sous d'autres rdgimes, d'un accueil triomphal I cet impressionnant retour! Pour de moindres hiros rentrant dans la
capitale, ies cloches de Notre-Dame ont t6;mises en branle
et les canons des forts ont tonne... Mais les saints se soucient
peu de ces demonstrations officielles, et saint Francois Xavier
rentrant dans Paris a en mieux que tout ce vain cir6monial :
I'ovation des ames, l'ovation du Paris qui croit, qui chante et
qui prie.
En arrivant a la gare du quai d'Orsay, le 18 novembre au
petit jour, nous aurions pu nous demander : Oi? dans quel
endroit rendu celibre par son souvenir, allons-nous conduire
tout d'abord lesaint qui retourne k Parisapres quatresifcles?
Sur la montagne Sainte-Geneviive, an quartier Latin ot il
ambitionna la gloire - et la conquit en effet, tout autre qu'il
ne i'avait revee? A Montmartre oia il accomplit son holocauste ?
A Notre-Dame oi il pria tant de fois? A Saint-Jacques? A la
Sorbonne? A Sainte-Barbe?
Un instant, quelqu'un a-eu la pens6e de faire inviter a
l'hommage officiel de Paris en 'honneur de Pancien maitre
is arts de 1'Universit6, de l'ancien maitre de philosophie au
collbge de Beauvais, le chancelier actuel de l'Universite de
Paris. Un journaliste parisien rappelant comment, l'an dernier, en presence du roi Alphonse XIII, 1'Universite de Salamanque a dicernu 1 sainte Therese le titre de docteur, a
6crit :
SPourquoi la Sorbonne ne serait-elle pas associde a l'hommage qu'on rendait & saint Francois Xavier, qui fut, par elle,
jadis, d6clare maitre is arts et qui, je crois bien, enseigna au
collbge Sainte-Barbe? II fit en son temps de la bonne politique exterieure, de la grande politique catholique. II peut
etre encore aujourd'hui un utile trait d'union entre !a France

-

28 -

et 1'Espagne... II est vrai que je ae vois pas mon cher maitre
M. Brunot, doyen de la Faculti des lettres, digageant dans
une gglise le rble historique, litteraire et politique d'un saint
ni celui d'uu j6suite. x
Du moias saint Francois Xavier a voulu dopner a la jeunesse des ecoles sa premiere visite et sa premiere bdondiction.
C'est an college de la rue de Madrid que, de lagare, larelique
a et6 tout d'abord portie, puis a Saint-Louis-de-Gonzague,
rue Franklin. C'est li que deux milliers environ de personnes, el~ves et parents, ont accueilli, vineri, pri6 Pap6tre
de l'Orient. Le soir, nne rapide ciremonie et lieu a la chapelle espagnole, oi l'ambassadeur d'Espagne vint, an nom de
son souverain, rendre ses hommages a saint Francois Xavier.
Pais la relique 6tait transportie an seminaire des Missions
6trangeres de la rue du Bac. Les jeunes successeurs du grand
missionnaire firent, devant elle, jusqu'au matin, la veill6e desarmes.
Et nous touchons an point culminant de
Pl'exode triomphal ,.C'est k la paroisse Saint-Francois Xavier, a son pieux
et zOid clerge, que revient l'honneur de I'cclat apport6 a ces
fetes et le m6rite de leur succes. Publicit6 vaste et intelligente, faite non seulement dans tout Paris, mais dans toutes
les gglises du diocese, organisation prevoyante et m6thodique,
ornementation d'une somptuosit6 sans egale, iclat et majest
du cirmonial, tout cela est l'ceuvre du clerg6 paroissial,
notamment de M. le chanoine Esquerri, vicaire ASaint-Francois Xavier, deligu6 i ces taches multiples par M. le chanoine
Pierret, cure de la paroisse.
A huit heures, la relique, amende du siminaire de la rue da
Bac par Mgr de Guibriant, est revue solennellement sur les
marches du grand portail par le Nonce apostolique, Mgr Cerretti, qui va celebrer aussit6t la messe pontificale. Pendant
P'office, chanti par les 6leves du seminaire des Missions
6trangeres, la relique est expos6e i droite du choeur, au pied
de la statue monumentale de I'ap6tre des Indes, encadr6e
par une guirlande de lampes dlectriques et sous le feu d'un
puissant reflecteur. Puis elle est transportee dans la chapelle
de la sainte Vierge, derriere le grand chceur. C'est li qu'l
partir de ce moment, jusqu'A six heures et demie du soir, elle
va recevoir Phommage des Parisiens.
Aussit6t, une longue colonne se forme sur place,.face
I'entr6e latarale de gauche; elle contourne, en rangs serrds,
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le chevet de 1'iglise en suivant la ligne circulaire de la place
et va rejoindre, de l'autre c6te, la porte laterale de droite par
oh s'effectue la sortie. D'apres 1'1valuation des agents de police, il est des moments oh cette colonne est form4e par pres
de deux mille personnes, si bien que les derniers venus
devront attendre environ deux heures pour avoir leur tour en
avangant ainsi pouce a pouce vers 1'entrde de la chapelle. II
y a 11 des hommes du monde, des officiers (on a vu aux premieres heures faire ainsi la haieun de nos grands soldats de la
guerre, le g6neral de Castelnau), des polytechniciens, des
Saints-Cyriens dont le casoar fraternise avec la cornette des
religieuses et la soutane noire des eccl6siastiques. Un silence
impressionnant plane sur toute cette foule. Point d'altercations. Point de cohue. Beaucoup egrenent leur chapelet.
Volontiers, les rangs s'entr'ouvrent pour laisser passer des
malades, des infirmes, des mamans apportant dans les bras
leurs tout-petits.
( Apres cette longue attente, dit la Croix du zI novembre,
le fiddle entre enfin dans la chapelle de la sainte Vierge. Des

barribres canalisent la foule. Dans une petite chaire, un pretre
entretient le recueillement en faisant reciter le chapelet.
- TroisiBme mystbre : nous r6citerons cette dizaine pour
les missions de l'Abyssinie.
On est bien, ainsi, dans la mentalite missionnaire du grand
Francois Xavier qui edt voulu, il y a quatre siecles, convertir
a Dieu I'humanit6 tout entibre. n
Empech6 par les necessites de la visite pastorale de prendre
part personnellement aux solennit6s de cejour, S. Em, le cardinal Archeveque de Paris vint, un pen avant midi, porter au
grand thaumaturge Plhommage public de sa vendration et se fit
representer a la ceremonie solennelle de I'aprhs-midi par ses vicaires g6neraux, Mgr Odelin et Mgr Lefebvre. Mgr de Guebriant y reprdsenta, aux c6t6s du Nonce, les Missions etrangeres; Mgr Batiffol, le college Sainte-Barbe oh Francois Xavier fut 6tudiant; don Gabriel Palmer, aum6nier de I'ambassade d'Espagne; M. le chanoine Letourneau; l'Union missionnairedu clerge de Paris, etc. Le signataire de ces lignes.

pron.onga le pandgyrique.
La Croix du 21 novembre a tire sobrement la lemon de ces
faits :
c C'est une de ces journ6es splendides oh le'peuple, avide
d'une foi rdnovatrice, se presse dans les 6glises, que Paris a.
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vccu bier. Ce n'est ni aux courses, ni dans les theatres qu'il
faut placer 1'v6nement de ce dernier dimanche, c'est dans
1'glise Saint-Francois-Xavier.
, A voir, en effet, la foule accourir et se presser autour det
grilles, on devait constater que jamais c premiere a ne cou-.
nut, certes, un tel succes.
a Le fiot presse qui battit pendant huit.heures les flancs dei
1'6glise Saint-Francois-Xavier prouve eloquemment que Paris,
garde la foi. Quel spectacle r6confortant, pour tout catholique
soucieux de notre avenir religieux, que celui de cet oceaa.
monotone de capes noires, de feutres gris, de toques mauves,
4l'oh emergeaient pourtant, ca et a1,de blanches cornettes etr
de multicolores casoars!
c Trop court aura 4tW dans notre pays le sejour de cette,
insigne relique
i Puisse-t-elle du moins avoir attire sur notre France, pays
par excellence de tous les apostolats, la b6nadiction du grand
missionnaire!

:

Ajoutons qu'k Paris, comme k Toulouse et I Bordeaux,,
saint Francois Xavier a voulu montrer sa reconnaissance par
une gudrison qui fait en ce moment Pobjet d'une enquete
canonique.
Au couvent des religieuses Augustines du Sacr6-Coeur de..
Marie, 29, rue la Sante, une jeune religieuse de vingt-neuf
ans, sceur Marie de Nazareth, souffrait depuis deulx ans de
doulears devenues, le mois d'aoft dernier, intolirables et sansi
apaisement. Le medecin constata un ulcere de l'estomac avec
induration du pylore et formation certaine d'un cancer,
sons une forme telle qu'une opdration etait impraticable. On A
n'attendait que la fin, le docteur ne comptant plus que sur
une resistance possible de l'organisme pour prolonger un
peu cette existence condamnee.
A l'annonce de l'arrivee prochaine de la relique insigne, le
it novembre, une neuvaine fat commencee k saint Francois
Xavier. Pendant cette neuvaine les souffrances devinrent plus i
aigues. Elles furent plus pdnibles encore le dernier jour de
la neuvaine, le 19 novembre, jour de Postension solennelle. 3
Mais voici qu'a neuf heures et demie du soir, a l'heure meme I
ot la main du Thaumaturge attendait, non loin de l1, a la
gare de Lyon, le depart du train, les douleurs cesserent subitement, la malade eprouva un grand bien-etre : elle 6tait
.gudrie. Le lendemain, aprbs une communion d'actions de
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graces, elle mangea pour la premireifois un morceau de pain.
Elle reprenait aussit6t la vie. commune interrompue depuis
deux ans.
Le medecin qui la soignait des les d6buts du mal, apres
avoir declar6 qu'l cette 6poque il avait trouve , un estomac fortement dilate, tombant jusque dans la fosse iliaque gauche, a
plus de dix centimetres de la region normale, inerte, ne se
contractant plus sous la presence des aliments, conservant
une forte quantit6 de liquide et devenu, il y a deux ,aois, si
douloureux qu'aucune nourriture ne pouvait etre gardee mais
provoquait des vomissements », constatait N la date du 6 decembre que " cet estomac est redevenu normal dans ses
dimensions et dans ses fonctions, qu'il conserve toute nourriture et ne laisse sentir aucune trace des troubles anterieurs ».
Et il ajoute nettement : J'affirme que ce resultat brusque
et inattendu ne peut etre di I la seule action des medicaments donnrs et suivis cependant regulierement. En foi de
quoi j'ai delivre le pr6sent certificat, fait A Paris, apres examen de la malade, le 6 decembre 1922. Signe : Docteur Margais, 40, boulevard Magenta. ,
II est peut-etre permis de se demander a ce sujet pourquoi
saint Francois Xavier a voulu reserver A la France ces faveurs
insignes. N'a-t-il pas regu dans son pays natal, en Navarre,
puis en Espagne, un accueil aussi chaleureux qu'! Paris? Ne
lui a-t-on pas presente, en ces pays qu'il aima autant ou plus
que la France, des malades 1 guerir, des infirmes A redresser?... Oui, sans doute. Et de fait, on peut remarquer que le
pays b'asque a regu la primeur de ses bienfaits en la personne
de seur Marie de la Presentation. Mais peut-etre aussi a-t-il
voulu nous rappeler en choisissant la France pour thditre de
ces prodiges, qu'il la considere toujours comme la nation,
missionnaire par excellence et a-t-il voulu la confirmer danssa vocation s6culaire h l'apostolat.

26 novembre. -

M. le Supbrieur G6nreal est rentre

a minuit de son voyage aux itats-Unis.
27 novembre. - Les jeunes gens vont communier la chapelle de Notre-Dame de la MWdaille miraculeuse. A huit heures, office pontifical chant6 par le-
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cardinal Dubois; le soir, conference par M. Castel,
superieur de notre maison de Liege; en une parole.
claire et nette, il nous developpe ce qu'est la M6daille
miraculeuse, ce qu'elle nous apporte et ce qu'elle nous
demande. Pendant les offices une bonne ancienne est
tellement ravie an troisieme ciel, qu'elle rompt les
liens qui l'attachent a la terre et s'en va dans le paradis ecouter les chants des anges et des Rlus, auprbs
desquels les cantates de la terre doivent paraitre bienmisirables.

Ce m6me jour, s6ance interessante a la Chambre
des deputis; nous en donnons quelques extraits :
M. PAUL BoicouR appelle I'attention sur le constant
accroissement des prix de journke dans les h6pitaux, notamment a Paris, ob I'accbs de ces etablissements, comme celwides consultations gratuites, se trouve, de ce fait, interdit i
tons autres qu'aux indigents absolument denuus de toutes.
ressources.
Quant aux ouvriers qu'une maladie prive de leur salaire,_
aux gens des classes moyennes ou de la petite bourgeoisie, ii
leur est impossible de payer les 19 ou 20 francs par jour qu'oa:.
exige d'eux, et alors force leur est de renoncer aux soins qu'ilk
auraient le droit d'obtenir.
II faudrait dtendre le b6dafice de lassistance gratuite <S
rendre P'hpital accessible 5 ces cat6gories exceptiqpnelle-ment intdressantes. (Tres bien !)
Le ministre de 1'Hygibne doit, d'autre part, suivre de trhs
prts ces relevements de prix, et veiller i ce que les malades^
dont il s'agit ne soient pas atteints par un esprit excessif
d'economie de certains Conseils d'administrations des h6pitaux.
M. DAUDET. - 11 y aurait ua remade bien simple: rappeler
les sceurs dans les h6pitaux. (Applaudissement sur de nom-_
breux bancs, bruit k 1extreme-gauche.)
J'ai exerc6 en divers h6pitaux, i 1'Hotel-Dieu de Paris, la Charite, out etaient melies les infirmibres laiques et les sceurs5.
de Charit6.
Lea seurs n'etaient pas payees du tout, les infirmibres
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coitent fort cher, et les malades etaient soignes avec un
admirable d6vouement.
La solution, Messieurs de gauche, serait de retirer vos
preoccupations religieuses et de rappeler les sceurs dans les
h6pitaux.
C'est une question non de religion, mais de charite, d'humanit6. (Trbs bien!)
Nous pourrions ainsi obtenir une solution immediate, pratique! C'est cela qui est Punion sacrde. (Vifs applaudissements.)
La charit6 est une conception religieuse; du jour oit on a
icartE cette conception, les ginirosites ont 6t4 taries, au
detriment des malheureux. (Tres bien!)
Le ministre, M. STRAUSS, proteste que son administration
s'efforce, par des reductions de tarifs, d'assurer Atous les malades, m6me des classes moyennes, l'accbs et les soins des
h6pitaux.
II estime, d'ailleurs, que ce n'est pas le moment de traiter
la question speciale soulevde par M. Daudet, du retour des
sceurs dans les hopitaur.
M. DAUDET. L'observation que j'ai faite n'avait absolument rien de confessionnel.
Elle itait inspiree exactement du meme sentiment qui a
domine le grand debat sur l'enseignement. (Tres bien!)
Cela etant, je dis qu'il est absurde d'6tablir un antagonisme entre le personnel religieux et le personnel laique des
h6pitaux.
Pendant huit ans, j'ai servi dans les hopitaux de Paris, et
jamais ni mes collegues ni moi n'avons songed
comparer les
services des unes et ceux des autres, toutes ayant egalement
notre gratitude et notre respect. (Tres bien t)
Mais nous sommes ici devant une question d'ordre budgetaire.
Or, il est indiscutable que la moindre charge de ce c6t4 est
imposee par le service des religieuses ou par certaines associations de Dames de Charit6, telles ces femmes du monde
qui, sous le nom d'CEuvre du Calvaire, soignent gratuitement,
avec un d6vouement admirable, les cancereux. (Tres bien !)
11 y a lk des forces de cbarite et d'union dont nous ne pouvons pas ne pas tenir compte.
C'est au nivean de l'assistance que le devoir des represeniants de la nation est de placer ce debat.
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L'interet des malades est de ramener les sours dans les
h6pitaux. (Vifs applaudissements.)
M., STRAUSS d4clare que le choix du personnel infirmier
des etablissements appartient aux Commissions administratives.
Les services superieurs de 1'Assistance publique n'interviennent jamais pour peser sur leur decision ou s'y opposer.
Le ministre s'incline respectueusement devant les infirmitres, soit religieuses, soit laiques, avec reconnaissance.
assur6 que le pays partage le, mzme sentiment. (Trbs bien!)
Le ministre conclut en protestant que, sur ce point, et
sans renoncer en rien a ses opinions politiques, ii entend
rester pleinement fid~le, lui aussi, a 1'union sacrne. (Tris

bien!)
28 novembre. - M. Mac Hale, qui vient de faire
vaillamment sa randonn6e A travers les Itats-Unis,
traversant impun6ment les mers et les fleuves, montant
sans accident les bateaux et les gratte-ciel, a peine
rentr6 a Saint-Lazare, fait naufrage dans le grand escalier de la Maison-Mere et est condamn6 pour deux
ou trois mois a l'immobilit6 la plus complete.
La neuvaine de la Medaille miraculeuse est pr&chie
par M. Mott dont la jeunesse semblable A celle de
1'aigle des Psaumes se renouvelle chaque annee.
6di cembre. - Reunion de 1'CEuvre du pr&t des couvertures.
C'est une annexe de l'CEuvre des Dames de la Charit6 qui a pour but de fournir aux pauvres malades les
couvertures qui leur sont n6cessaires pour couvrir
leurs membres perclus ou endoloris. A qui s'imaginerait qu'une reunion parlant d'une oeuvre en apparence
si petite dtlt etre ennuyeuse, je souhaiterais d'avoir
entendu ce qui s'y est dit : les femmes ont un talent
sp6cial pour rendre interessant ce qui ne semble pas
devoir I'etre; les conseils les plus varies ont 6t6 don-
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ais et l'on comprend en sortant de ces r6unions que
le bien ne se fait pas en 1'air, mais sur terre, non pas
dans le g6n6ral et I'abstrait, mais dans le particulier et
le concret. Ainsi procede la grande Providence divine
qui ne plane pas au-dessus de nos t-tes, mais qui
marche c6te a c6te avec nous et dans laquelle vivimns,
movemur et sumus.
Seance publique annuelle de l'In7 dicembre. stitut. Nous extrayons du rapport de M. Frederic
Masson, secretaire perpetuel, sur les concours de
1'annie 1922, la phrase suivante qui concerne le travail de M. Coste : a Pour le prix Berger, dont elle
disposait cette annie, I'Academie a distingue, en premiere ligne, les oeuvres de Vincent de Paul, sa correspondance et ses entretiens, que M. Pierre 'Coste,
pretre de la Mission, s'est donn6 a tAche de rassem-bler. M. Verdier, sup&rieur gienral, annonce dans
une lettre introductrice, qu'au lendemain de la mort
de Vincent de Paul, on estimait le nombre de ses
lettres a 3o.ooo; Collet, au dix-huitiame sidcle, n'en
avait consulth que 7.000; I'iditeur de i88o en avait
vu 2.5oo. Deji, M. Coste en a publi4 plus de 2.00oo.
II y aura l1 une tres pricieuse contribution 4 I'histoire religieuse du dix-septiAme sijcle,en meme temps
qu' l1'histoire de Paris et de la France. *
A cette mime s6ance, Mgr Baudrillart a prononci
un beau discours dont nous extrayons les passages
suivants :
t Parmi les Fran<ais qui vivent a l'6tranger et lui
permettent de se rendre compte de ce que tous
valons, il en est que I'Acadimie a plus d'une fois encourag6s de ses recompenses et dont vous seriez surpris
que je ne vous dise pas un mot : les religieux et les
religieuses. 11 y en a partout : la majorit6 des grands
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itablissements d'enseignement pour les deux sexes est
entre leurs mains, et de meme le plus grand nombre
des euvres de charite. La est le secret de notre influence et de notre bonne reputation, meme en des
regions oit v6egtent assez miserablement notre commerce et notre industrie. On appricie le savoir, le
d6vouement, le zele incomparable, l'esprit apostolique,
I'activite sans pareille de ces fils et filles de France.
De I'aveu meme de ceux des autres pays, dont je ne
meconnais pas les m6rites, ils sont les premiers, les
pref6rbs. Avec quelle gratitude on parle de leurs services, avec quelle admiration on rappelle que ces exi16s coururent a l'appel de la patrie en danger, et
comme on leur pardonne, en raison de 1'esprit et du
coeur avec lesquels ils servent le pays qui les a requs,
de rester toujours et quand meme Francais.
i Dans une 6cole de Buenos-Aires, un aum6nier
espagnol me pr6sentait la communaute francaise :
u Les religieuses francaises, me disait-il, peuvent renoncer a toutes les aises de la vie et se nourrir de
rien; elles peuvent renoncer aux charmes de la femme
et les cacher sous les plus pauvres costumes; elles
peuvent renoncer a toutes les joies de la famille; elles
peuvent renoncer meme a vivre dans leur pays pour
exercer n'importe quel ministire, sous n'importe quel
climat, a mille lieues de chez elles I il n'y a qu'une
chose i laquelle il ne serait pas possible de les faire
renoncer, c'est aleur drapeau, le drapeau de la France.,
a Et de fait, c'est au milieu de flots tricolores qu'a
1'asile du Salvador, a Valparaiso, au grand h6pital
Borja, a Santiago, tenus 'un et l'autre par les Sceurs
de Saint-Vincent de Paul, je m'avancais, soit dans
l'6glise, soit dans les galeries. Ne m'est-il pas arrive
en Espagne, en pleine guerre, de d6couvrir un petit
drapeau francais, discretement cousu par une de nos

religieuses aux v6tements d'une Vierge habillbe qui
dominait l'autel?
SA la Plata, je visitais les Petites-Soeurs des Pauvres
et leurs vieillards. Quelle ne fut pas mon emotion
lorsque l'un d'eux, sortant des rangs, me harangua
dans le plus pur franqais et avec une v6ritable eloquence! C'6tait un compatriote, un professeur, venu
jadis avec 1'espoir de faire fortune et qui finissait la,
ayant v6cu au jour le jour, de ses classes et de ses
leqons. c Vaincu de la vie, c'est vrai, me disait-if,
mais j'ai du moins la consolation de l'achever, cette
vie, au milieu de braves filles qui me parlent francais
et qui me traitent et me soignent en bonnes Francaises, a la mode de chez nous. ,
(c A Tucuman, au fond de l'Argentine, ce n'etait
plus i l'h6pital, mais L I'h6tel du gouvernement, oit
j'6tais trbs solennellement recu. Le ministre .qui me
parlait au nom du chef de l'Etat s'exprima en francais;
et si sa langue 6tait francaise, son coeur ne l',tait pas
moins, car, sans la plus legere reserve diplomatique,
il proclama sa joie du retour a la France de l'Alsace
et de la Lorraine. N'6tait-il pas 1'Clkve du college des
Peres de Lourdes dont l'&conome, bless, de guerre et
riche de onze citations, attend la Legion d'honneur
pour laquelle il est propose ?
t A Rio-de-Janeiro, me presentant a l'improviste
chez les Dames du Sacr6-Caeur, j'entrai dans toutes
les classes; chaque maitresse enseignait en francais.
t A Santiago du Chili, le premier mot du pr6sident
de la Republique fut : c Je suis l'eleve des Peres
francais (on ne les d6signe pas sous un autre nom), et
j'ai appris 1'6conomie politique dans le manuel de
votre pere. , Le president du Conseil, 6tlve, lui aussi,
des memes religieux, ainsi d'ailleurs que presque tous
les ministres, termina par ce.s mots le toast qu'il
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m'adressa : c Vous pouvez dire aux hommes illustres
qui r6gissent la France que, chez nous, l'on vous admire
et 1'on vous aime... et que nous sommes redevables
d'une gratitude profonde aux citoyens francais et aux
congregations -francaises qui se sont voues a l'enseignement et au progres de notre patrie. n
8 dicembre. - A Saint-Lazare, on a fait le matin la
consecration traditionnelle, renvoyant au dimanche
suivant la solennit6 de la fete; a la Communauti on a
fait les offices matin et soir. M. le Sup6rieur general
a donn6 la conference a deux heures. Poursuivant
1'6tide commenc6e de 1'Ave Maria, il a expliqu6 ces
mots : Sancta Maria et a montre comment Marie est la
Reine et la Mire de tous les Saints, les d6passant tous
en saintet6 et leur procurant a tons la saintete qu'ils
possedent; apres avoir pose le principe g6neral, il a
montr6 dans le d6tail comment Marie est a la fois
Reine et Mere des neuf chceurs des Anges, des Patriarches, des Prophites, des Ap6tres et des tvang&listes, des Martyrs, des Confesseurs, des Vierges. Si
l'on demande pourquoi Marie est Reine de la Saintete et de tous les Saints, la r6ponse est obvie: c'est
parce qu'elle est I'Immacul6e Mere de Dieu.
9 decembre. - Assemblee de l'oeuvre des Dames de
la charite de saint Vincent de Paul. M. Verdier,
Superieur g6neral, dit la messe. Mgr Chaptal donne
la benediction du saint Sacrement; il adresse ensuite
la parole aux dames; comme il est specialement 1'vvque
des 6trangers qui sont a Paris, il recommande aux
dames d'avoir une grande bienveillance pour tons,
particulierement pour les Russes qui sont nombreax
dans la grande ville et qui sont bien malheureux,
6tant tombes d'une grande fortune a une situation
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miserable : on voit -en effet d'anciens gouverneurs,
g6neraux, ambassadeurs, qui sont cochers de fiacre,

chauffeurs d'automobile et qui ambitionnent un poste
de concierge.

io dicembre. - La Revue des jeunes publie un article
sur les Equipes sociales. Cette oeuvre nouvelle e.t n6e
i Reuilly, c dans le vieux patronage que depuis soixante
ans les sceurs de Saint-Vincent de Paul ont dirig6
avec tant d'&nergie et de prevoyance, tant de sens des
r6alit6s ,; trois jeunes gens vinrent donner un developpement nouveau au cercle d'6tudes; peu a peu on
cria d'autres Reuilly dans diff6rents patronages; on
fit appel aux itudiants de toutes les facult6s et il en
vint de Normale, de Centrale, de Polytechnique, etc.
Le 24 novembre 1921 on organisa les Aquipes sociales.

a Des r6unions de m6thode s'imposant, on les tint
chaque mois dans les grandes salles de Gentilly qui
ont Wetavec Reuilly, le berceau des Equipes., Le
24 equipes sociales a
9 juillet 1922, il y avait dja&
Paris. Ce jour-lk eut lieu une promenade de 5oo jeunes
gens a Saint-Prix. On fit trembler les vieilles vofites
de l'6glise par des chants enthousiastes. Le P. Guirard, lazariste, rappela les d6buts etles r6sultats de
l'oeuvre. L'article se termine par un appel aux bonnes
volont6s.
11 dicembre. - Reunion des Dames de la charit6.
On continue 1'6tude de la question des relations avec
les infrmieres visiteuses ou b6n6voles. On propose i
l'imitation des Dames de la charit6~l'exemple des
Messieurs de la Conf6rence de Saint-Vincent de Paul
soit pour les secours materiels, soit pour les secours
moraux. Ces Messieurs, en effet, savent s'adapter aux
besoins de notre temps et, tout en maintenant l'esprit
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de leur oeuvre, ils en varient les applications suivant
les necessites et les circonstances; ils ont un bulletin
appele la correspondance des oeuvres, qui est un recueil
tres pratique de documentation charitable et sociale,
indispensable pour les personnes adonnbes a la charit6. Ce bulletin parait une fois le mois, 6, rue de
Furstenberg, Paris, VI'. On rappelle a ce propos qu'ils
ont 167 conferences dans le diocese de Paris, avec
3077 membres actifs et I367 membres honoraires, et
qu'ils -entretiennent et developpent leur d6vouement
par des r6unions hebdomadaires (comme celle qui a
lieu tous les vendredis dans le parloir de SaintLazare), par des pilerinages, par des retraites, par des
publications; bel exemple pour les dames.
13 dicembre. - Mort de M. Labbe (Alphonse); il
etait n le 6 septembre 1843 dans le diocese de Reims;
il avait 6t6 recu dans la congregation le i3 juillet 1867 et avait prononce ses engagements perpituels
sous la protection de Marie Immaculee le 8 d6cembre 1869. Toute sa vie il fut professeur soit a Tours, soit
i Wernhout, soit a Antoura. C'6tait un grand liseur
qui n'oubliait presque rien de ce qu'il avait lu, particulierement les dates et les genealogies des personnages historiques. I1 semblait 6tonne qu'on ne.sit pas
quels 6taient les enfants et petits-enfants de tel roi ou
de telle reine, et qu'on eit oubli quelle etait la date
des moindres 6v6nements. A sa mort on a trouv6 dans
sa chambre un tres grand nombre de livres historiques
dont il faisait ses delices.
16 dicembre. - Acad6mie des Sciences morales et
politiques. S6ance publique annuelle. Discours de
M. Colson, president. ( Le prix Thorlet a t6C attribue
a l'association Marie-The6rse, nee de I'oeuvre chari-
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table qui fut fond6e a Malakoff, aux portes de Paris,
en 1912, par une seule Soeur de Saint-Vincent de Paul
et qui, s'6tant d6veloppee progressivement, r6pand,
aujourd'hui, dans toute la commune les bienfaits de
sa charit6 : soins aux malades, dispensaires, garderies
d'enfants, etc. n
17 dicembre. - Reunion A la Communaut6 de 1'Association Louise de Marillac. Cette association est pour
1'ceuvre des Dames de la charit6 ce que les jeunes
conf6rences de Saint-Vincent-de-Paul sont pour la
soci6te du meme nonr; seulement I'Association Louise
de Marillac n'a que treize ann6es d'existence, tandis
que celle qui groupe les jeunes gens sous la banniere
de notre saint fondateur est beaucoup plus ancienne;
aussi tandis que l'association masculine a d6pensi A
Paris, pendant I'annee, 177.903 fr., l'association feminine ne peut presenter qu'un budget de 33 335 francs
pour Paris, mais 'meuvre des jeunes filles Louise de
Marillac se d6veloppe beaucoup et bient6t elle atteindra
le nombre de leurs 6mules en charite, les jeunes gens
des conferences.
Le directeur leur indique l'6tat actuel et florissant
de 'oeuvre et il les invite A se rejouir dans le Seigneur
des progres accomplis, des benedictions reques, Gaudete in Dominosemper, A ne pas chercher a faire beaucoup de bruit, beaucoup de tapage, beaucoup de reclame; mais a edifier, gagner et attirer les jeunes filles
par leur humilite, leur charite, leur modestie, Modestia
vestra nota sit omnibus hominibus, se rappelant que le
Seigneur est proche d'elles quand elles vont voir les
pauvres, Dominus pifpe est, et que par ces visites, par
ces ceuvres de mis6ricorde corporelle et spirituelle,
elles seront delivrnes des soucis des mondaines, nihil
sollicitisitis, et elles jouiront de la v6ritable paix qui
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est la plus grande joie d'ici-bas, Et pax Dei quae exsu-

feral omnem sensum custodial corda vestra et ixtelligenJias vestras, et i l'heure de la mort elles auront la paix
d6licieuse que procure le souvenir d'avoir fait du bien
aux pauvres.

On c61ebre cette annie dans les Landes le troisieme
centenaire du pelerinage de saint Vincent a NotreDame de Buglose; la tres sainte Vierge a b6ni la personne et les oeuvres de son serviteur; les jeunes filles
de l'ceuvre Louise de Marillac marchent sur les traces
de leur Pare et elles viennent invoquer la Mire de
Dieu darns son sanctuaire; aussi, il faut esperer que, par
1'intercession de la bienheureuse Louise de Marillac,
dont les reliques sont dans cette chapelle, leur association redondera a la gloire du bon J6sus.
25 dicembre. - M. le Superieur gineral chante la'
messe de minuit; Mgr Lasne, l'office pontifical a la
messe du jour.
28 dicembre. - Troisieme centenaire de la mort de
saint Francois de Sales. Nous nous sommes rCjouis
de ce grand 6v6nement qui nous touche de pres - cause
des relations qui ont exist6 entre notre saint fondateur et le pieux fondateur des Visitandines. Ces dernitres ont invit6 le successeur de saint Vincent &
s'associer a leurs fetes, mais la modestie des Filles de
saint Francois a garde pour leur couvent le parfum
d'6dification qui a df se d6gager pendant ces solennit6s.
29 "dim'mbre- - Les sceurs servantes de Paris vieanent presenter leurs vceux au Suplrieur genIral de
la double famille de saint Vincent, et, comme la salle
des Reliques est trop petite, eltes le font dans la salle
des prktres.
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1923
"

1 jauvier. - Visites traditionnelles a tous les
offices de la Communautd, sans oublier la visite a la
belle creche de la Rotonde; les saeurs du s6minaire
ont admirablement dispose toutes choses, non pour
rivaliser avec les etalages du Bon March6, mais pour
glorifier Notre-Seigneur; voici des pans de mur, des
ruines, qui ne sont pas l'ceuvre du temps, mais qui sont
sortis des offices de la Maison-Mbre; qa et Ul poussent
des arbres exotiques qui viennent de Gentilly; par
terre, gisent pele-ml6e dles oranges, des bananes qui
ne tentent pas la gourmandise des petites filles qui
d6filent; des couronnes, des perles precieuses qui ne
sont pas du meme prix que celles donnees par Anne
d'Autriche . saint Vincent.
Dans ce cadre tout impr6gni de pi6te, un petit
Jesus emmaillot6 nous regarde avec amour, une sainte
Vierge, habille modestement, comme Bernadette
Soubirous, contemple amoureusement son divin Fils,
et un tres vieux saint Joseph monte la garde pres de
la creche; tout autour, d'un c6t6 les bergers avec
leurs costumes orieataux et leurs peaux de mouton_
qui leur servent de coaverture, vieillards, petits
enfants, jeunes gens, m&me jeunes filles et jeunes
me.res qui ne craignent pas de venir, elles aussi,
malgre le froid et les tinibres; de I'autre c6t6, les
Mages avec leurs vetements chamrarrs d'or et leurs
esclaves qui portent I'dventail. Nous cherchons en vain
les chameaux des Mages et les agneaux des bergers;
ils doivent avoir iti remises derriere un grand portique. C'est us plaisir .de contempler ce petit chefd'oeuvre et je suis sir que si le sraphique Francois
d'Assise avait vu pareille creche, il serait resti prbs
d'elle jour et nuit. Nous qai ne sommes pas sera-
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phiques, nous nous contentons de quelques minutes et
nous rentrons a Saint-Lazare oi la creche est plus
grande que celle des autres annees, mais oh elle est
encore bien minuscule comparbe a celle de la Communaut6.
Le soir de ce premier jour de I'annie, on nous lit,
suivant l'usage, la circulaire ou plus exactement une
partie de la circulaire de M. le Supericur g6noral.
Nous donnons, il'usage des soeurs, la partie historique
de ce document:
« L'ann4e qui vient de finir s'ouvrit, comme vous le
savez, a la veille d'un grand deuil pour l'Eglise et, aussi,
a l'avant-veille d'une grande joie pour cette mnme
Eglise. A ce deuil, comme a cette joie, la Congr6gation, filialement attach6e la chaire de Pierre prit sa
large part. Elle pleura le regrett6 Benoit XV, qu'une
mort primaturee enlevait, le 22 janvier 1922, aux grands
espoirs et aux vastes pens6es, par oi il pensait rem6dier aux disastres de la grande guerre, en portant
toujours plus loin le royaume de Dieu, ce royaume de
paix et de justice, de v6rit6 et d'unite.
u Personnellement,j'avais eu la faveur d'approcher
Benoit XV en plusieurs audiences priv6es, et toujours
il me fut consolant de voir son accueil paternel, d'entendre ses encourageantes paroles, de recueillir les
assurances de sa bienveillance a I'egard de la double
famille de saint Vincent, smurs et missionnaires.
u Tres peu de semaines avant sa mort, ayant termine
Ia visite canonique des maisons des 'Filles de la charite de Rome, j'allai lui dire les consolations de cette
visite, qu'il avait benite a son d6but. II daigna partager ces consolations et en binit les fruits espires. Je
le quittai, admirant la luciditi de son esprit, sa bonte
de coeur et la robustesse d'une sant6 qu'aucune fatigue
jusque-la n'avait pu 6branler. Bient6t apres il mourait.
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Nous l'avons pleure, comme c'6tait notre devoir, et
toujours nous aurons pour sa m6moire un souvenir
reconnaissant.
t Quittant Rome, je revins i la Maison-Mere de SaintLazare, en passant par Plaisance, Milan et Turin. A Milan, oi me conduisait le d6sir de voir les maisons et
les euvres que les Filles de la charit6 ont dans la ville
de saint Ambroise et de saint Charles Borrombe, j'eus
l'honneur d'etre requ par le cardinal Ratti, recemment
arrive en cette ville, devenue son siege 6piscopal.
L'6minent archeveque voulut bien me donner l'assurance de sa satisfaction pour le bon esprit et les
ceuvres de nos sceurs. En recevant sa benediction, je
ne pouvais penser que je recevais la benediction du
Pape de demain; en m'eloignant de lui, je ne pouvais
deviner que, desormais, c'est le pape Pie XI que je
reverrais en sa personne. II m'a &6t rapporte, par plusieurs des n6tres qui ont approche le Pape, que Pie XI
veut bien se rappeler la visite que fit au cardinal Ratti
le pauvre Sup6rieur de Ia Mission. C'est grand honneur pour moi et pour nous tous.
c Bient6t, sous tres peu de jours, et avant meme que
cette circulaire ne soit parvenue a la plupart d'entre
vous, je serai a Rome, aux pieds du Saint-Pere, lui
offrant, avec .mes tres humbles hommages, ceux de
1'entiere famille de saint Vincent et I'assurant qu'a
1'rgard de son auguste personne, nous -tous, pr&tres
et freres, professerons toujours des sentiments de
respect et d'amour, d'attachement et d'obdissance.
Ces sentiments furent ceux de saint Vincent, notre
bienheureux Pere; nous les avons requs de lui et les
conservons comme une belle part de notre h6ritage
familial. Avec nos ancetres dans la Congregation,
aimons A rep6ter l'invocation : Sancte Vincenti, cathedra,Petri usque ad mortem conjunctissime, orapro nobis.
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Nos successeurs la rediront comme nous et avec le
meme amour.
t C'est pourquoi la Congr6gation, aprbs avoir pleure
Benoit XV, qui occapa si dignement ta chaire de saint
Pierre, s'est consolee et rejouie aa jour de 1'election
de Pie XI. Nous prierons pour lui, et, pour lui, nous
adresseroos souvent au Ciel cette invocation qui
retentit aux grands jours dans !a chapelle de SaintLazare : Pio undecima, Summa Pontifici et awnversali

Papae, pax, vita et salus perpetual A Pie XI, Soaverain Pontife et Pape de l'Eglise universelle, paix profoade, longue vie et salut 6ternel! k
< Cette m&me ann6e 1922, qui a vu la mort de Be-

noit XV et l'avenement de Pie XI, a ete aussi marquee
par deux ivEnements de grande importance, quoique
i des degres divers : je veax dire le troisieme centenaire de la Sacr6e Congr6gation de la Propagande et
le premier centenaire de 1'oeuvre de la Propagation de
la Foi. La Propagande, en c6l6brant ce glorieux anaiversaire, entendait loner Dieu pour tout le bien qui,
sous ses auspices et sa direction, a ete opereen faveur
des infideles,des b6r6tiques et schismatiques an cours
de ces trois siecles, pour les amener a la foi du Christ
ou a l'unit6 de l'tiglise. Plus modeste, la Propagation
de la Foi disirait remercier k la fois Dieu, qui I'avait
bWnie, et les fideles, qui, par leurs oboles, l'avaient
aidee a faire sa large part de bien.
" Ces deux anniversaires ne pouvaient laisser indiff rente la Congr6gation; elle s'y est associbe de tout
coeur, en esprit de reconnaissance et par Ic desir de
voir toujours se dilater I'empire spirituel de JesusChrist

a travers le monde.

, A la Propagande, des le temps de saint Vincent
et sans interruption depuis, la petite Compagnie a
fourai de nombreux ouvriers apostoliques. Non seule-

-

47 -

ment; mais le nombre de ces envoyes ad gentes, selon
une expression chere a saint Vincent, est all toujours
croissant et, a l'heure prisente, il est plus nombreux
que jamais. Toujours plus vaste a ite aussi le champ
d'action de ces ouvriers donnes a la Propagande, et
si vous considerez ce que j'appellerai son ampleur
geographique, vous le verrez constituer un bel empire.
Cette ampleur ne nous met pas sans doute au premier.
rang; mais du moins en assez bonne place. Si, en outTe,
vous pouvez nombrer les recrues que ses nombreuses
Missions ont amen6es a l'lglise, alors vous placerez
non loin du premier rang, notre chere Congrtgation,
et enfin, s'il s'agit sp6cialement de la Chine, la Mission la plus en vue de nos jours, vous la placerez sans
hesiter et en toute. verit6.au tout premier rang.
a Ce concours donn6 a la Propagande, le bien que
sa confiance nous a permis de faire inter gentes,
demandaient que notre reconnaissance a Dieu s'unit A
celle de ce grand et pieux Institut, a 1'occasion de son
troisieme centenaire. Nous l'avons fait avec le dbsir
de lui 6tre toujours plus utile,
a Plus modeste, ai-je dit, est I'CEuvre de la Propagation de la Foi. Modeste en ses moyens, humble toujours et faisant le bien sans bruit, elle n'a cessi de
croitre au cours de ce premier siecle de son existence,

6tendant partout sa bienfaisante et apostolique action,
aidant, non pas selon leurs besoins, mais selon l'entibre capacit6 de ses ressources, toutes les Missions
r6pandues en tous les lieux du monde. Les directeurs
de cette CEuvre si meritante nous ont toujours timoignC
leur bienveillance, soit par leur ddvouement a nos
oeuvres lointaines, soit par leurs charitables secours.
Que Dieu soit leur recompense! Que saint Vincent
binisse leur ceuvre, si conforme a son esprit!
t Organisbe sur de nouvelles bases, avec son siege
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Foi vient de commencer son second siccle d'existence.
II sera, Dieu aidant, non moins consolant que le premier, plus encore, grace a son action plus 6largie, et
je m'assure que les Missions de la Congregation trouveront aupres des nouveaux directeurs la meme bienveillance efficace. Reconnaissance pour le beau passe,
esperance dans le brillant avenir et toujours confiance
en Dieu!
c J'en viens maintenant, et selon I'antique usage,
aux petites nouvelles qui interessent la Compagnie. Je
commencerai par Rome et finirai par Saint-Lazare.
" A Rome, le principal, autant dire l'unique 6v6nement qui nous interesse, est le transfert de notre maison d'6tudes de la Via San Nicola da Tolextino, 67, au
college Leonin, via Pompeo Magno, 21, oi se trouve la
maison centrale de la province romaine.
a Beaucoup d'entre vous connaissent, pour y avoir
sijourn6 ou poury ktre passe, la maison de San Nicola.
Ancien albergo, elle ne se pretait guere a la vie de
communaut6;:mais, comme en beaucoup de choses, il
fallait bien se contenter de ce qu'on avait, et, somme
toute, on y vivait, et, somme toute aussi, on n'en
emportait pas un trop amer souvenir.
S(La munificence du d6funt Pape Benoit XV ayant
donn6 a nos confreres, en 6change de l'Apollinaire,
le vaste college Leonin, il parut que l'ampleur de cet
6difice lui permettrait de donner asile a la maison
d'6tudes, sans nuire aucunement aux oeuvres de la
Maison centrale. Ceile-ci occuperait trois des c&6ts du
grand rectangle que figure le Leonin et mettrait a la
disposition de nos 6tudiants le quatrieme c6te, celui
qui donne sur la Via Colonna. Ptudi6e attentivement,
la chose parut r6alisable; elle est realis6e. Quand le
depart de certains locataires permettra a la maison
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d'6tudes de prendre complete possession des 6tages
qui lui sont destines, alors elle aura son installation
definitive, avec entree ind6pendante et toute l'organisation locale et d'horaire que necessite la sp~cialit'
de son ceuvre. Je suis heureux d'exprimer a M. le
Visiteur et a nos confreres de Rome l'expression de
ma particuliire reconnaissance pour la bonne volonte
avec laquelle ils ont facilit6 la realisation de cette
importante affaire.
( Par la meme occasion, je recommande cette maison d'6tudes aux Visiteurs des diverses provinces,
les priant d'y envoyer le plus possible de jeunes
pretres pour s'y perfectionner, en toute sfret4 de
doctrine et efficacit6 de succes, dans les sciences
eccl6siastiques. Ces jeunes confreres se verront, se
connaitront, s'animeront r6ciproquement au bien des
oeuvres, A l'amour de la science necessaire, a l'union
des esprits et des coeurs. Et si, plus tard, les circonstances de la vie les font se rencontrer, ce n'est point
sans consolation qu'en se retrouvant, ils retrouveront
aussi leur pass6, peut-tre bien un peu lointain deja;
leur jeunesse, deji bien lointaine, elle aussi.
t J'ai dit d'y envoyer des jeunes pretres, parce que,
si la maison se prete fort bien a la vie de communauti
pour des pretres qui ont d6ja complit6 leur formation,
tant sacerdotale que religieuse, elle se prete beaucoup
moins A cette formation elle-m&me. Le Superieur ne
connait pas suffisamment ces 6tudiants et ne peut pas
les suivre d'assez pris pour porter, sur eux et sur leur
admission aux ordres sacr6s, un jugement prudemnient
bas6 qu'il puisse transmettre i leurs Visiteurs respectifs.
a Je suis heureux de porter a votre connaissance
que le Superieur de cette maison d'6tudes, M. Charles
Fontaine, vient d'etre nomm6 Consulteur de la Congr6-
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gation des Sacrements. Dija, comme vous le savez, il
6tait Consulteur de la Propagande. C'est une marque
de haute bienveillance de la part du Saint-Siege a
1'6gard de notre Congr6gation; nous lui en dirons
devant Dieu notre reconnaissance.
(c Suivant I'ordre du catalogue, je rencontre en premiere ligne la province d'Allemagne. Elle travaille
de son mieux, sous la direction de son nouveau-Visiteur, M. Philippe Jansen. Celui-ci nous a rendu bon
t6moignage du zele avec lequel s'adonnent aux missions nombre de ses confreres et des fruits que ce
zele produit. C'est de bon augure pour I'avenir, puisque Dieu benit une Communaute dans la mesure ou elle
se d6voue a ses oeuvres primordiales. Consolants aussi,
pour ce m&me avenir, sont le bon esprit et I'amour du
travail qui animent la jeunesse : sdminaristes et 6tudiants; ils sont la joie et l'esp&rance de leur Visiteur.
Qu'ils soient benis de Dieu et qu'ils deviennent de
bons fils de saint Vincent!
c, L'ancien Visiteur, M. Jules Schreiber, charge
d'ans et de merites, trouve encore, dans la direction
des soeurs de la province de Cologne, de quoi occuper
utilement la lucidit6 de son intelligence et sa longue
experience des ceuvres.
c Cette province vient de faire une grande perte,:
mais perte glorieuse, par 1'elevation d'un de ses
membres & l'episcopat. Mgr Auguste Blessing vient
d'etre, en effet, nomm6 et sacrk vicaire apostolique de
Limon. Nous lui disons ad multos a.uos, et nous prierons saint Vincent, dont il restera le fils par 1'esprit,
le coeur et les vernus, de benir son apostolat.
a L'Autriche a, elle aussi, un nouveau Visiteur,
M. Charles Spiegl, pr&c6demment superieur de Gratz.
Ancien 6lve de notre maison de San Nicola a Rome,

tres estime de la province, qui I'avait envoy6 pour la
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representer i la dernikre Assembl6e generale, il s'est
de'j montre L la hauteur de sa charge dans les difficiles conditions ou se trouve sa province, diminu6e de
la Yougo-Slavre et de la Hongrie. M. Edouard Reeh,
1'ancien Visiteur, continue a exercer auprbs des sceurs
de la province de Gratz les fonctions de directeur, qu'il
cumulait auparavant avec la charge de Visiteur.
t La Hongrie vit doucement avec les deux seules
maisons qui composent cette vice-province. Mieux
partagbe, la Yougo-Slavie commence a se recruter et
pent envisager I'avenir avec plus d'assurance. Malhenrensement un deuil cruel vient de la frapper par la
mort de son Vice-Visiteur, M. Francois Jausovec,
dont le d6ces est tout r6cent. Pour le remplacer, nous
avons fait appel i la bonne volont6 et au devouement
de M. Leopold Smid, supirieur de notre maison de
Cilli. Dieu l'aidera; et il peat compter sur ses confreres.
" En Belgique, rien a vous signaler. A Liege, on
travaille beaucoup et bien. A Ingelmunster, la petite
cole apostolique donne consolation pour le present,
esperance pour I'avenir.
* Dans la province de Madrid, je ne vois rien de
saillant a vous signaler, si ce n'est l'ouverture d'une
.maison pros de Londres. Nos confreres y desserviront
une paroisse que veut bien leur confier Son Em. le cardinal Bourne et qui sera didiie a saint FrancoisXavier. Le Visiteur y enverra de jeunes confreres
pour l'6tude de la langue anglaise, devenue absolument necessaire pour plusieurs de leurs missions lointaines, comme celle des Indes, ou grandement disirable, comme aux Philippines ou A Cuba. La province
a ouvert aussi une autre maison a Cuenca, sons le
noa de s6minaire Saint-Paul. C'est 1l que les 6tudiants
iront suivre les cours de theologie apres avoir fait a
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Madrid meme leur siminaire interne et leur philosophie. Les trois provinces filiales de Madrid: Mexique,
Antilles, Philippines, n'offrent rien de particulier.
4 Au Mexique, M. de las Heras a remplac6 M. Goni
dans l'office de Visiteur. Les oeuvres y vont doucement
et utilemeut, grace a l'amilioration de la situation
politique, point brillante encore d'ailleurs. Des Antilles, M. Alvarez, Visiteur, a pu me donner, de vive
voix, des nouvelles consolantes, tandis que l'6veque
de Porto-Rico, Mgr Caruana, me disait, de son c6te,
le bien que font, a Ponce comme a San Juan, nos confrbres; celui encore plus grand qu'ils feront lorsqu'ils
auront pu s'accommoder pleinement aux conditions
que cr6e la souverainete des Etats-Unis sur Pile. J'ai
vu par M. Garcia, Sup6rieur de Ponce, que nos confreres comprennent les nicessites presentes et s'y
adaptent g6enreusement, sinon encore rapidement.
Quant aux Philippines, M. Angulo, leur Visiteur, ne
nous en transmet rien que d'encourageant.
c Au reste, pour mieux connaitre les conditions de
ces trois provinces, les mithodes a y suivre d6sormais
pour les ceuvres, les modifications nicessit6es par les
besoins presents et nous indiquer les dispositions a
prendre, nous y envoyons un commissaire special dans
la personne de M. Joachim Atienza, Visiteur de la province de Madrid, particuliirement intbress6 & la
connaissance exacte des besoins de.ces provinces.
" La province de Barcelone maintient ses oeuvres.
J'ai eu plaisir a'voir aux Etats-Unis les deux maisons
qu'elle possede a Brooklyn et a Philadelphie. On y
travaille, le mieux possible, a la sanctification des
fidles de langue espagnole et des autres qui recourent
a leur ministere.

tc La Hollande est toujours largement pourvue de
jeunes recrues, chez qui le bon esprit n'est pas infi-
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rieur an nombre. Son ecole apostolique de Wernhout
lui permet de compter sur la meme prosperite a l'avenir.
a L'Irlande reste toujours la belle et prospire province. L'ouverture d'un s6minaire interne en Australie
accroitra encore cette prosp6rite.
u L'Italie ne nous offre aucune particularite. On y
souffre en g6neral de la p6nurie des vocations, surtout
dans la province de Rome et dans celle de Naples.
Celle-ci a di, faute de sujets, renoncer au seminaire
de Cerreto-Sannita. En Piemont toutefois, les conditions sont bien moins mauvaises, bien que, comme
ailleurs, on y dise : Messis multa; operariipauci.
a La Pologne reprend pen k peu les maisons et les
ceuvres qu'elle eut aux temps de sa grande prosperite.
On voit reparaitre dans le catalogue les noms d'autrefois : Vilna, Sainte-Croix de Varsovie, auxquels s'en
ajoutent de nouveaux. Etudiants et s6minaristes sont
nombreux; aussi la province peut-elle envoyer aux
6migres polonais en Amerique et aux ouvriers polonais
de France des missionnaires qui, parlant leur langue,
vivant pros d'eux, les maintiennent dans 1'amour de
leur pays, qui ne se s6pare jamais de leur amour pour
l'Eglise catholique.
a En Portugal, la vie est lente, mais on vit tout de
meme, puisqu'on y travaille, autant que le permettent
les conditions toujours un pen difficiles du moment.
d La province de Constantinople attend, des combinaisons de la politique et du sort des conferences, la
fixation des conditions, facilites ou diffcult6s, dans
lesquelles devront a I'avenir s'exercer la plupart de ses
oeuvres. Sa maison de'Smyrne, outre les p6ripties de
la guerre gr6co-turque, a failli .tre aneantie par
1'immense incendie qui devora une grande partie de la
ville et amena l'exode de milliers et de milliers de ses
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habitants. Grice h Dieu, la partie essentielle du collbge
fut pr6serv6e et, aprbs quelques semaines de suspension, les classes ont rouvert avec, d'ailleurs, un nombre
riduit d'elves. Grecs et Arm6niens, clientele du
college, qui ont fui la ville, n'osent gubre y revenir.
Attendons patiemment que Dieu 6claire les conducteurs
des peuples dans leurs longues et souvent confuses
deliberations.

c De la Chine je vous ai suffisamment parld plus.
haut : des esperances qu'elle donne, des fruits spirituels qu'on y recueille.
u Quant aux e6vnementspolitiques qui s'y deroulent:
guerres civiles, par exemple; ou aux Avenements
d'ordre naturel, inondations, typhons et autres, vous en
ktes suffisamment instruits par les journaux. Ce qu'on ne
peut guere savoir sans &tresur place, ou sans etre tena
au courant par ceux qui en souffrent, ce sont les atroces.
miseres : pillages, devastations, ruines, famine qae
laissent apres eux ces divers 6venements. Aussi les
vicaires apostoliques out-ils, parmi leurs fonctions,
celle de crier misire, d'implorer la charite, de tendre
la main pour leurs chretiens et aussi pour leurs paiens.
a A Pekin a du commencer, avec le concours de deux
jeunes docteurs de Rome que nous venons d'y envoyer,
la nouvelle 6cole sup&rieure de thoologie. Elle est
destinie aux jeunes pretres chinois qui, ayant acheve
dans les s6minaires dioc6sains le cours de leurs &tudes
ecclesiastiques, y seront envoyds pour les completer,
y recevoir un enseignement plus 6levi, et devenir, par
lI m&me, des predicateurs plus efficaces du Saint
)vangile parmi leurs compatriotes.
( La maison de formation de Kia-sching-fou offre
toujours un consolant spectacle et donne les meilleures
esp6rances. Elle vient de recevoir un nouveau groupe.
d'6tudiants europ6ens.
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a En Perse, la situatioh politique semble plus

eclaircie et mieux assur6e. Les chr6tiens, du moins
ceux 6chapp6s aux massacres, aux mauvais traitements
et k la faim, reviennent peu a peu a Ourmiah, centre

traditionnel de la Mission. Le Visiteur demande a
grands cris du renfort, que nous lui enverrons d&s que
la chose sera possible. Le sang des martyrs, car ce
sont'bien des martyrs que Mgr Sontag et les confreres
massacres avec lui, fera lever dans ce pays une moisson
de chretiens.
c La Syrie a repris normalement-toutes ses oeuvres
qui, grAces a Dieu et au devouement des confreres,
marchent d'une maniere consolante. Les colltges
d'Antoura et de Damas sont prosperes, les missions.aux
gens du pays ne sont pas negligees, et les oeuvres si
brillantes des Filles de la charit6 en ces r6gions de
Syrie, de Palestine et d'Egypte trouvent en nos confreres de tres precieux auxiliaires par les services spirituels qu'ils leur rendent.
A
L'Afrique avec 1'Algerie, l'Abyssinie et Madagascar ne retiennent pas notre attention, sinon par le
cri commun aux missions : des secours! des secours en
ouvriers, secours en aumones.
« Et maintenant nous voici en Amurique, que nous

remonterons an lieu de la descendre.
ccL'Argentine maintient et soutient ses belles oeuvres
si interessantes.

c Elle d6plore la perte tres grande qu'elle vient de
faire par la mort de M. Vincent Davani, superieur de
notre maison du Lujan.
" C'est a ce cher et vaillant confrere, A son zele
infatigable, a son amour filial pour la sainte Vierge
que l'on doit le.presque complet achevement de la
splendidebasilique nationale de Notre-Dame de Lujan;
it M. Salvayre avait commence les travaux de cette
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basilique, mais, a sa mort, il restait encore beaucoup a faire. M. Davani en prit la direction et, pendant
Svingt et un ans, s'y d6voua tout entier avec un mer
veilleux succes. A l'heure presente, il doit rester bien
peu a faire, et le magnifique monument 6lev6 &la gloire
de Marie fera aussi grand honneur i la Congregation.
t Je veux croire que la dipouille mortelle de cebon
serviteur de Marie repose dans ce sanctuaire, a c6te
de celle de MM. Salvayre et Georges, tons deux grands
d6vots et ap6tres de Notre-Dame de Lujan.
ccQuant a son souvenir, il vivra longtemps dans la
province d'Argentine.
c~ Le Pacifique se maintient, lui aussi, et trouve m6me,
sur place, quelques vocations qui lui sont fort utiles.
La maison de formation de Nunoa compte, en effet, un
nombre suffisamment consolant de jeunes gens.
ccL'Equateur ne demanderait qu'& d6velopper ses
ceuvres existantes et i en creer de nouvelles, s'il pouvait recevoir de nouvelles recrues.
ccMieux partagee, la Colombie trouve sur place un
recrutement qui lui permet de vivre sans grande gene.
c Elle se prepare &6vangCliser la pr6fecture apostolique de Tierradentro et n'attend pour cela que la
designation du prefet apostolique.
" Le Brisil est toujours le pays oi le bien est facile;
mais il a fait, en ces dernimres ann6es, de nombreuses
pertes en bons ouvriers. Pour le moment, nous ne pouvons encore compenser ces pertes, et nous ne pouvons
que compatir aux- dtresses du Visiteur.
u L'Am&rique Centrale attend, elle aussi; lesrenforts
grandement desirables.
a Viennent enfin les ttats-Unis, et vous ne serez point
surpris que je vous en parle un peu plus longuement,
puisque je viens d'y faire un voyage, trop court a mon
gr6 et au gre des chers confreres de la-bas, mais qu'il
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m'eft et6 difficile d'allonger, vu les nicessitis qui
r6clamaient ma presence a la Maison-Mere.
" II faudrait de longues pages pour vous faire, au
detail, le recit de ce voyage. Peut-&tre les Annales,
plus riches en espace, supplieront-elles a la bribvet6
obligatoire d'une circulaire. Partis du Havre sur le
Paris, le 24 septembre, nous 6tions, M. Mac Hale,
assistant, M. Kelly, de notre procure de Londres, et
votre serviteur, de retour a Cherbourg le 26 novembre
par le PrisidentRoosevelt.
cc Ce voyage offre cette particularit6 que, pour la
premiere fois, le Superieur general de la Congregation visitait les provinces, americaines, dont les premitres maisons ont pourtant plus d'un siecle d'existence. Aussi revktait-il. une sorte de caractere historique et accentuait-il, si possible, l'union si parfaite
toujours avec le centre de la Congregation. Cette
union 6troite, et la filiale soumission qui en d6coule,
me furent un continuel sujet de consolation. Apres
Dieu, j'en fais remonter r'honneur aux premiers missionnaires qui, l--bas, jeterent le fondement de nos
oeuvres, Mgr Rosati, M. de Andreis, Mgr Odin,
M. Mandine, M. Mailer, M. Burlando, M. Giustiniani
et d'autres. En vrais fils de saint Vincent, ils laisserent A leurs fils spirituels d'Am6rique le precieux
Sh6ritage de l'esprit du fondateur. II tomba en bonnes
mains, qui, pieusement, le transmirent a d'aytres, non
moins pieuses, non moins fidles.
a Ce n'est pas sans emotion qu'au cimetiere d'Emmitsburg, je me suis agenouill6 sur les tombes de plusieurs des confreres cites plus haut. Pour deux d'entre
eux, qui reposent I'un pres de 'autre, il est grave sur
la pierre qu'unis en Dieu pendant leur vie, ils ne sont
point s6par6s dans la mort.
c C'est sans doute a cet esprit de saint Vincent
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fidilement gard6, que les deux provinces ambricaines

doivent leur prosp&rit6 en vocations. Le catalogue vous
en donne les chiffres, ils sont consolants et permettent
d'envisager l'avenir avec assurance.
(t J'ai noti plus haut la part que l'Am&rique prend
d6sormais a 1'6vang6lisation de la Chine.'Les deux
provinces y ont maintenant des missions avec leurs
superieurs propres et sous la d6pendance de leurs
visiteurs respectifs, pour tout ce qui touche la vie de
communauti. A ces Missions les sujets ne manqueront pas; quant ,aux ressources, l'Am6rique, riche et,
gen6reuse, les leur assurera; et Dieu benira les tra-7
vaux et les sacrifices, les-transformant en autant de
semences de chritiens.
c Visiter toutes les maisons, meme celles qui sont
sur le lointain Pacifique, aurait demand6 une prolon-.
gation de plusieurs mois; du moins, j'ai vu bon nombre ,
de nos maisons, y compris, bien entendu, les deuxmaisons centrales de Philadelphie et de Perryville,
avec leurs 6tudiants et s6minaristes. J'ai visit6 aussi,
les deux ecoles apostoliques de Princeton et de Cap
Girardeau, oji, dans des sites charmants, au grand
air, et avec l'aide des sports am6ricains, s'61eve et
grandif une jeunesse promettante de sant6, de travail
et de piete.
a J'ai vu les trois Universit6s de Niagara, de Chi-.'
cago et .de Dallas, dont la direction est a nos con-

freres, ainsi qu'une bonne partie de 1'enseignement. A
la veritA,
en parlant d'universit6, if ne faut point sei
reporter a Oxford ou a la Sorbonne, a Rome on a
Bologne, a Salamanque ou a Coimbre, a nos vieilles •
universit6s europtennes, si renommies autrefois par
leur activit6- th6ologique ou philosophique et qui
n'ont point perdu encore leur prestigieux renom. En
Ambrique, pays neuf et d'activit6 intense, c'est au
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c6t6 pratique que la grande part de l'enseignement
est donn6e, sans n6gliger d'ailleurs la culture classique.
a A Niagara et a Chicago, un peu moins Dallas,
les cours sont fr6quent6s par des centaines et des centaines d'itudiants et meme d'6tudiantes. Cela respire
la vie, la force, le. ddsir d'etre et de faire quelque
chose, et par ses propres moyens. Inutile de dire que
1'esprit chr6tien et catholique est A la base de tout
1'enseignement. Inutile d'ajouter qu'on y pratique
aussi le football et que les prix remportbs dans les
matches entre colleges ou universit6s sont precieusement conserv6s et exposes. Ne m'a-t-on pas dit
qu'une de nos Universit6s, Chicago, je crois, avait
battu l'universitA de, Loyola, au football s'entend !
Qu'aurait dit saint Vincent qui nous fait les portesacs des grands ouvriers que sont les REres Jesuites!
A la v6ritA, saint Vincent n'a pas d6 prevoir cette
lutte a l'amiricaine.
a Nos confrbres ont aussi aux -tats-Unis de tres
beaux colleges, parfois rattach6s aux universit6s,
,'comme h Niagara ou a Chicago, tant6t s6pards,
comme a Brooklyn. Celui-ci, qui a plus d'un millier
d'6elves, se sent a l'6troit dans ses murs pourtant
vastes et reve, sinon de dilater les murs, chose difficile, a tout le moins d'ajouter un autre batiment i
ceux deji existants.
c La confiance des 6veques leur donne Ia direction
de quatre grands seminaires, celui de Brooklyn pour

les clercs de ce diocese, celui de Niagara, celui de
Denver, plus le splendide Kenrick Seminary de SaintLouis, ou 225 s6minaristes - un certain nombre des
dioceses voisins - sont formis par nos confreres a la

vie eccjdsiastique, pour la plus grande satisfaction de
Mgr I'Archev&que, qui a eu la bontd de me la t6moigner. Du reste, et pour le dire ici, puisque l'occasion
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s'en pr6sente, j'ai recu des iveques auxquels je me
suis fait un devoir de rendre visite, le meilleur accueil;
ce qui est bien. Mais, ce qui est mieux, tous m'ont dit
les meilleures choses sur le compte de nos confreres,
appreciant grandement les services qu'ils rendent,
d'une maniere ou d'une autre, i leurs dioceses.
c Nombreuses sont les paroisses desservies par nos
confreres, presque autant que de maisons. A qui
s'6tonnerait du grand nombre de ces paroisses, qui, en
Europe, sont plut6t consid&rees comme oeuvre secondaire de la Congregation, il suffit de rappeler les
conditions speciales de I'organisation ecclesiastique
aux Etats-Unis. Le grand d6sir, le principal souci des
ev6ques est de multiplier les centres paroissiaux et
d'y 6tablir des ecoles. A cela le reste est subordonni,
etc'est ,pu.-pres la condition indispensable qu'ils
mettent presque toujours a I'admission des religieux
dans leurs dioceses. Aussi, n'est-on pas peu surpris
d'entendre que telle communaut6, Jesuites ou B6n6dictins, dessert l'une ou l'autre des paroisses de la
ville.
t Toutefois, l'oeuvre essentielle des missions, si
elle ne peut avoir pour le moment la place principale, est loin d'etre n6glig6e, et un chiffre respectable de,
missionnaires y sont appliques avec grand succis.
- Je puis vous assurer que cette visite.aux EtatsUnis ne m'a laisse que de bons souvenirs, les meilleures impressions, et, de loin, je me plais i leur
renouveler le remerciement que je leur adressais au
moment de reprendre la mer.
c A Domino factum est istud, et est mirabile in oculis
nostris!

t II vous sera agr6able d'apprendre que ma joie
n'a pas 6t6 moindre en voyant les oeuvres nombreuses,
tnutec1-11
'l,

4-eques-uneS

splenadies, des rFies de

-61

-

la charit6, aux Etats-Unis. Le nombre des Filles de
Saint Vincent est consolant, puisque, reunies, les deux
provinces d'Emmitsburg et de Normandy donnent un
total de deux mille soeurs. Ce qui est mieux que le
nombre, c'est leur parfait esprit de simplicite, d'humiliti, de filiale d6votion A saint Vincent, a la bienheureuse Mere, aux superieurs. Leur grand souci et leur
habituelle question etait de savoir si, pour le costume,
les oeuvres, la r6gularite, I'esprit, elles ressemblaient
a leurs soeurs d'Europe, de la Maison-Mere particulierement, et de ma reponse affirmative elles t6moignaient grande et sincere joie. Elles aussi veulent
contribuer a 1'6vangelisation des pauvres Chinois.
Deja elles sont
l'oeuvre et feront grand bien, Dieu
aidant et benissant leur bonne volont6.
STelles, en tres grand raccourci, sont mes impressions am6ricaines. Elles suffiraient largement a compenser ce qu'un voyage, forc6ment rapide, oii il faut
beaucoup parcourir et beaucoup voir en peu de temps,
amene in6vitablement de fatigue. Fatigue, au reste,
reduite au minimum par la pratique experience de
mon cher compagnon de voyage, M. Mac Hale', et par
les attentions delicates des confreres. 11 ne semble
pas, maintenant, que l'Amirique soit si loin, puisque
sept ou huit jours au plus nous y amenent et nous en
ramenent; il me semble, par contre, que ce n'est pas
la derniere fois qu'un Superieur g6enral ira la visiter.
C'est si pres et si facile!
u Le Prisident Roosevelt, a un bateau sec' selon
l'expression humoristique de 1-bas, nous ramena
done en France le 26 novembre, a temps pour c616brer le 27 avec les deux Maisons-Meres, Saint-Lazare
et la Communaut6, la grande fete de la Medaille
miraculeuse, oiu, selon l'usage, le cardinal archev&que
de Paris vint officier pontificalement.
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a De nos ceuvres de France, les derniires dent il
me reste a parler, je n'ai rien de bien nouveau a vous
dire depuis l'annie derniire.
t Nous avonsouvert et installi Cuvry, pris Metz,
une ecole apostolique, qui compte dijA une quarantaine d'enfants.
, A Strasbourg, notre maison internationale pour
les ecclesiastiques 6tudiant i la faculti de theologie
catholique est plus que pleine; il faat songer a chercher un autre local. On esp&re le trouver bient6t.
t Nos maisons de formation sont, par la grice de
Dieu, en bonne situation. Le nombre total de nos
jeunes gens, seminaristes et 6tudiants, presents dans
nos maisons de Paris et de Dax ou detach6s ailleurs,_
s'elive au chiffre de cent vingt-six. Ce chiffre montera, s'il plait a Dieu, et bient6t les ordinations,
reprenant leur cours normal, nous permettront d'aider
les missions qui sont le plus en souffrance. On nousn
off re, de temps a autre, seminaires, missions on autresceuvres. A plus tard! disons-nous, quand Dieu, nous
envoyant les moyens n6cessaires, montrera que son
heure eft venue.
a La Maison-Mere vaque toujours paisiblement a
ses travaux habituels. On y voit toujoars des retraitapts, venant y faire, comme dans l'ancien SaintLazare, les saints exercices spirituels, Ils y sont
toujours les bienvenus et les bien recus. La preuve
est qu'ils y reviennent. Pendant I'annie qui vient de
finir, nous en avons compt6 492.
F. VERDIER.
Suivant un vieil usage, la Communaut6 fait imprimer
tons les ans un volume de notices surlesssaers dfuntes.
Ce volume est pr&ced6 et saivi de recommandations
faites par la Tres Honoree Mere. Cette ann6e lapieuse
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exhortation qui sert de preface roule sur la charit6. Au
voluine traditionnel s'ajoute cette annee un volume, a
peu pres de meme 6tendue, concernant la regrettee
Mere Emilie. C'est unc lecture bien consolante que celle
de ces d6tails si 6difiants sur les semurs que l'on a
connues. Que de fleurs aux couleurs d6licieuses, aux
parfums exquis! Vraiment nul n'a 6te aim6 sur terre
comme J-sus.
En m&me temps que nous avons entendu la circulaire
de M. le Superieur g6n6ral et la les notices des sceurs,
nous avons parcouru avec plaisir le catalogue du personnel de la Congregation. II r6sulte des statistiques
de ce catalogue que nous sommes actuellement
2383 prktres, 463 6tudiants, 232 s6minaristes, 652 coadjuteurs r6partis en 365 maisons et 35 provinces on
vice-provinces; nous ne comptons pas dans ce nombre
6o confreres qui n'ayant pas 6te inscrits sur les'feuilles
des visiteurs sont A la table avec deux zeros.
A ceux qui sont amateurs de chiffres nous dirons
que de 1625 a i8oo il y a eu environ 8208 confreres
recus dans la Congr6gation et de ISox A 1921, o1043,
ce qui fait un total de t8 351 depuis le premier, saint
Vincent, jusqu'au dernier, regu en decembre 1921.
A ceux qui aiment les dates, rappelons que !'annie
1923 ramenera un certain nombre de centenaires int6ressant la Congregation.
D'abord ce qui est plus pres de nous.
1823. - Ordonnance de Louis XVIII au sujet du
college de Montdidier, 16 juillet.
Mort de M. Folchi. (II avait -et question d'introduire sa cause en cour de Rome.)
Conclave pour l'l6ection de LUon XII; le conclave
se donne rendez-vous danis notre maison de Saint-Silvestre A Rome.
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1723 sous M. Bonnet. Etablissement de Fontgombault (seminaire et missions).
Etablissement de Villefranche-de-Rouergue (s6minaire et missions).
M. Bonnet annonce la prochaine riouverture du
s6minaire de r6novation; il dit qu'en Chine, M. Pedrini
vient d'etre traite comme les ap6tres, soufflet6, frappe,
emprisonn6; que deux 6poux remplis de zile et de
piett ont fait cession de tous leurs biens a la Congregation pour fonder une maison de 17 confreres a
Ravenne.
Fondation d'une mission i Bourges; 3 confreres
doivent s'y rendre.
1623. - Saint Vincent de Paul retourne de Marseille a Paris. En passant i Micon, il y rend aux pauvres
un service important en y 6tablissant une confrerie de
charit6. I1donne une mission sur les galkres i Bordeaux.
II visite sa famille et fait un pelerinage a Buglose.
Nous donnons ces dates d'apres le Repertoire historique et les anciennes Annales qui s'appuyent sur
Abelly, Collet, Maynard, Allou. Nous devons ajouter
que M. Coste n'est pas de cet avis et qu'il estime que
la visite de saint Vincent a Buglose a eu lieu en 1622.
Le m&me M. Coste a trouv6 des textes constatant que
le passage de saint Vincent i Macon et les r6formes
qu'il y 6tablit datent de 1621.
En cette meme ann6e 1623, saint Vincent, d'apres
Collet, donna d'autres missions dans le diocese de
Chartres. Enfin le 4 mai de cette annee 1623, Mile Le
Gras fait le veeu, au cas of son mari mourrait, de se
donner a Dieu.
4 janvier 1923. Rome.

M. le Sup6rieur general part pour
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7 janvier. - Solennit6 de la fete des Rois. Tout a 6t6
royal A la chapelle: tapis d'Aubusson, ornements du
celebrant, chant de la messe royale de Dfmont, 6clairage, morceaux d'orgue etc.
8 janvier. - Reunion des dames et des sceurs de
charite. Le conf6rencier montre dans les mages un bel
exemple pour les visiteuses des pauvres:
' Les mages ont donun des presents a Jesus pauvre.
Ils ont ouvert leurs tr6sors.
2° Mais les -Mages ne se sont pas content6s de
donner, ils se sont donn6s eux-memes. Ils ont visit6
Jesus-Christ pauvre dans sa pauvre demeure; que les
dames donnent done et leur argent et leur coeur,
qu'elles donnent et se donnent et elles auront la r6compense des Mages, elles trouveront Jesus et Marie, et
elles reviendront chez elles par une autre voie, c'est-adire, transform6es.
A la reunion qui suit la conf6rence, on indique les
affiliations nouvelles, on parle des diff6rentes societes
qui temoignent de leur estime et admiration pour les
Dames de la charit6; on regrette qu'un certain nombre
de villes de France ne soient plus en rapports 6pistolaires avec le siege central; on s'entretient encore des
relations que P'on doit avoir avec les autres oeuvres de
charit6, meme laiques, rappelant que le ministre de
I'Hygiene sociale ne cesse, dans ses circulaires, de
faire appel au devouement des associations de bienfaisance privee.
13 janvier. - Une ceremonie assez rare a Saint
Lazare : la salle des pr8tres est orn6e de tapis, fauteuils, plantes, drapeaux. A 3 heures de l'apres-midi,
la cloche nous convie tous h recevoir le general Gonxaud qui vient donner A notre confrere, M. Decroo, la
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croix de chevalier de la L6gion d'honneur. Les jeunes
gens chantent d'abord un chant patriotique, puis le
vaillant g6ntral, qui est aussi un fervent chretien, se
16ve et dans un discours bref, comme il convient aux
soldats, dit sa joie de se trouver au milieu de missionnaires et d'imposer la midaille sur la poitrine d'un
brave devant le front de la Communaut6. Puis il se
couvre de son kepi aux feuilles de chene, il tire son
6pee et dit gravement : a Pere Decroo, au nom du
Pr6sident de la R6publique, je vous fais chevalier de
la Legion d'honneur »; le g6enral frappe l'6paule du
nouveau chevalier du plat de son 6pee, il attache la
croix sur la soutane de notre confrere et il l'embrasse.
M. Cazot, premier assistant, se leve alors et prononce
le petit discours suivant :
MON GENERAL,
c Je vous remercie de ]'honneur que vous nous
faites en ce jour en venant d6poser vous-mrme, sur la
poitrine de notrp confrere M. Decroo, la croix de la
L6gion d'honneur.
t Ce sont des paroles pleines de sympathie que
celles que vous venez de prononcer soit a l'1gard de
M. Decroo, soit a 1'Fgard de notre Congregation.
Veuillez en agreer toute notre reconnaissance. D'autant plus que ce ne sout pas de simples paroles; c'est
par des actes que cette sympathie s'est manifest~e
envers nous, au cours de ces trois dernieres annees.
Pendant ces trois dernieres annies, en effet, vous
n'avez cess6 de t6moigner a nos maisons et a celles
des sceurs de Saint-Vincent-de-Paul, la plus entiere
bienveillance, et de les entourer de votre haute protection. Tous nos missionnaires ont t6 heureux de
nous le dire et de nous l'6crire. M. Heudre, M. Sarloutte, M. Gayraud, sans parler de M. Decroo, ont Wte
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unanimes dans le timoignage qu'ils ont rendu de tout
ce que vous avez fait pour nous. Nos collges d'Antoura et de Damas ont 6t& I'objet de toute votre sollicitude, et les maisons des seurs de Beyrouth, de
Bethlbem, de Jerusalem ont kt6 combl6es des marques
de votre bienveillance. De tout cela nous vous sommes
tres reconnaissants, mon General.
( A ces t6moignages de notre gratitude, permettezmoi, mon Gen6ral, d'ajouter le t6moignage de notre
admiration pour tout ce que votre nom rappelle de
vaillance, de courage et de g6nie d'organisation.
Apres le Maroc, ce fut la grande guerre et les plaines
de Champagne oh put se d6ployer tout at l'aise votre
genie militaire. Et apres la grande guerre, ce fut 1'organisation de notre mandat sur la Syrie. Vous y
arrivez au moment de la relbve des Anglais et de 'insurrection k6maliste en Cilicie; et en Syrie, c'6tait
les attaques de l'9mir Faycal. Mais de tout cela, vous
avez su triompher avec vaillance; 1'insurrection de
Cilicie a &t6 contenue; Faycal a perdu son tr6ne de
Damas et a df fuir vers 1'Hedjaz, apres votre belle
victoire de Khan-Meizeloun.
(( Mes chers amis, un ban en l'honneur duvaillant
Francais qui a su.si bien d6fendre la France sur les
champs de bataille, organiser la Syrie et y faire
regner la paix, et enfin, se montrer I'ami devou6, le
protecteur gen6reux des enfants de saint Vincent de
Paul et de leurs missions. ,
M. Decroo adressa aussi quelques mots de remerciement. Le gin6ral Gouraud alla v6n6rer les reliques
de saint Vincent, disant qu'il 6tait venu souvent autrefois prier devant elles. On avait pr6par6 un the pour
le g6naral; il s'excusa de ne pouvoir rester, car il 6tait
attendu pour une autre cer6monie; M. Cazot jugea
que le vin 6tant tire cu plut6t le the 6tant servi, it
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fallait le boire; on prit done le breuvage et ainsi se
termina la c6r6monie et chacun s'en fut dans sa
chambre.
18 janvier. -

Seance de projection et de cinema par

MM. Decroo et Merolla sur l'Orient.
20 janvier. -

Les journaux parlent beaucoup des

Lazaristes. On voit de grandes manchettes : Un escroc
a &t6 arrte6 chez les Lazaristes. Ii s'agit tout simplement d'un 6tranger qui s'est dit pere b6nidictin,
que nous avons requ chez nous sur la recommandation
de l'Archevech6 et que le commissaire de police a
mande pour constater si ses papiers sont en regle.
Mais comme nous sommes au siecle des lumixres, du
progres et de la pleine v6rit6, quelques jours apres,,
des journaux de Norvege et d'ailleurs racontent gravement a leurs lecteurs qu'un lazariste de Paris faisait
trafic du secret de la confession, etc., etc. On nous
icrit de diffirents endroits pour nous demander ce
qu'il y a de vrai dans ces bruits; voila pourquoi nous
parlons ici de cette affaire, ne pouvant que r6pondre
qu'il n'y a absolument rien de vrai, que c'est une
fausset6 invent6e de toute piece; cela n'empeche pas
que, dans deux ou trois cents ans, on se servira encore
de ces articles de journaux pour prouver aux hommes
ce qu'est la confession chez les catholiques.
Ce mAme jour la lettre suivante est adress&e par le cardinal
Gasparri k M. le Supdrieur General :
Dal Vaticano,

2o

janvier 1923.

TRks RtVEREND SUPERIEUR GENERAL,
Au cours de la recente audience que le Saint Pere a
daigne lui accorder, Votre Paternit6 eut la joie filiale
de d6poser entre ses mains vinerees, au nom de votre
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chbre Congr6gation, une g6nereuse offrande pour Ie
denier de Saint-Pierre.
Le Souverain Pontife m'a confi6 le soin de vous
renouveler l'expression de sa vive gratitude pour ce
t6moignage de profond d6vouement, pour ce don qui
lui permettra de soulager dans une plus large mesure
les innombrables d6tresses de 1'heure pr6sente, et de
soutenir les charges toujours plus lourdes du SaintSiege.
Appelant, en retour, I'abondance des b6n6dictions
divines sur vous, sur votre double famille religieuse
et sur vos oeuvres, Sa Saintet6 vous renouvelle de tout
coeur ainsi qu'aux membres de la. Congr6gation de la
Mission et des Filles de la charit6 le bienfait de la
b6nediction apostolique.
Je saisis avec empressement I'occasion de vous rei-

terer, trbs r6verend. Sup6rieur gen6ral, I'assurance de
mon entier d6vouement en Notre Seigneur.
C. GASPARRI.
22 janvier. - Ouverture de la ieuvaine de la Sainte
Agonie. C'est Mgr Dien qui la preche.
23 janvier. de Rome.

Monsieur le Sup6rieur gen6ral rentre

25 janvier. -

Le matin, messe avec chants; l'apzýs-

midi, conf6rence par M. Aroud et M. le Sup6rieur
g6n6ral; le soir salut par Mgr Pelt, 6v6que de Metz.
Ce meme jour (25 janvier), M. le Sup6rieur general
envoie une circulaire aux missionnaires des 6coles

apostoliques francaises.
Nous y voyons que la Congr6gation a 7 &colesapostoliques francaises avec une population scolaire de
260 jeunes-gens.

On attire l'attention des sup6rieurs sur le recrute-
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ment: santA des enfants; sans tare hireditaire; moralitA et honorabilit6 de la famille; que la famille ne soit
pas trop basse; qu'elle ne confine pas a la misere; que
les bienfaiteurs ou bienfaitrices de l'apostolique n'en
fassent pas un enfant gtte.
Education physique : hygiene et alimentation; bon
air abondant en classe, A 1'etude, a la chapelle, as
dortoir; exercice multiplie plut6t que longuement prolong6; exercice assez vif, jamais violent; du jour ou
de la lumiere largement abondante, de 1'eau pour la
propreti corporelle et pour les fonctions de la peau;
du sommeil judicieusement mesuri; une nourriture
saine et abondante, varibe et bien prepar.e.
education intellectuelle : suivre les bonnes mithodes
p6dagogiques, prepareravec coeur et soinson cours et
ses explications; quant au baccalauriat ni obligation,
ni defense; le d6cret de la dernibre assembl6e semble
plut6t favorable la pratique d'y presenter nos apostoliques; pour les programmes d'6tudes, tenir grand
compte de la lettre de Pie XI au Cardinal Bisleti,
retenir de nos anciennes et legitimes traditions ce que
le temps et l'experience ont reconnu bon, emprunter
sans h6siter A 1'Universit6 ce qui repond A notre but;
employer les habituels moyens de contr6le et d'6mulation : compositions hebdomadaires, examens trimes-triels, r6compenses, distributions des prix, concours
entre maisons d'6ducatiori, seances littriaires, conseils, visites fr6quentes des classes par Ie superieur.
Education morale : pit6i a la base; exercices de:!
pitil sans routine; confession hebdomadaire; commu-;
nion friquente et meme quotidienne; le tout sans respect humain; pi4te qui pousse a acquerir la vertu, .
corriger les d6fauts, developper l'esprit de sacrifice;
pi6et selon l'esprit de saint Vincent, faire connaltre
la vie, les ceuvres de notre fondateur; donnei le bon
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exemple aux enfants; ne pas les tutoyer; 6viter la
familiarite avec eux, pas de prefirence pour aucun
61eve; exiger des enfants la propreti rigoureuse du
corps, des v6tements, des chaussures, une conversation
toujours digne, une tenue correcte, I'art de savoir
manger ou boire, en un mot la politesse, le savoirvivre.
II faut 6purcr : etre impitoyable pour une cat6gorie
de fautes; 61iminer, s'ils ne se corrigent, les violents,
les paresseux de profession, les menteurs fieffes, les
voleurs; suivre de pros aussi les sentimentaux qui
voisinent h la sensualit6.
Il faut donner des vacances, ni trop longues ni trop
courtes, suivant les categories.
Faut-il donner la soutane a la sortie de 1'Pcole? On
peut I'accorder k la fin de Fann6e, comme rIcompense,
a ceux qui en font la demande et dont la demande est
agr6ee.
A tous les lecteurs de cette circulaire, M. le Suplrieur gen-ral recommande de travailler an bon recrutement de la Congregation par la priere : Expectatio
Israel, par l'aum6ne, et aussi par la recherche des
vocations.
29 janvier. - Monsieur Mott devait prkcher a la
Visitation le panegyrique de saint Francois de Sales;
son 6tat de sant6 ne Ie lui a pas permis, et c'est M. Castel
qui I'a remplaci et qui a montr6 que saint Francois
avait 6tC le chretien le plus doux, le saint Ie plus
humain, Ie savant le plus aimant.
2 fivrier. - De temps imm6morial les sceurs superieures de la Compagnie ont I'habitude d'envoyer une
circulaire pour annoncer la permission de la renovation des voeux accordee par -M. le Supirieur g6nbral
et elles profitent de la circonstance pour faire une
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pieuse exhortation. Que de choses pratiques on trouve
dans la collection complete de ces circulaires : le
theme est souvent le meme, les developpements, les
applications varient suivant les Meres et suivant les
temps. C'est toujours avec les conferences et les circulaires des Sup'rieurs g6n&raux une pr6cieuse et
solide nourriture destin6e a fortifier la vie spirituelle

des Filles de la charit6.
II fivrier. - Nous lisons a l'Officiel que M. Standaert, notre confrere de Quito, vient d'etre nomm-6
officier de l'Instruction publique pour services rendus
a 1'expansion de la langue francaise.
12 /fvrier.- R6union des dames et des sceurs dc
charit6. M. le cur6 de Sainte-Marguerite commente
tres heureusement le Respice me de l'6vangile de
dimanche dernier. II invite les dames et les sceurs i
regarder le pauvre malade : i comme un etre malheureux qu'il faut secourir; 20 comme un etre providentiel
qui apprend aux dames la vanit6 de la vie et I'usage
qu'elles doivent faire des richesses; 3° comme un &tre
divin qui repr6sente Jesus-Christ, dont la chambre
rappelle l'table de Bethl6em, dont le lit fait se souvenir de la crche de 1'enfant-Dieu, etc. D'autre part,
il faut qu'une Dame de la charit6, une Fille de la charite puisse dire aux pauvres malades : Respice me, i* regarde ma personne, je viens te visiter en personne; 2* regarde mon coeur, je viens avec compassion; 3" regarde mon Ame, je viens avec esprit de foi.
Pour terminer, le conf&rencier rappelle le trait sublime
de Mgr d'Hulst embrassant un varioleux.
La r6union qui suit est pr6sidee par M. le Sup6rieur
general qui raconte son voyage de Rome, I'audience
que le Souverain Pontife a accord6e aux. Dames de la
charite.
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3' jour de l'adoration perpetuelle.
13 ftvrier. M. Mott nous a montre que Dieu est avec nous
(Emmanuel) 1" par la messe; 2* par la communion;
3' par sa pr6sence reelle sous les saintes especes.
Remarquons lue l'infatigable M. Mott pr&chait en
meme temps a Gentilly une retraite a des jeunes gens
de l'cole normale.
14 fivrier. - La reunion de la r6paration sacerdotale est prisidee par S. Em. le Cardinal Dubois. La
conference est faite par M. Verdier, superieur du
s6minaire de la rue du Regard, sur la sanctification
personnelle. Parmi les personnages presents, mentionnons M. le Superieur general, Mgr Odelin, M. le
chanoine Delabar.
15 fivrier. -

M. Goyau est recu a 1'Acad6mie fran-

gaise. Nous extrayons du discours de M. Ribot prononci i cette occasion le passage suivant : < L'Egiise
gallicane avec ses veques et ses docteurs, avec son
clerg6 des villes et des campagnes, avec ses mipsionnaires et cette foule d'oeuvres oi domine l'inspiration
de saint Vincent de Paul a fait grande figure dans
l'histoire du monde. n
17 ftvrier. - Bienheureux Clet. 11 y'a cinqans que
M. Verdier prenait les ranes de la Compagnie sous la
protection de notre bienheureux confrere.
18 fevrier. - Reunion des conferences de SaintVincent-de-Paul a la salle des reliques.
19 fivrier. - Retraite du mois pour quelques pretres
de Paris. Congrbs dioc6sain.
20 fivrier. -

Cinquantaine de vocation de M. Jung
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que les evenements de Smyrne ont chass6 d'Asie et
ont ramen6 a la Maison-Mire.
Ouverture de la station quadrag6simalei
SaintLazare. C'est M. Aroud (Cyprien) qui pr che le
carame aux fideles de notre quartier.
22 f6vrier. - Centenaire de la maison desJeunes
Economes a Paris. Voici ce qu'en dit la Coix :
Le 22 fivrier 1823, comme la Seine longtemps prise par la"
glace recommengait a couler sous l'action d'une templrature
tres dolrce, une jeune personne, Mile Duval, songea aux
malheureux riverains que menagait la debacle; elle eut la
pens6e de secourir leurs enfants et, avec quelques amies, se
hita de fonder une euvre qui s'occuperait de Pl'ducation des
jeunes filles pauvres et qui prendrait le joli nom de l'cPuvre
des Jeunes Economes.
Les fondatrices r6unirent des assocides, 1ceuvre prit des
efaants k sa charge, les plata dans differentes pensions et,
comme les ressources augmentaient, les recrues se multipliaieat rapidement; seulement 1'ardeur du zele pr6cedait
toujours les possibilitds de la bourse. 11 y avait 36 enfants en
1824, 64 puis 90 les deux annues suivantes. Des conseilleres
se mettaient en route pour les diverses maisons qui hospitalisaient les Jeunes Economes, afin de les visiter et, en cas
de conduite excellente, d'accorder une rdcompense.
Durant plusieurs annues, Forganisation varia souvent; les
fondatrices, absorbies par les devoirs de leur etat, quittaient
1'ceuvre; les revolutions et les rigueurs de certains hivers
aggravaient les charges. Un supdrieur ecclisiastique fut
aomum=, les demoiselles Lauras remplactrent les premieres
fondatrices et les coutumes furent codifiies en un reglement
&crit.
M ais les enfants qui, s'6levaient au nombre de 177 en t833
et de 272 neuf ans plus tard, restaient dispersdes dans de multiples pensions; on prefera les rassembler et les confier aux
soins ddvouds des Filles de Saint-Vincent-de-Paul.
Un ouvroir venait d'4tre bAti . Gentilly; pour un prix modique, le Conseil put y 6tablir une colonie- de 40 enfants.
Alors commenga l'histoire commune a toutes les muvres de
charite les n6cessitis de 'expansion, les difficuhltd fisan-

-

75 -

cieres parfois angoissantes et le secours opportun de la Providence. De Gentilly l'euvre passa a la rue de 1'Arbalbte, et
& Conflans. C'est de 11 que les Jeunes Economes sortirent en
1884 pour habiter l'immeuble du 59, rue de 1'Universitd.
L'euvre vient d'y feter l'un de ces centenaires qui font peu
de bruit et rappellent tant de devouements. a Par elle les
pauvres, en meme temps qu'ils re;oivent le pain du corps,
entendent les legons de l'Evangile; elle travailie a maintenir
dans les jeunes caeurs, malgri les efforts contraires, 1'amour
de Dieu et le souvenir de la croix.

23 fivrier. - CI6ture du Congres diocisain. Voici
le compte rendu de cette c&hrmonie d'apres la Croix :
a Tout au long du Congres diocesain, on s'est pr6occup6
des moyens de conqudrirau catholicisme ces masses immenses
d'un peuple qui dchappe a l'action des proc6des habituels
d'apostolat. Et nul sujet, croyons-nous, ne pouvait etre plus
opportundment choisi. II nefaudrait cependant pas croire ni
laisser croire que I'effort de nos pretres et de leurs collaborateurs laiques n'ait pas, des maintenant, gagn6 bien des
ceurs d'ouvriers. Quiconque imaginerait une erreur semblable aurait pu etre singulibrement detrompe vendredi soir
en considerant la foule.qui s'6crasait dans la vaste salle Wagram et oit, sans doute, 'on voyait de sombreux bourgeois,
mais oi l'on voyait, plus nombreux encore, des employs.
modestes, des travailleurs aux mains rudes, ni moins attentifs,
ni moins enthousiastes que le reste de l'auditoire.
Sur l'estrade,S. Em. le cardinal Dubois, entoure de Mgr Roland-Gosselia, de Mgr Chaptal, de ses vicaires gCn6raux,
de Mi'. Daval-Arnould et Paul Gay, deputes, de plusieurs
personnalit6s ecclIsiastiques et laiques, ayant dit une courte
prikre, remercia les assistants de l'empressement avec lequel
ils avaient rdpondu I son appel; puis il donna la parole .
M. Robert Garric.
L'ame ardente et g6nereuse du president des a Elquipes sociales a s'exprima tout entikre dans I'6mouvant discours qu'il
prononaa sur C nos raisons d'agir ". Nos raisons d'agir, elles
sont dans l'invincible confiance que nous devoas avoir en la
toute-puissante vitalit6 du catholicisme, sp6cialement chez
nous, oit des sectaires 'ont cru tuer vingt fois et oh toujours
aprbs quelques ann6es, ii s'est montr6 plus vigoureux, plus
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conquerant que jamais. Elles sont dans I'immense inquietude
qui aujourd'hui divore et l'ilite et la masse : 'intellectuel
incroyant comme le travailleur socialiste restent, en d6pit de
tout, hantds par quelques grandes questions dont seuls nous
possidons les rdponses. Elles sont dans la graviti du disarroi
oh se ddbat le monde, mal remis des effroyables secousses de
la guerre, incertain du lendemain, en proie a des crises sans
cesse renaissantes. Elles sont enfin dans les exigences mimes,
et les plus impirieuses, de notre foi. Allons done ! ces
hommes qui nous attendent; au prix de quelques sacrifices
de prdjugis et d'habitudes, n'h6sitons pas a les qudrir chez
eux. Montrons-leur le vrai sens de la vie et aussi celui de la
douleur et de la mort. Montrons-leur qu'a toutes les ipoques
de l'histoire du monde il n'est pas un sitcle oh 1'-glise n'ait
ddfendu la raison, qu'elle s'ect toujours accommodee de la
science, que nous avons vraiment les paroles de salut. Et si
toutes les armes venaient a nous manquer, n'oublions pas
qu'une, au moins, et toute-puissante, nous resterait : I'arme
de la charit6. c Une goutte d'amour mise dans la balance
avec tout l'univers, a dit Lacordaire, 1'emporterait comme la
tempete fait d'un brin de paille. 1 Donnons, et sans retard, an
peuple I'amour dont il a besoin pour ramener aux sentiers
perdus ceux qui les cherchent.
Puis Pierre l'Ermite parla. Ah le beau discours tout plein
d'6motion, d'esprit, de sagesse et d'incomparable charit6. Je
me garderai d'en essayer ici un compte rendu d6taillM, puisque
-aussi bien notre cher collaborateur a tenu a exprimer luimeme, devant toute la grande famille de la Croix, les idees
qu'il d6veloppa bier devant le magnifique auditoire d'hommes
de la salle Wagram. Hilas nos lecteurs perdront le charme
des attitudes, des gestes, des flexions de la voix, des exhortations vives ou pressantes, des silences .m&mes de l'orateur, et
aussi mille r6flexions nies du jaillissement continu de Fesprit
le plus ddlicat et du coeur le plus gndereux. Du moins aurontils fidblement rapport4 la pensde qui s'exprima hier. Et c'est
bien l'essentiel...
Faut-il dire que le discours de Pierre 'Ermite comme celui
de Robert Garric, hach4s d'applaudissements continus, s'achevbrent dans le tonnerre d'ovations sans fin ?
Enfin le cardinal archeveque de Paris se leva. II dit d'abord
sa gratitude a tous ceux qui ont contribud a assurer le tres
beau succes du Congrbs diocdsain, en particalier k ses orga-
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nisateurs et aux splendides orateurs de la reunion de cl6ture.
Puis il exhorta chaleureusement les catholiques k l'apostolat.
Il est excellent, il est necessaire de se faire inscrire dans
les Unions paroissiales, dans les equipes sociales, dans les
Conferences de Saint-Vincent-de-Paul, dans les Unions professionnelles catholiques, dans les Syndicats chrdtiens, etc.
Mais cette inscription serait vaine si ceux qui la consentent
n'avaient la volont6 d'etre ap6tres, de se d6vouer avec ardeur

au service de leurs convictions et par attachement passionne
au Vrai, au Beau, au Bien, c'est-h-dire A Dieu meme. II y va
de l'intirkt individuel de chacun d'entre nous, il y va de Iinteret de l'Pglise et de celui dela soci6te. II faut sans lassitude
s'efforcer de mettre dans le monde plus d'honnetete, plus de
loyautd, plus de justice, plus d'amour surtout. Ah! comme
S. tm. le cardinal Dubois, reprenant des exhortations deja
adressdes & l'assistance par Garric et par Pierre l'Ermite,
insista vivement sur Ia necessite pour des catholiques de se
montrer sans cesse charitables et doux pour les personnes,
d'dviter de les blesser, de les froisser meme, de renoncer A
ces attaques brutales, violentes qui ne servent qu'a eloigner
de nous ceux que notre premier devoir est de gagner par notre
bonte, sans du reste offenser la veritd: c Aimons nos frires
comme le Chrfst les a aim4s. Donnons Dieu aux ames pour
donner des Ames a Dieu n, telles furent les dernieres paroles
du pieux prelat.
Apres quoi, lui-meme entonna le Credo, repris d'une seule
voix et d'un seul cceur par toute l'immense assistance qui ne

se separa qu'apres avoir recu la hbendiction de son archeveque et des 6veques qui l'entouraient, ses auxiliaires.

Ajoutons a ce compte iendu la petite phrase suivante
que nous avons 6t6 heureux de saisir au vol et qu'il
serait dommage de laisser passer : a Les ceuvres de
bienfaisance et les r6alisations sociales des catholiques frappent ces esprits concrets epris des faits :
plus ces r6alisations sont largement humaines, plus
elles sont ouvertes a tous, sans distinction, plus elles
sont frappantes et populaires, plus elles gagnent les
coeurs. T6moin la popularite des sceurs de charit6
dont la cornette passe tous les seuils et le succes de
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Ce meme jour M. Dardans, ancien directeur du
siminaire et des etudes a Dax, s'en va recevoir dans

le ciel la recompense due a. sa vie faite de piet6, de
douceur, d'humilit6, de d6vouement au service de la

petite Compagnie. Depuis quelques annies son 6tat de
sante le rendait incapable de tout travail et il vivait
solitaire dans sa petite chambre d'infirmerie, mind
lentement par la tuberculose. Ses annies d'inaction
n'ont pas 6te moins profitables pour son ame et pour

le bien de la petite Compagnie sur laquelle il a attire
de nombreuses benidictions par sa patience. Retracons
en quelques lignes les grands traits de la vie de ce
saint confrere.
M. Julien Dardans naquit le 6 mars 1862 a Ustaritz, dans le pays basque; il fit ses 6tudes primaires
au pensionnat Saint-Bernard, tenu par les Freres des
Ecoles chretiennes, a Bayonne, oi il fut en meme
temps qu'un efifant pieux et travailleur, un grand
joueur de balle et de pelote basque; il vint faire ses
6tudes secondaires au Berceau de Saint-Vincent de
Paul: les notes de ses professeurs et de son superieur,
M. Lacour. constatent qu'il est bien intelligent, qu'il
est dou, d'un excellent caractere, d'une piete tres
solide, que c'est le meilleur 6leve de son cours. II
sollicita son admission dans la Congr6gation de la
Mission et il fut recu au Seminaire interne 4 Paris le
26 septembre 188o; ils 6taient 17 le meme jour et
parmi ceux-I~ itaient M. Delanghe; il fitles voeux le
27 septembre 1882 en pr6sence du Pere Fiat. Sa vie
aux itudes s'icoula dans la piet,, le travail, la paix; la
derniire annee de ses etudes en 1886 alors qu'il Atait
diacre, M. Dardans assez fatigu6 fut envoyd & Viehy
faire une saison, puis a Prime-Combe oiu le bon soleil
du Midi et la solitude, qu'il aima toujours, refirent ses
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forces et lui petmirent de recevoir la pr6trise le 26 mars
I887. Aux vacances suivantes, il fut place au Berceau
de Saint-Vincent de Paul. II n'y a pas loin du Berceau
a Dax; le jeune pretre aimait A venir consulter le directeur du S6minaire, M. Rouvelet, et les longues
conversations qu'ils a-aient entre eux laissaient devinet
que M. Dardans ne resterait pas toujours au Berceau
et qu'il serait bient6t plac6 a Dax. Ce fut chose faite
en 1891; il vint professer la philosophie et continuer
son apprentissage ou noviciat de directeur aupres du
maitre qu'6tait M. Rouvelet. II fut un excellent professeur de philosophic, clair, m6thodique, acceptant
les objections, douk d'un jugement droit; c'etait un
confrere aimable, doux, aimant A faire plaisir, aimu de
tous. En 1894, A la mort de M. Rouvelet, il devint
sous-directeur, et lorsque deux ans plus tard M. Delanghe partait pour Paris, M. Dardans devenait directeur A la joie g6nerale; on appriciait en lui, eutre les
m6rites qui lui itaient communs avec son pr6d&cesseur,
deux qualit6s, la netteti dans la d'cision et une facilite merveilleuse de lire dans les ames; deux choses
qu'il avait h6ritdes de M. Rouvelet. M. Dardans fut
directeur de 1896 a 1908. II a conduit aux saints vcelkx
et au sacerdoce 86 jeunes gens qui lui ont voue des
sentiments de profonde affection, de fi&dlit6 a son
souvenir et A ses enseignenents et surtout de grande
reconnaissance pour son inlassable d6vouement, pour
son intelligence de la jeunesse, de ses id6es, de ses
besoins, pour ses encouragements et son appui dans
leur marche vers la perfection. On a compar6 .son
action a celle d'une mere; c'est bien le mot et e'est
comme tel qu'il a &t4 aims des jeunes gens. II s'est
6puise dans son office; il n'a paspris assea de menagement; il a brile la chandelle par les deux boats;

son pauvre corps n'etait plus qu'ta, squelette .et des
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nerfs, et un jour vint oi il fallut deposer les armes. On
1'envoya successivement a Rome en 1908, a Tunis en

1914, a Alger en 1916, a Paris en 1919; depuis 1908
M. Dardans n'etait plus M. Dardans, il n'itait plus
que l'ombre de lui-meme. C'est une belle figure qui
disparait; il a &t6 bien souvent a la peine, tres pen
souvent a l'honneur sur la terre, suivant ce que disait
de lui M. Delanghe; nous esperons que Dieu lui aura
reserv6 dans le Ciel une belle place d'honneur.
27 fivrier. -

Reunion des cardinaux et archeveques

de France. Saint-Lazare a I'honneur de loger Leurs
Eminences les cardinaux Maurin et Charost, et Leurs
Grandeurs Nosseigneurs Cholet et CUzenac.
28

fivrier. - La salle des reliques est transformee

par 'habileti des frbres Houpert et Romiche en un
coquet magasin oh les dames de la charite 6talent les
menus objets dont la vente permettra de soulager un
grand nombre de pauvres.
t" mars. -

Le vieux college des Bons-Enfants, le

berceau de la Congr6gation, ou saint Vincent logea
de 1624 a 1632, oi il revint souvent, meme lorsqu'il
habitait Saint-Lazare, le vieux college Saint-Firmin,
oi furent massacres en septembre 1792 une centaine
de pr&tres, cette chere relique est en voie de demolition. M. Villette avait eu la pieuse pensee de l'acheter;
mais sa maladie, la guerre ne perrirent pas Ia raalisation de ce projet et le vieux bitiment vient d'etre
affect6 a une kcole de telIgraphie sans fil; on a, dit-on,
demoli les combles et le troisiwme 6tage; une terrasse a
tC6 6tablie sur ce qqi reste.
Ala derniere assembl6e generale, un certain nombre
de d6put6s 6taient allks faire un pllerinage A ces
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lieux, qui sont chers au coeur des enfants de SaintVincent, comme le Berceau, Folleville, Saint-Lazare.
7 mars. - On nous lit, au r6fectoire, I'histoire manuscrite des Filles de la charit6 par M. Milon; c'est
une lecture tres instructive et trbs interessante.

to mars. - Mort de M. Dinet; il avait encore confess6 dans l'apres-midi, a notre chapelle, pendant
deux heures environ; il est done mort les armes a la
main.
12 mars. - Reunion des dames et des sceurs de
charite. C'est M. le cure de Saint-Nicolas-du-Chardonnet qui donne la conference. II profite de la proximit6 de la fete de la bienheureuse Louise de Marillac
pour r6sumer les deux conferences faites par saint
Vincent sur les vertus de Mademoiselle: il en fait
I'application aux dames.
A la reunion qui suit la conference, on continue Ia
question d6jA trait6e plusieurs fois des relations avec
les infirmieres visiteuses et I'union des oeuvres de charit6 pour faire plus et mieux.
I5 mars. - Fte de la bienheureuse Louise de
Marillac. Mgr Roland-Gosselin dit une messe basse a
sept heures et demie. La grand'messe est, par exception, a.neuf heures.
Le soir, M. Colliette nous montre comment la bienheureuse a suivi 1'action de la Providence, a men6 la
vie int&rieure et a et6 docile a la direction de saint
Vincent. Mgr Cerretti, nonce apostolique; preside les
vepres et le salut, et fait v6nerer la relique de la bienheureuse.
19 mars. - Nous retournons a la Communaute pour
c6lebrer le patron des deux s6minaires. Le c61•brant
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est M. Kieffer et le confirencier, M. Castelin : il nous
montre comment la vocation de saint Joseph a &tC de
faire parvenir Notre-Seigneur a 1'Ntat d'homme parfait
et que c'est aussi notre vocation de faire grandir
Notre-Seigneur en nous et dans les autres; les moyens
d'aboutir a ce resultat sont le travail, le renoncement
et la souffrance.
26 mars. -

La station de la semaine sainte, dans

notre chapelle, est prechee par M. Cazot.
31 mars. -

Samedi saint. On enterre l'apres-midi

un jeune clerc, le frere Hamon, qui s'en va chanter
dans le ciel l'alleluia eternel.
9 avril. - C'est aujourd'hui f&te de l'Annonciation.
La conference de M. le Sup6rieur gen6ral est sur la
maternit6 divine : v6rit6, n6cessite, excellence.
avil. - L'Offciel publie ane liste de promotions
d'officiers d'Acad6mie oit nous relevons les noms suivants : M. fabbe Raymond Gleizes, ancien professeur
au grand s6minaire d'Alger, visiteur provincial de
l'ordre des Lazaristes, 95, rue de Sevres, a Paris;
importantes publications historiques, laturat de 1'Aca12

<dmie francaise. -

R. P. Etienne Canitrot,

a. Fort-

Dauphin (Madagascar), nombreux travaux int6ressant les coutumes et les traditions des indigenes malgaches, publications sur l'histoire de Fort-Dauphin.M. I'abbe Andre Farget, superieur du petit seminaire
de Quito (Equateur) : services rendus aux oeuvres
francaises a I'etranger. - M. Abel Devriere, i Quito :
services rendus aux oeuvres francaises a l'6tranger.
i 5avril.-Soleanite de la Translation des reliquesde
saint Vincent. Office pontifical Ie matip par Son Em.
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le cardinal Dubois, archevwque de Paris, le soir, par
Mgr Lasne, de Madagascar. A midi, notre r6fectoire
est honor6 par la pr6sence du cardinal Dubois, de
Mgr Chaptal, Mgr Baudrillart, Mgr Odelin, M. Letourneau, cur6 de Saint-Sulpice, le Sup6rieur des
Freres de Saint-Vincent-de-Paul. Apr&svepres, Sa Gr.
Mgr Tissier, 6v&que de Chilons, nous fait admirer.
1'humilit6, I'action et I'apostolat de saint Vincent.

Notre chapelle est surtout remplie par les sceurs,qui
ont tout envahi : le fond de la chapelle, les basc6tis, les tribunes, et laiss6 ce qui reste (c'est-a-dire
rien' aux fideles.
Le soir commence la retraite des smurs servantes
pr&chee par M. le Superieur g
rn&ral.
16 avril. - Pelerinage des eafants des Freres de
Saint-Vincent-de-Paul.

Le soir, a Saint-Germain-des-Pr6s, installation du
nouveau cur6. L'installateur, M. l'archidiacre Audollent, fait la revue des principales euvres de la paroisse
parlant da vieax monasthre de l'Abbaye, occup6 maintenant par les seurs et leurs syndicats, ii dit ce qui
suit : , Le capuchon noir des Bi6ndictins a fait place .
a la blanche cornette des Files. de la charit&; on ne
se penche plus str les manuscrits, mais on read a la
socibt6 d'autres services et, dans ces locaux qui ne

connaissaient que le silence, ua bourdonnement d'activite retentit, des leqons se donnent, des plans de
conquete s'6laborent; a cette description, vous avez
reconnu les syndicats femiinins. Les paisibles artisans
de l'ancienne rue Cardinal retrouvent, dans ces
ouvrieres de la cite moderne, les heritieres de lears
lointaines corporations et si le nom a chang6, 'esprit
reste le mame, car ii est pientr de christianisme et ii
ne doit pas deplaire aux religietrx civilisateurs que le
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vocable de l'Abbaye soit porte de nos jours par celles
qui, a leur maniere, contribuent encore a civiliser notre
societ6.

)

19 avril. -

Pelerinage des s6minaristes de Saint-

Sulpice qui fraternisent a la chapelle avec nos s6minaristes et 6tudiants en chantant : Ecce quam boxum.
20 avril. -

Assembl6e g6nerale des Dames de la

charit6. S. tm. le cardinal Dubois dit la messe et
distribue la sainte communion aux nombreuses dames
venues pour honorer saint Vincent. M. le chanoine
Delabar assiste S. Em. a l'autel. La messe est suivie
d'un salut du Tres Saint Sacrement. On distribue le
pain benit, vieil usage qui tend a disparaitre et qui
6tait une de nos touchantes traditions 16gu6es par nos
pares. Le sous-directeur lit la longue liste des dames
r6cemment admises, puis le rapport general sur la
marche de l'ceuvre. En 1914 l'ceuvre comptait 121 822
dames; en 1919, apres la guerre elles etaient descendues a 29682; en 1920, elles remontent a 57464; en
1921 elles atteignent 94 265 et actuellement elles sont

encore en progression, mais toutes les statistiques ne
sont pas parvenues. L'oeuvre etait 6tablie en 25 pays
avant la guerre; elle est en 1921 dans 29 pays de l'Eu-

rope, de l'Asie, de l'Afrique, de 1'Amerique. Depuis
la derniere assemblee,65 nouvelles associations ont t&
irig6es. Le rapporteur termine en citant les paroles
prononches par le Pape a l'audience des Dames de la
charite de Rome qu'on trouvera in extenso un pen plus
bas. S. Em. le Cardinal adresse quelques paroles d'encouragement aux dames; il les engage a se. faire
ap6tres pres des pauvreset apbtres pris de leurs amies;
il manifeste le disir que 1'oeuvre soit 6tablie dans
toutes les paroisses de Paris, particulirement dans la
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banlieue. On se rend ensuite i la salle des reliques et
le Cardinal distribue les dipl6mes et les crucifix.
22 avril. -

Pelerinage des enfants de Marie. Pen-

dant que nous achevons la grand'messe, un tres grand
nombre d'c.ti elles attendent dans la cour d'honneur
et lorsque le diacre a entonn6 I'lte Missa est, elles se
hitent de venir prendre les places laissees libres par
le d6part des fidiles et du clerg6; elles sont partout.
M. Castelin les engage a 6tre veritablement une elite

a tout point de vue.
24 avril. -

M. le Sup&rieur g6neral adresse

a la

Compagnie une circulaire sur les freres coadjuteurs.
Nous en extrayons quelques passages qui peuvent
intiresser la double famille de saint Vincent.
i Graces a Dieu, la Congregation a toujours eu, au
cours de son histoire, un certain nombre de freres qui
lui ont fait honneur, non seulement, comme les auties,
par leur esprit religieux, leur vie 6difiante et leur
d6vouement, mais aussi par leurs services d'ordre nullement vulgaire, leur intelligence nullement m6prisable et leur habilete au maniement des affaires.
" Des les d6buts, nous voyons les freres Ducournau
et Robineau qui sont les secr6taires de saint Vincent.
Le premier continua cet office sous les deux gen6ralats qui suivirent. Le frere Pierre Chollier sera plus
tard secretaire de MM. Joly, Pierron et Watel.
i Dans les premieres annes encore, les freres
Mathieu Rignard et Jean Parre furent les tres intelligents, non moins que trbs d6voues ministres de saint
Vincent pour ses charites la Lorraine et g la Champagne.
i A Alger, le frbre Jean Dubourdieu gere, non sans
merite ni danger, le consulat de France. I1 fait bonne
figure a c6t6 des autres consuls lazaristes.
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i Le frere Alexandre VWrone est avantageusement
connu et nous savons en quelle haute et juste estime
le tenait notre saint fondateur.
(i D'autres encore sans nul doute seraient . citer,

comme le frere Sirven dont saint Vincent fait un bel
6loge, ou le frere Patte qu'il appelle un excellent chirurgien et qui fut mis a mort pour la foi g Madagascar,
comme le furent plus tard le frere Francillon a Alger
en 1688 et le frere Jean-Antoine Martin a Feurs, pendant la grande Revolution. Mais il ne s'agit point ici
de faire l'histoire des freres de la Mission; il s'agit
simplement de rappeler que saint Vincent ne considerait pas I'absence de culture, on la pauvreth d'intelligence, comme condition n6cessaire on d6sirable chez
un frtre coadjuteur; bien loin de IA.
« Et qui de nous n'a pas connu, au moins de reputation, des freres qui n'&taient point prcisement d'insignifiantes m6diocrites au point de vue intellectuel on
m4me artistique? Voyez le frere Francois, dont les
nombreuses toiles sent loin d'etre sans valeur.
t, Nous avons eu, aux Missions lointaines, aussi bien
qu'en France, des freres architectes, pharmaciens,
instituteurs on imprimeurs; le secretariat et nos procures en ont occup6 toujours et en occupent encore
quelques-uns; nos divers offices, menuiserie, peinture,
couture, cordonnerie, reclament et trouvent d'habiles
chefs d'offices et de bons ouvriers.
a Si nos Missions de Chine, de Madagascar ou

d'Abyssinie trouvaient parmi nos freres un nombre
respectable de freres missionnaires qui travailleraient
a la diffusion de 'lIvangile, en qualite de maitres
d'ecoles on de cat&chistes; si nos &coles et collkges
de Perse, de Turqaie, de Syrie recrutaient parmi eux
des professeurs de francais, de rudiments du latin on
bien de mathimatiques l66mentaires, n'y trouveraient-
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habiles en comptabilit6, capables de diriger une
exploitation, de contr6ler les travaux de construction
on de refection, de v6rifier les m6moires ou devis, ne
nous rendraient-ils pas grand service en dechargeant
les pr&tres de preoccupations d'ordre temporel et en
leur permettant de vaquer plus librement au saint
ministere?
o Nous n'aurons jamais trop de bons freres qui, A
la pietb, A la r6gulariti, a l'amour du travail, joindront

une solide instruction, la connaissance des sciences,
des langues et des arts, ou la pratique parfaite d'un.
metier. De tels freres seront des trisors, selon 1'expression connue.

(c Vous pouvez done faire envisager aux jeunes gens
en qui vous decouvrirez quelque germe de vocation,
avec tout le merite d'une vocation religiense kgale a
celle des pretres, des fonctions et des offices oi~ toutes
leurs aptitudes comme toutes lears facultes pourront
trouver leur emploi.
, Faites-leur comprendre que, dans la Congregation,
its ne seront pas des serviteurs, saint Vincent ne le vent
absolument pas, mais des freres, enfants de la Mission
aussi bien que les pr6tres, ayant les m&mes obligations
spirituelles A l'kgard des saints voeux et des vertus de
i'tat, concourant avec eax, quoique par des moyens
divers, an double but de la Mission : salut des pauvres
et sanctification du clerg6. Le saint ajoute, pour consoler les frýres dans leor vocation, qu'ils minent,
aussi bien que les pretres, une vie conforme A celle de
Notre-Seigneur, et qu'ils imitent la vie cach6e de
Notre-Seigneur, durant laoquele il s'employait aux
exercices. corporels, travaillant en la boutique d'un
charpentier, et faisant le ný6age comme un valet &
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gages; et ainsi qu'ils imitent une vie de trente ans, et
les pretres dans leurs fonctions n'en imitent qu'une
de trois et demi; qu'eux honorent la vie servile de
Notre-Seigneur, et les pretres son sacerdoce; et, partant, que la conformite avec Notre-Seigneur se rencontre dans I'une et l'ai~tre vocations; qu'au reste, a

cause de i'union qui est entre les membres d'un meme
corps, qui fait qu'a ce qu'un membre fait, I'autre est
cens6 avoir part, il est certain que les freres confessent
avec les confesseurs, prachent avec les pridicateurs,
6vangelisent les pauvres avec les pretres de la Mission
qui les evangelisent, et par consequent sont dans cette
conformite susdite avec Notre-Seigneur Jesus-Christ.
(c Cela 6tant, d'oi'vient-il done que parfois certains
missionnaires on certaines Filles de la charite, charges
de I'"ducaticn des jeunes garcons ou des jeunes gens,
non seulement ne font rien pour faire appr6cier A leurs
enfants l'excellence de cette vocation de frZres coadjuteurs, mais encore- peut-etre vont jusqu'a les en
ditourner, c6dant, A leur insu probablement, g une
sorte de vanit6, et ne voulant pas. voir leurs enfants
dans une condition reputee inf4rieure? Pareilles pensees, pareille pratique sont bien loin des pensees et
de Ia pratique de saint Vincent. II y faut renoncer, et
pour de bon, et pour toujours.
ctD'autres, missionnaires ou sceurs, ne ditournent
pas de cette vocation, n'en detourneraient pas qui
aurait volont6 ferme de l'embrasser, mais ne songent
jamais a en parler, a la faire apprecier, A en dire la
beaut6, a en faire ressortir les avantages spirituels. Ils
ne songent jamais a chercher, A d6couvrir, a cultiver,
parmi cette jeunesse, la vocation a la Mission pour
remplir dans nos ceuvres, selon I'expression de nos
rigles, l'office. de Marthe. II faut songer a l'avenir et
de bonne autant que de pratique manibre.

-89II nous faut des freres coadjuteurs ornis des
qualites et aptitudes dont j'ai parld plus haut, et je
mets en principe que Dieu a d6pose dans un bon
nombre de jeunes ames le germe de cette vocation.
Vous ne me contredirez pas si, avec moi, vous croyez
que Dieu, son premier auteur, veut la continuation de
l'aeuvre de saint Vincent, dans les conditions normales
et avec les divers 6lements qui lui sont propres et partant necessaires.
a Que tous ceux qui veulent cette continuation y
cooperent en assurant a la Congregation un serieux
recrutement de freres. Je fais appel a tons les missionnaires, pretres d'abord, les freres non exclus, pas
davantage excluses les soeurs a qui parviendra l'&cho
de mon appel.
u Les orphelinats de garcons tenus par les Filles de
la charitb peuvent nous 6tre de s&rieuse utilite pour
ce recrutement. J'ai dit ailleurs que les orphelins, vu
leur probable faiblesse de sant6, vu la longueur et les
fatigues des etudes, ne pouvaient guire, en regle
g6nbrale, nous fournir des aspirants an sacerdoce dans
la Mission. II en va autrement pour les futurs coadjuteurs. Un orphelin dont la sante est ordinaire et ne
prbsente aucune 16sion ou tare; qui a bonne volontt,
pi6t6, d6sir de se donner A Dieu et intelligence suffisaute; qui, grace a cette intelligence suffisante, a pu
frequenter l'ecole primaire sans y connaitre P'bumiliation de tenir trop souvent une des dernieres places, et
peut-etre, ce qui est beaucoup mieux, a pu subir avec
succes l'examen du certificat d'6tudes, cet orphelin
n'offre rien qui doive l'6carter de la Congregation.
" Que ces enfants, grace aux catichismes qui leur
sont faits par les soeurs, grace aux retraites- qui leur
sont pr&chies, grace aux entretiens qu'on peut avoir
avec eux, connaissent la Congregation, sa vie, ses
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oeuvres, son apostolat, de sorte que Dieu
trouve un
terrain bien

prepare, si sa divine Providence leur
fait
la grace d'un appel A la Mission.
( Pas de pression sur ces enfants,
cela est plus
qu' vident. D'ailleurs, cette pression,
si elle s'exergait,
n'amenerait que des micomptes. Les
instruire et faire
autour d'eux un milieu spirituel
favorable A une vie
chritienne et, Dieu aidant, a une
vie parfaite : voili
le bon et utile moyen de r 6 ussir.
6
SQue P'aum
nier, que la sceur servante traitent cela
avec tact, prudence, surtout esprit
de foi; mais qu'on
fasse quelque chose pour ces enfants
et pour nous;
un peu plus ou mCme beaucoup
plus qu'on n'a fait
dans le passe.
, Plusieurs d'entre vous, Messieurs,
ont occasion
de voir les enfants ou les jeunes gens
des patronages;
c'est une visite passaglre ou renouvelie;
c'est une instruction de circonstance, c'est une
retraite qu'on leur
pr&che. Faites-leur connaitre la
famille de saint Vincent, nos ceuvres, au loin ou au pros,
les services qu'ils
pourraient rendre, le bien qu'ils pourraibnt
faire, si
Dieu leur donnait vocation A la
Mission.
t Dans les missions, vous pouvez
et devez rencontrer des jeunes gens,- plus ou
moins igis, A qui Ia.
connaissance de saint Vincent et
de La Congregation,
du genre de vie et des travaux
auxquels on s'adonnechez nous pourraient bien 6tre la riv61ation
providentielle de leur avenir.
v Quelques-uns parmi vous out peut-4tre
bien occasion de s'occuper de cercles d'&tudes
parmi les jeunes
gens. Pourquoi ne pas choisir,
de temps a antre, cosmme
question i 6tudier, celle de la
vocation, qui ale privitege d'int~resser au plus haut
point la jeunesse?
q D'autres opportunit6s peuvent
se prisenter, que.ene pais, vous 6numirer et
dont vous saurez profiter.
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Ce qu'il faut, c'est que nous soyons convaincus qu'il y
a quelque chose a faire, et que nous nous mettions a
faire quelque chose et tout de suite : Dixi, nunc coepi!
a Que les pr&tres s'y interessent, les freres aussi A
1'occasion, et tachons, quand les circonstances nous en
donnent la possibilit6, d'y int6resser les Filles de la
charit6 qui dirigent orphelinats ou patronages, ou
meme celles qui, par leur connaissance des families
et des enfants qui s'y trouvent, pourraient nous etre
<l'un utile secours.
F.

VERDIER.

26 avril. - L'tcho de Paris public l'article suivant,
intitule : " Une belle ceuvre des Filles de la Charite.
Les Ruches parisiennes. Des Foyers pour les jeunes
filles professionnelles isoles.
Paris est un grand desert d'hommes : malheur - quiconque
s'y trouve isol4, sans appui, sans recours! Combien de jeuges
gens et surtout de jeunes filles, debarquant de leur province
pleins d'espoir et de boone volonti, imais ignorant la vie. soat
prets k subir toutes les influences bonpes on mauvaises, et
tous les entrainements! C'estt ce redoutable danger qu'a
Youlu parer une humble religieuse de Saint-Vincest-de-Paul,
saur Boisseau.
En 1918, les mishres de la guerre avaient force nombre dq
jeunes filles que leur education n'y avait point prdparie 4
travailler pour vixre. A la meme 4poque, la capitale s'emplissait de rifugiees. Les seemus de Saint-Vincent-de-Paul, , fille1
de la Charite6 ~, louereit deux appartements, 35, rue Bopaa
parte, et y accueillirent des jeuses filles, employees os onvrieres en qu6te de. logement. Trente lits fureat rapidement
installis. Mais Vl'troitesse du local 4e peresttait pas de
d6passer ce nombre et les demnaades d'adminssion cottinuaiewt
k affluer. I1 fallt songer I d6mnager pour s'agradjtr.
Sceur Boisseau se mit en campague. Elle cherchaet tro.ua.
Au coin de la rue de Not e-Dame-des-Champs et de la rue
Jules-Chaplain, elle remarquait bietO6t uA co.foetable
immenble. Elle s'arreta sur Ie seuil, se fit iutrodurg aupres
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de la propriitaire` et comme s'il s'6tait agi de la chose la plus
naturelle, elle lui proposa d'acheter sa maison. Sceur Boisseau ne possedait pas alors un son vaillant... La proprietaire
1'couta fort aimablement, mais lui declara qu'elle comptait
leguer ce bien A ses enfants. Sceur Boisseau s'en alia, nullement decourag6e et certaine que saint Vincent de Paul allait
venir k son aide.
En effet, le surlendemain, une lettre de la proprietaire l'invitait a renouveler sa visite : a Ma Sceur, lui dit-elle, mon fils,
mobilise, vient d'arriver en permission. 11 accepte votre proposition. Mon immeuble est avous pour 3ooooo francs..
Restait A trouver les fonds. D'autres eussent 6t4 embarrasses : la sceur Boisseau ne le fut point.
Elle se remit en campagne, aid6e cette fois par ses compagnes, et decouvrit une i Societd de logements pour ouvriers
et employes ,, fondie par deux philanthropes : MM. Louis
Lacan, architecte, et Georges Radius, joaillier. Cette societE
avait des capitaux - 138ooo francs - mais pas d'immeubles.
De i38ooo 3ooooo francs il y a un ecart de 162ooo francs.
Qu'a cela ne tienne : on trouvera la difference!...
Deux jours apres, Sceur Boisseau etait occupee a 6crire de
nombreuses lettres d'appel de fonds quand on vient l'avertir
qu'an visiteur la demande au parloir. Elle descend et se
trouve en presence d'un inconnu qui lui remet oo.ooo francs
pour son ceuvre, de la part d'une a bienfaitrice insigne ), et
disparait sans laisser son adresse. Les 62ooo francs qui manquaient encore sont rapidement reunis et la premiere ruche
parisienne s'installe au num6ro 6o de la rue Notre-Dame-des
Champs. Elle est inauguree, le 5 octobre 1919, par Son Em. le
cardinal Amette, archeveque de Paris.
C'est 1Mque j'ai vu sceur Boisseau. a La foi, dit-on, soulbve
les montagnes., La bonne sceur, dans sa touchante simplicit6, ne parait meme pas se rendre compte des difficultis que
son obstination souriante a vaincues...
Aujourd'hui, huit ruches sont installees et fonctionn.ent, &
Paris et en banlieue. Le capital initial de i38ooo francs de la
Soci6tE des logements, qui achete des immeubles pour les
louer aux Ruches parisiennes, s'est elev6 progressivement et
atteint aujourd'hui un million.
i Mais, me disaient la Sceur Boisseau et la Sceur Buman
(qui vient d'etre chargee par la Superieure de la direction
g6n6rale de l'ceuvre), ce n'est pas assez. II faudrait une Ruche
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dans chaque arrondissement, selon le vcu du cardinal Amette,
et nous ne sommes meme pas assez riches pour am6nager les
Ruches dej& existantes! Songez, Monsieur, que dans tel de
nos itablissements, qui pourrait facilement loger cent pensionnaires, nous n'en pouvons recevoir qu'une vingtaine. Les
autres pieces sont vides, faute de pouvoir nous procurer des
lits et les modestes mobiliers indispensables pour les garnir.
Or, chaque courrier nous apporte des demandis d'admission,
auxquelles nous ne pouvons r6pondre favorablement.
- Mais quelles sont vos ressources, demandai-je pour
payer les loyers destinds & rimunerer la Soci6t6 des logements ?
- Nous n'avons d'autre ressource que les mensualites que
nous versent nos pensionnaires, mensualit6s qui vont de 140
a 250 francs. Nous leur fournissons le logement, la nourriture
et tous les avantages d'une vie de famille. Elles out un salon
commun, ox elles peuvent faire de la musique, une bibliothique de huit cents volumes, une salle de lecture, etc. Les
scurs ont directement en main I'conorat g6neral et la
comptabilitd; elles rbglent l'admission des jeunes filles dans
toutes les Ruches; mais A la tete de chacune d'elles, une
directrice laique assume, sous leur contr6le, le service journalier et la surveillance imm6diate.
- Le reglement, 6tabli sur les bases les plus larges, laisseaux pensionnaires la libert6 relative compatible avec leur
double titre de jeunes filles honorables et de professionnelles
consciencieuses. L'heure du lever est facultative; le d~jeunet
(caf6 an lait on. chocolat) est servi jusqu'a huit heures du
matin; le repas principal, qui comporte potage, viandes, deux
lIgumes et un dessert, est servi sans arret, de onze heures h
quatorze heures. Vous voyes que la pension n'est pas excessive et suffit a peine a couvrir nos frais courants, imp6ts,
entretien et frais gendraux cpmpris. Enfin, vous pensez bien
que toutes ne peuvent acquitter integralement leur pension.
- A c6te de la Socitde des logements, s'est constitute, pour
donner la lgalitt a notre ceuvre, tne ccAssociation pour le
d6veloppement des Ruches n, dont le president est M. Emmanuel de Las Cazes, senateur de la Loz0re, et qui compte,
parmi ses membres fondateurs, MM. le baron d'Anthouard,
Rent Bazin, Goyau, Duval-Arnould, de Lamarzelle, Fernand
Laudet, Jean Lerolle, etc. n
- En resum6, demandai-je encore, quelle somme vous
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serait actMellement nacessaire pour divelopper voire ceuNreet
'empecher de piricliter?
- II nous faudrait zooooo francs, soit sons forme de don a
I'ouvre des Ruches, soit en actions de la Societd des logements ,26 , rue Las Cazes), pourvu que les Actionnaires se
contentent d'un divideade de 3 p. too par an.
Puissions-nous cantribuer, en portant ici cet appel, as
succks et an developpement d'une ceuvre qui, pour tous, doit

etre sacrde.

H. R...

Depui's quelque temps, des ouvriers ont
1,r mai. envahi notre maison; ils font des trous; puis ils les
bouchent; ils ebranlent la maison par des coups rep&t6s; ils percent les murs, les plafonds, les planchers,
on dirait une equipe de drnmolisseurs; ils font du bruit;
le silence ne salt plus oit se r6fugier; la Maison-M~re
est dans le trouble; on installe les appareils pour It
chauffage central.
ii mai. - Aujourd'hui, commence dans notre chagglises; elle est
pelle la neuvaine pour l'union des
Chaptal ouvre
Mgr
Qu&net,
precbhe par M. Tabb6
cette neuvaine en donnant la b6n6diction du saint
Sacrement.
13 mai. - Fete de sainte Jeanne d'Arc. On voit des
drapeaux partout, dars les rues, A la porte de SaintLazare, dans i'intbrieur de notre chapelle, dans la
seconde cour, i l'infirmerie,-au r6fectoire des jeunes
gens et meme (signalons le fait, car il est unique dans
l'histoire de la Compagnie) m6me a la chaire du grand
rkfectoixc. HItons-nous de dire cependant, pour que
cela ne tire pas a cons6quence, que ces derniers itaient
li in fraudem legis et qu'ils ont bien vite disparu.
L'orgue de notre chapelle tire tous ses grands jeux et
1'on fait une sortie un peu plus cavalire (mais tou-
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jours grave et modeste) aux sons entrainants de
l'hymne i l'6tendard. En ville, grandiose manifestation malgre la pluie : cortege interminable et incomparable dans les rues de la capitale et, le soir, reproduction, dans notre VIP arrondissement, d'une scene
historique de la vie de sainte Jeanne d'Arc; mais neuf
heures 6taient sonnies quand se deroulait cette manifestation et tous 6taient au lit quand les fanfares sonnaient, quand les torches brilaient et quand Jeanne
passait pres de notre maison.
14 mai. - Reunion des dames et des soeurs de
charit. M. le cur6 de Sainte-Rosalie fait la conference; il parle de la double loi de douleur et de
charitA que r6git le monde.
A la r6union qui suit; on s'entretient d un ouvrage
qui vient de paraitre sur la visite des pauvres et qui a
pour auteur le prin'ce Ghika. Ce livre est chaudement
recommand6 par les cardinaux Cabrieres, Mercier et
Dubois; il contient des conferences tres 6levees et
tres pratiques sur la visite des pauvres malades. On
manifeste a ce sujet le d6sir d'avoir un nouveau
Manuel des Dames de la charitd adapte a notre 6poque.
On s'occupe ensuite de la question s'il convient que
1'Association des dames, qui, au point de vue legal, est
une association de fait non d6claree, sollicite une
reconnaissance officielle ou meme celle d*utilit6 publique. II y a des avantages etIes inconv6nients; chacun
y pensera Aloisir, interrogera autour de soi les hommes
competents, soumettra ses id6es aux reunions prochaines et Ion verra dans quelques mois ce qu'il y
aurait a faire.
20 mai. - PentecBte. M. le Sup6rieur general
officie a la Grand'Messe et nous distribue dans la.

journ6e un don du Saint-Esprit.

- 96 21 mai. - La sceur Defasques, de Rome, remplace la
sceur Fenon comme sceur Depensiire de la Communaute.
22 mai. - Deuxiime retraite de soeurs servantes;
celle-ci est pr&chee a L'Hay.
24 mai. -

S. Em. le cardinal Vico, prefet de la

Congregation des Rites, fait son entree k la MaisonMire, ce soir a huit heures et demie, dans la plus
solennelle simpliciti, pendant que la Communaute
fait pieusement la priere du soir. II est accompagn6
de Mgr Caricci, assesseur de la Congregation des
Rites; de Mgr Respighi, grand maitre de c'rimonies
du Vatican; de Mgr Dante, cr6xmoniaire pontifical; du
chevalier Lugari.
27 mai. -

Le cardinal Vico assiste a la grand'messe

que chante M. Crombette. Paris c6Ilbre en ce jour le
centenaire de Pasteur, le grand savant, le catholique
pratiquant.
29 mai. -

Nous disons adieu aux confreres hollan-

dais, herauts de la bonne nouvelle, qui, sous la conduite de M. De Backere, vont 6vangl6iser l'ile de Java.
3 juin. - Dimanche dans l'octave de la Fete-Dieu,
M. l'Assistant de la Maison-Mire offre les vceux de
bonne fete a M. le Sup6rieur g6enral. Le soir, procession a la communaute.'Le tres saint Sacrement est
port6 par M. Cazot aux deux reposoirs du s6minaire et
du jardin; les all6es sont ornees de fleurs artificielles
et de banniires.
4 juin. - Fete de M. le Sup&rieur gen&ral. Messe
basse avec chants. On va diner a Gentilly.
5 juin. -

Pilerinage de la Maison-Mere i Mont-
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martre. L'6glise du Sacr-Coeur s'embellit tous leS
ans. Aujourd'hui nous pouvons admirer la magnifiquc
mosaique qui est au-dessus du maitre-autel : au centre
le Christ &tend ses deux bras, de chaque c6te deux
plans : a droite, en haut, la Vierge et les saints qui
ont le plus aimI le Sacre-Coeur, en bas, les Papes qui
out contribui an d6veloppement de cette d6votion; a
gauche, en haut, les saints de France qui ont &t les
plus d6voues au Sacr6 .Cceur; parmi eux, notre saint
Fondateur; en bas, le voeu de Belzunce, celui de
Louis XVI dans sa prison, les g6neraux Charette et
Sonis portant le drapeau du Sacr6 Coeur, les hommcs
qui ont lance l'id6e de la basilique, les archeveques
de Paris qui l'ont realisee. Au-dessous l'inscription :
Sacratissimocordi Jesu Galliapoenitenset devota et grata.
Le soir M. le Superieur general part pour I'Autriche,
la Yougo-Slavie, la Hongrie et la Pologne.
7 juin. -

Comme le cardinal Vico dine avec la Com-

munaut6, nous avons Deo gratias.
8 juix. - Fete du Sacre Coeur. Montmartre est le
lieu de pelerinage d'un grand nombre de Parisiens.

Aussi la basilique est comble bien avant le commencement des offices.
to juit. -

Seconde procession a la Communaut6.

Notre-Seigneur, port6 par M. Ven6ziani, benit la Communaut6, ses cours, son jardin, ses bAtiments.
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REVUE DES REVUES

RAPPORT GENERAL
SUR
DE

L'CEUVRE

DES DAMES DE LA CHARITE

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

PENDANT

L'ANNEE

1921.

On y mentionne l'admission 5 Paris de 227 dames
de la charit6 et de 258 demoiselles de l'Feuvre Louise
de Marillac; chiffres qui t6moignent de la vitalit6 de
1'ceuvre. Citons deux on trois traits, emprunt6s au
compte-rendu des associations de Paris.
ct Un jeune bomme de la banlieue a fait'une sainte
mort, grace au z6le de sa visiteuse. L'ann4e derniire, i
cette meme 6poque, il avait perdu sa femme atteinte
de tuberculose pulmonaire; depuis sa mort, il s'Ctait
montri particulierement pieux, allant communier tous.
les dimanches pour celle qui etait partie lui pr6parer
sa place. 11 y a un mois, pris subitement d'un crachement de sang, il fit appeler le pr6tre, malgr6 les siens,
pour se confesser, communier et recevoir l'ExtremeOnction, voulant mourir en bon chr6tien. Pendant les
quinze jours qui suivirent, on gardal'espoir de le sauver,
la science m6dicale 6puisa tous ses moyens d'action.
La mort.ne l'effrayait pas; il en parlait avec le plus
grand calme. Un jour, le voyant plus mal, la visiteuse
lui dit: ,t Vous tes content d'aller retrouver votre
a femme! » et dans un l6an de bonheur, regardant soncrucifix, avec une expression indefinissable, il lui
r6pondit: - Je suis surtout content d'aller voir Dieu !
( Pendant les 'rois jours que dura sont agonie, son
chapelet de premiere communion ne quitta plus ses
mains jointes,il baisait son crucifix a chaque instant,
et ces mots t( Voir Dieu , s'6chappaient au milieu des
plus atroces souffrances. Lecoeur 6tant bon, il ne pou-
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vait mourir. Quant il n'eut plus la force de prier tout
haut, il demanda i son entourage de le faire, et quelques heures avant de mourir, il se fit r&citer trois fois
les prieres des agonisaats, par ses trois freres qui
I'entouraient. Ce jeune homme 6tait un ouvrier,*d'une
famille tris indifferente; la charit6 lui avait fait
connaitre le boa Dies etil ne dksirait la mort que pour
aller le voir !
« Un jour, une visitense est ameae aupris d'une
veuve de vingt-sept ans sans enfant, dont le man,
plombier, venait de se tner en tombant d'un toit.
C'tait la disolation et la d-tresse complte dans cet
intirieur oii la religion inconnue ne pouvait amener
de consolation. 11 n'y avait eu ni bapt4me, ni premiere
communion, ni mariage religieux, ni enterrement
religieuxbien entendu. La jeune femme semblait sauvage et peu facile i atteindre. Mais quand Dies vent
les ames, rien ne lui r6siste. La visiteuse lui remit nae
midaille, lui parla de la religion et 1'engagea a venir
se faire instruire an catichisme. La hltte fut dure
dans cette ame. De la porte des soeurs, elle faillit
encore retourner. u Mais par une force extraordinaire,
a dit-elle elle-mbnie,je me sais trouvee comme trans4 portee dans la cora et il m'a bien fallu demander la
4 seeurn.

Elle vint se faire instruire rgaulikrement,

apprenant par caur ses legoas de cat6chisme comme
un enfant et son ame s'ouvrait d'une facon surprenante aux beaatbs de noire religion. Elle fut baptisie
en mars, A sa grande joie. Puis, comme elle 6tait sans
travail, la Providencl-ui procura une excellente place
chez desmaitres tres chr6tiens et elle put continuer a
venir se faire instruire le soir, sa journde de travail
finie. C'est le premier dimanche d'octobre, fete de
Notre-Dame du Rosaire, qn'elle fit sa premiere communion.On ne pent rendre par 6crit les transports de
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cette Ame et la joie de recevoir son Dieu. Huit jours
auparavant,elle en 6tait comme transfigurie. Un tel
bonheur rayonnait sur sa figure que tous ceux qui
I'approchaient lui en demandaient la cause. Dans la
nuit qui prec6da sa premiere communion, a chaque fois
qu'elle se reveillait,elle allumait sa petite lampe pour
lire une priere donn6e comme prtparation a la sainte
communion. Detail touchant ; au soir de ce beau jour
une de ses voisines vintlui apporter une belle assiette
de creme a la vanille afin que cette belle fete ne se
passat pas sans rejouissance au foyer. Son caractire
est transform6. Elle s'est faite elle-mame ap6tre et a
obtenu un mariage religieux et quatre baptemes. n
Le rapport parle ensuite de l'oeuvre en dehors de
Paris, soit dans les dtpartements,soit a Il'tranger.
L'association est etablie dans 85 villes de France sans
compter I'Algtrie; dans 5i villes de l'Italie' sans
compterla Sardaigne qui, elle seule, peut se glorifier
de 3698 associ6es actives, et de 6669 honoraires;
dans 27 villes de la Belgique, etc.
Voil pour le c6te maihiel du rapport. Que de choses
on pourrait citer pour le c6t, spirituel!J'emprunte at,
rapport de Marseille le trait suivant:
a Et quel consolant exemple aussi que eelui de cette
pauvre dame itrangkre, isolbe dans notre grande ville,

ayant perdu la vue dans un accident, tout ce qu'elle
possidait par un vol audacieux, et sa sante par suite
de tant d'adversit6, au point- que m6me ses voisins
l'avaient abandonnee comme suspecte d'un mal trbs
contagieux. La malheureuse femme, a vraie nouvelle
Job ,, nous dit-on, ne ressemblait au saint homme
que par l'universalit6 de ses maux, car elle touchait I
l'extr6mite d'un parti d6sesp&r6, lorsqu'une inspiration du Ciel lui fit jeter vers Dieu un veh6ment appel
de salut: a Seigneur, envoyez-moi quelqu'un ! ;)Le
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lendemain matin, une Dame de Charit6 conduite l par
son bon ange s'asseyait an chevet de la dblaiss6e, et
quelques jours apres, c'6tait I'arrivee du Divin Consolateur, car dans cet esprit admirablement eultiv,, la
grace a grands coups mettait la lumiere, puis la
confiance et enfin l'abandon. Laconstatation, par cette
infortunee, que Dieu 6coute la priere de la d6tresse
et de la tribulation, fut la regeneration de son ame,
mais nous trouvons une grande leQon de cet accueil
fait par Dieu a la priere de la souffrance et plus
encore, de la fason dont ii associe nos douleurs a son
ceuvre redemptrice.

Le Bulletin de Nice cite ce trait touchant:
I1 y a quelques jours a peine, une de nos dames
trouve son malade au plus mal,le medecin venant de le
quitter en disant que si le malheureux sortait de cette
crise, ii y laisserait la raison. D6sesp6re par cet arret,
sa jeune femme confia au coeur compatissant de la
visiteuse qu'elle n'6tait pas mariee et que ses enfants
n'etaient pas reconnus; ils songeaient tons deux
depuis longtemps i regulariser leur situation; dans
ce but, elle avait reuni les papiers necessaires et elle
attendait une amelioration dans l'6tat de son mari
pour conclure la chose; mais, apres les paroles du
docteur, tout espoir s'ecroulait, la douleur de la
pauvre femme 6tait navrante. Apitoyee, la dame. de
charit6 ne perd pas son temps a tergiverser; immediatement elle prend les papiers, sans calculer ses pas
que son bon ange a certainement comptes, elle va de
la mairie a l'eglise, du docteur i l'enregistrement,
partout oh la conduisent les multiples dimarches exigees par la r6gularisation de toutes les pieces n6cessaires a ce mariage in extremis, et, quarante-huit heures
apres, nos gens itaient marius chez eux, par le maire,
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le cure, ils 6taient confess6s, communies, les enfants
reconnus et le pauvre malade reunissait toutes ses
forces pour dire a sa bienfaitrice a merci, ma grande
amie ». II pouvait 1'appeler de ce nom, n'est-ce pas
Mesdames ?
Voici une notice courte mais substantielle sur une
Dame de la charit6 de Saint-Chamond, Mine Nayron:
Elle 6tait assidue aux s6ances, modeste, efac6e.
E
On la rencontrait partout oii il y avaitune occasion de
faire du bien, de soulager une misire, de donner ua
bon exemple. Elle etait par excellence mne mre de
devoir, du devoir poussant jusqu'aux dernieres limites
I'oubli d'elle-m6me, l'amour des pauvres et cela avec
une modestie si delicate qui itait le principal caracthre de sa haute vertu. Les epreuves dont sa vie a AtC
semee n'ont jamais trouble son amabiliti, sa parfaite
6galit6 d'humeur. Elle sourit a son dernier joar
auquel sa vie n'avait 6td qu'une longue pr6paration..
Extrayons du rapport de Milan ce passage qui concerne Sa Saintet6 Pie XI:
, Les Dames de la Charite de Milan, qui sont an
nombre de 687, ont tenu leur assemible gindrale le
7 fevrier dernier, juste au lendemain du grand evinement qui avait si profond6ment amu leurs occurs:
1'616vation de Pie XI au tr&ne pontifical.
SA la veille de la mort de Benoit XV, leur bienaime archeveque leur avait formellement promis de
venir presider leur assemblie et tout avait &t6disposk
pour le recevoir. La Providence avaitd'autres plans.-.
et Ie 6 fEvrier, le tel6graphe apportait la grande nouvelle. Les enfants spirituels di cardinal Ratti ne
purent se d6fendre d'une grande tristesse, l'ainnonce
du sacrifice qui leur 6tait demande, mais leur Pire
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leur apprenait a faire joyeusement la t volont6 de
Dieu , et la reconnaissance pour I'imunense bienfait
que-Dieu donnait A son Eglise eut bient6t le dessus.
A la reunion du lendemain, reunion fort nombreuse
dont les billets de convocation portaient encore son
nom,la secr6taire rappela avec emotion que, deux mois
avant, Son Eminence avait bien voulu cl6turer la
retraite, en venant lui-mime c16brer le Saint Sacrifice
et distribuer la Sainte Communion dans la nouvelle
chapelle; il avait adress6, A cette occasion, une allocution bien propre a allumer dans les Ames une nouvelle ferveur pour 'ceuvre de Dieu. II appelait les
pauvres , ses enfants de pr6dilection , et remerciait
les dames de les ch6rir et de les soigner. Au jour de
son entr6e a Milan - cinq mois auparavant - I'Archeveque avait voulu que les pauvres et les malades
eussent une place particuliere dans les rejouissances
qui fureat c6&1brees, et il leur dedia ses premieres
visites. C'tait la r6alisa-on pratique de la pensee de
saint Vincent de Paul. L'Archeveque se rappelait
avoir vu A l'ceuvre en Pologne les Filles de la Charite
qui avaient sauvegard6'les institutions de saint Vincent
aux heures les plus d6sol6es, au milieu des ruines de
leur g6nereuse nation. I1- avait et heureux de les
b6nir, groupees dans la a Mis&ricorde , principale. Ies
vceux qu'il adressait si paternellement, il y a quelques
semaines, accompagnent encore aujourd'hui les dames
de Milan. ,
Empruntons au rapport de Lisbonne deux ou trois
passages :
4 Un pauvre bomme qui se mourai poitrinaire refusait obstiniment les sacrements. Ladame qui le visitait
a su le gagnera force de soins et de bonti. Un soir de
tempkte, sons la pluie et le vent, le malade voit
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arriver la dame qui lui apportait des poires, qu'elle
lui avait promises pour son souper. 11 en a 6te si
touchi qu'il s'est decid6 a recevoir le pretre, et il est
mort le jour suivant dans les meilleures dispositions.
, Une jeune fille qui se mourait a demand6 et a
reCu tous les sacrements, grace a la visiteuse qui s'occupait d'elle et malgr6 le mauvais vouloir du reste de la
famille qui s'est enfui de la maison a 1'arriv6e du
pr&tre.

, Une dame, visitant cet hiver une pauvre malade,
qui n'avait personne pour la soigner, allait tous les
matins chez cette pauvre femme allumer son feu et
chauffer le lait qu'elle lui faisait boire avant de la
quitter.
o Une jeune dame visitante s'occupe trbs charitablement d'une famille tombee dans la plus grande misere
physique et morale. Cette dame, tout en leur donnant
des lecons de catechisme, dont ils ont t6us le plus
grand besoin, s'occupe de leur linge,car, pour comble
de misere, dans cette famille, personne ne salt pas
meme coudre. n

Le rapport se termine par une statistique g6nerale
de l'6tat actuel.
BULLETIN DE LA SAINTE-AGONIE. Novembre-dicembie
1922.

La conservation de la foi, par R. de S. B.. La foi
console. La raison ne comprend pas le pourquoi de la
douleur. La foi nous montre dans la douleur un moyen
dont Dieu se sert pour nous arracher au phche. Nos
croix, conm'e celle de J6sus, ont une puissance illuminatrice, une valeur ridemptrice, une f6condit6 merveilleuse. La souffrance est une grande educatrice
(exemples de Chateaubriand, saint Ignace, saint
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Alphonse, Napoleon I", Copp&e, Lamartine). Lasouf-

france faconne le coeur, elle le rendd6licat, compatissant et bon. La souffrance forme les caracteres, trempe
les volontes, rehausse les courages.
( Un modele de fritre zlateur. I1s'agit de M. Guibert, mort a l'infirmerie Marie-Th6rese et qui,pendant
quinze ans, s'est devou6 a dire la messetous les jours

a la rue de 1'Ebre. Uxe szlatrice divouie, Mile Gottier
qui fut associde dans une largemesure aux souffrances
de Jesus agonisant.
, Le Scapulaire vert. On rapporte deux faits merveilleux de conversion et un de gu6rison attribu6s a
ce scapulaire. Nous citons cet article :
a Une pauvre femme, atteinte d'une maladie de
cceur, s'en allait a grands pas dans son 6ternit6. Chaque
fois que je la visitais, elle me recevait tres bien ; mais
elle me disait : c Surtout ne m'envoyez pas le cure ; je
,n'aime pas a voir ces gens-la! ,,Comment faire? Le
mal faisait de rapides progres. Enfin, un jour, sur le
conseil de ma seur servante, je me hasarde a lui
proposer le scapulaire vert. A ma grande surprise,
elle I'accepte volontiers, et de suite me dit. ( Je ne
Cveux pas mourir comme un chien. , Deux jours apres,
je retournais la voir; elle 6tait toute chang6e. Les
jours precedents, elle n'avait cess6 de me dire : a Je
a veux mourir comme les miens, et aller avec eux.
Or ceux-ci 6taient morts sans pr&tre et avaient et6
enterr6s civilement. Cejour-la, elle me dit done: ( Je
, veux bien voir Monsieur le Cur6 ; vous .ne m'en

a parlez pas, mais je comprends bien ce que vous
" d6sirez ; laissez-le venir, mais je ne me confesserai
,pas ; je n'ai jamais fait de mal. ,
" Monsieur le Cure s'y rendit bien vite : elle 1'accueillit tres bien, se confessa, recut le bon Dieu, fat
administree; elle me disait, apres. qu'elle n'avait jamais
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et6 si lfeureuse. Elle ajouta ces paroles que je n'onblierai jamais : i J'ai compris! , Jusqu'& sa mort, elle
r&clamait la visite de Monsieur le Cure; les voisines
ne pouvaient croire A une si merveilreuse conversion.
« Cette semaine, 'action du bon Dieu, sur une
pauvre ame, a peut-etre 6t6 encore plus merveilleuse; du moins, dans ce cas, nous n'avions pas
de temps devant nous; il fallait prendre cette Ame
d'assaut. On vient nous dire qu'une pauvre femme n'a
plus que quelques jours A vivre. Mais ce n'est pas une
indiff rente, c'est june impie. Ses enfants ont defendu,
dans son entourage, de laisser pnt6trer la sOeur. Du
reste, ils vont travailler et ferment la porte de la
maison A clef.
a Cependant, la sceur charg6e des pauvres essaye
par deux fois de voir la malade; toujours la m1me
reponse, la soeur ne doit pas entrer. Enfin ma sceur
superieure me dit de tenter encore une fois et d'emporter le scapulaire vert. Tout le long du chemin, je
priais et me disais : , Si aumoins je trouvais lamaison
ouverte ! n Jugez de majoie ! c'est ce qui arriva. Je
ne connaissais pas cette maison; de chambre en chambre, je cherche la malade. Je la trouve au premier
4tage, toute seule. Elle parut un peu surprise de me
voir; mais se remit bien vite. Je commence par compatir A ses souffrances,je lui offre mes petits services,
je lui donne a boire, et apris quelques paroles d'encouragement, je lui offre Ie scapulaire vert dans
lequel j'ai grande confiance pour sa gu&rison. Elle
i'accepte. Elle 6tait sauv6e..Je lui demande alors si
Monsieur le Cur6 est venu la voir. Sur sa r6ponse
negative, je lui dis qu'il doit ignorer qu'elle est
malade, que je vais I'avertir et lu'il viendra Ia benir,
parce qu'il tient beaucoup avoir tous les malades.
K Mais les enfants devaient rentrer du travail A six
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quatre heures.
it est absent.
Cure ; j'arrive
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devais pas perdre de temps : il tait
J'envoie chercher Monsieur le Vicaire;
Je cours moi-mnme chez Monsieur le
Atemps, ita son chapeau en main pour

sortir. En deux mots, je lai expose mon fait; il se rend

de suite chez cette pauvre femme, laquelle le reqoit
tres bien ; il la fait prier ; i prononce les paroles
qu'elle riphte apres lui, la confesse, lui donne une
bonne absolution. Monsieur le Cur6 lui propose de
revenir la voir ; elle accepte volontiers. I1 est A noter
que cette femme a fait enterrer son mari civilement,il
y a quelques mois. Monsieur le Cdre6 me disait, au
retour : c Ma Sceur, j'ai gagn6 ma journie. Qae je
vousremercie di'tre venue me chercher.,
a Nous avons obtenu une guerison vraiment mer-

veilleuse par le scapulaire vert : une femme de vingtbait ans, revenue de P'h6pital pour mourir chez sa
belle-mere. Tres mal entouree, il 6tait difficile de
p&netrey. Ma soewrsuprieure essaye quand mnme; on
lui repond que la malade dort. Elle n'insistepas. Elle
apprend qu'ane dame chrktienne lui fait des piqfres.
Elie veutla charger duscapulaire vert. Celle-ci refuse,
de crainte qu'onne ui permetteplus de revenir. Alors
ma see• superieore metdans une enveloppe une image
de la sainte Vierge, une m6daille de la bienheureuse

Mere et aussi une offrande, et retourne voir la malade.
Comme on ne lui permet pas d'entrer, elle laisse 'eanveloppe, demandant qu'on la lui remette A son r6veil.
La belle-mere promet, mais n'en fait rien. Un quart
d'heure apres, on lui read cette enveloppe disant que
la malade la lui renvoie.
a Ma smeur ne se d&concerte pas ; elle retourne un
antre jour, et arrive A pen6trer pres de la malade (la
belle-mire etait absente). Elle s'apitoie sur son 6tat,
la console et lui propose de demander sa guirison a

l'aide d'un scapulaire qu'elle lui apporte. La jeune
femme accepte de grand coeur. A partir de ce jour, il
a &t6facile de voir la malade et, chaque jour,de constater un mieux sensible. La personne charg6e de faire
III y a lt un vrai
les piqifres ne cessait de repeter :
miracle ,, car, en arrivant de l'h6pital, elle ralait.
Maintenant elle est debout et a repris ses occupations.
< Peut-6tre est-il de mon devoir d'ajouter A cette
narration, dija trop longue sans doute, ce qui s'est
pass6 hier, au sujet d'un malade de notre quartier,
tout A fait contre la religion. Ma seur superieure le
sachant trbs malade, me demande de tenter un effort,'
en allant le voir A I'h6pital, et d'essayer de lui faire
accepter le scapulaire vert. Quel ne fut pas mon 6tonnement de me voir bien accueillie par ce pauvre
malheureux; il ne pouvait presque plus parler, mais
me comprenait tres bien. Je lui dis alors, en lai montrant le scapulaire, que ma soeur superieure a grande
confiance dans cette image de la sainte Vierge,
et je lui demande s'il veut que je la place sous
son oreiller. II y consent ; mais tout n'&tait pas
fait: Dans certains h6pitaux, il est bien difficile de
faire arriver le pretre. Aussi je ne me retirais pas trbs
tranquille, lorsqu'en sortant de l'h6pital je fus arr6tie
par une grande averse. Pendant ce temps, une dame
arriva dans le vestibule oh je me trouvais ; elle me dit
en m'abordant: ( Ma Soeur, je suis toujours heureuse
de rencontrer une Fille de la Charit6. Et moi de lui
r6pondre: " Je crois, Madame, qu'aujourd'hui le
bonheur sera plus grand de mon c6te, car, si je ne-me
trompe, vous 6tes une dame visiteuse des h6pitaux.
J'avais bien jug6. Elle me demande ce qu'elle peut
faire pour moi; je lui recommande mon malade. Elle
me dit avec une grande bont : t Ma Sceur, vous pou-
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vez vousretirerbientranquille;nous ne le laisserons pas
sans quetout soittermin6. Deplus,s'il est bien malade,
je le ferai transporter a Auteuil, oh il mourra chrktiennement. Si cela ne se-peut, je lui enverrai un bon
PNre: il n'en laisse 6chapper aucun. Vous jugez de
ma joie. J'ai certainement attribue au scapulaire cette
averse, laquelle m'a laiss6 le temps de rencontrer cette
bonne dame.
. Pendant que ce pauvre malade n'6tait pas loin de
sa fin, je ne voulais pas terminer cette relation sans
savoir quelle serait sa mort. J'apprends aujourd'hui
qu'il est d6c6d6 i Auteuil, demandant lui m&me Monsieur I'Aum6nier. II a 6t6 administr6 et sa mort a eti
treschretienne ; il a remis le scapulaire vert a sa fille,
lui recommandant.dele gardertoujours.
-

Janvier, fvrier 1923..

A nos associds : remerciements et souhaits. - La conservationde la foi. La foi console: la foi nous montre que
la douleur a une valeur d'expiation et de r6paration;
la foi nous apprend encore que l'ame chretienne trouve
dans la douleur sa gloire,son perfectionnement, la s6curit6 de son salut, d'immenses merites pour le Ciel. La Sainte Agonie t Madrid.Le directeur en est M. Sierra
et le sous-directeur, M. Monte. Tous les premiers
dimanches du mois, on chante une messe et on fait

l'exercice du chemin de Ia croix. La fete principale
est pr6ced6e d'un triduum. II y a eu 35oo associes
requs. Suivant les fonds disponibles, la confrerie vient
en aide aux families pauvres, leur procure aliments,
remedes, conseils, exhortations. - Canada. Au monas-

tare de Pointe-aux-Trembles, lieu de pelirinage ou
se rendent annuellement prbs de 6oooo pelerins, on a
6tabli la confrerie : elle compte 69o associes. Gloire k
Jesus agonisant dont I'attitude souffrante touche les
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ames de nos bons Canadiens et opere par la midaille
des conversions et des gu.risons. -L'image qui guirit.
On raconte quatre guerisons ohtenues par l'image de
Jean Le Vacher:
t Depuis le mois de d6cembre 192r, il m'6tait venu,
A 1'aile gauche da nez, une petite ulceration qu'aucua
remede ne pouvait guarir. Elle s'etendait meme, depuistrois mois, sur tout le c6t6 de la figure sons forme de
plaie cancbreuse. On me conseilla une pose de radium.
L'appareil, place le 7 aout 1922, fut retire le 13, mais.
le mal ne fit qu'augmenter.
(t J'avais de grandes craintes.
ct Le 4 septembre, une personne me fit connaitre la
salutaire influence du serviteur de Dieu, Jean Le Vacher. Le 8, je commenqai une neuvaiie en son honneur,
le priant de me guerir, et, chaque nuit, je placai son
image sur le mal. A la fin de la neuvaine, j'etais a peu
t pros guerie. II ne me reste plus qu'une petite cicatrice
comme trace du mal qui a disparu. Aussi, par reconnaissance de la grace dont je suis redevable a Jean Le
Vacher, je me fais un devoir de propager son image
et de publier ce bienfait.
a Puisse cette guerison lui obtenir de l'V]glise,'pour
le bien de tous, le titre de Bienheureux, qu'il a si bien
mirit6 par sa sainte vie, par ses travaux apostoliques
dans les pays barbaresques et par son martyre pour la
defense de la puret6 et de la foi.
« Fait le 8 novembre 1922.
Voici une autre faveur :
MadeCmoiselUe J. M..., Agde de trente quatre ans,
sujette aux bronchites des son enfance, souffrait depuis
quatre ans de violentes douleurs internes qui ne lui
laissaient de repos ni le jour ni la nuit. Elle avait de
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temps en temps des crises terribles. Le madecia qui
la visitait ne comprenait rien

son mal.

II fut decid qu'on la conduirait a i'h6pital SaintJoseph, de Paris, pour la soumettre anx rayons X et
voir si elle a'aurait pas b.esoin d quelque operation.
Elle allait s'y rendre. Son lit 6tait retenu.
A ce moment, c'1tait le i5 septembre 1922, une voisine compatissante lui donna deux images de Jean Le
Vacher, i'exhortant a s'adresser avec confiance A ce
martyr. La malade pla4a trne image sur sa poitrine et
une autre soas son oreiller. Les doileurs disparureit
comme par enchantement. Le madecin, qui la trouva
gubrie, ne revenait pas de son 6tonnement. 11 lui
demandait oe qu'elle avait fait pour cela.
Depais, cette personne va fort hime. Elle a repris
son travail de coaturiire qu'eile avait di iaterrompre.
La voisine qui avait oonseilli d'avoir recours a Jean
Le Vacher a promis de faire dire cinquante messes
en action de grace de cette gaBrison.
Tout ceci nous a &ti racont- et par cette voisine
charitable et par la mere de la personne qui a 6t6
guArie. Toutes les deax habiteat la rue de Svres, .prus
de notre maison.
Citons encore cet extrait touchant d'une correspondance :
a Depuisqut j'ai 1'imageede Jean Le Vacher sur ma
jambe, il me semble que je souffre anpen moins, mais
probable.ment je ne suis pas digne d'un miracle.
o Par contre, mon maitre a

te malade d'une intoxi-

cation. Je iui ai mis une image de Jean Le Vacher
sous son traversin et il est guri.
u Je suis au service d'uan prtre. A
Une grice plus grande a-et accordee a une Fille de
la Charitdd'mne maison dc Paris.
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Nous avions su que cette sceur s'6tait trouvie a la
mort; c'est au point que son confesseur avait crs
devoir rester assez longtemps aupres d'elle, pour
attendre sa fin. Depuis on donna a la soeur une image
de Jean Le Vacher et on fit A ce martyr une neuvaine
de prieres, que ron recommanda i de nombreuses Filles

de la Charit6 reunies pour une retraite.
La sceur revint a la vie, quoique son mal fut sans
remide. Elle nous fut amenee, pour montrer son 6tat
de sante, par l'assistante de la maison, qui voulut bies
aussi donner par 4crit les ditails suivants sur la maladie et la guerison de sa compagne.
AAu mois de janvier I919, ma soeur Issartier, 6prouvant de fortes douleurs, fut conduite A l'h6pital SaintJoseph sur les conseils du docteur de notre maison,
qui craignait une crise d'appendicite. Apres quelques
jours de forte fievre les douleurs cesserent et le mddecin de Saint-Joseph conclut A une grippe intestinale.
Environ un mois aprbs son retour, rue du Chevaleret,.
une vive douleur dans le c56t l'obligea a se coucher.
Le docteur appeli constata une lesion cardiaque, 6galement reconnue par deux autres docteurs, et-le repos
absolu au lit fut ordonne.
« En f£vrier 1921, ma sceur Issartier fut envoyie i
Aurillac, oi elle resta jusqu'au mois de juillet. Le
grand air et le calme absolu amenrrent une amdlioration tris sensible, qui se maintint jusqu'au mois de
novembre. Elle dut alors reprendre complptement le
lit. La maladie de cceur s'aggrava considerablement;
les piqfires d'huile camphr6e et d'6ther produisaient
seules une d6tente, dans les moments de crises, de
plus en plus fr6quentes, provoqudes par la moindre
6motion et par chaque changement su'oit dans la temperature.
V L'ktat de ma sceur Issartier empirant et un brusque
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denouement 6tant a craindre, elle fut administr6e le
18 aoat 1922. Le 23, elle eut une crise terrible qui dura
depuis dix heures du matin jusqu'au soir. Cet 6tat tres
grave se prolongea jusqu'au 27, jour.boi on commenca
une neuvaine a M. Le Vacher. Au bout de deux ou
trois jours, ma sceur Issartier, qui ne prenait que
quelques cuiller es de potage, r6clama un peu de
nourriture, et, a la fin de la neuvaine, elle etait completement gubrie.
« Depuis, elle n'a pas eu unseul moment de rechute,
si legere soit-elle. Elle s'alimente trbs bien et reprend
petit a petit la vie commune.
4 Les deux docteurs, qui I'ont toujours soign6e
depuis le debut de sa maladie, ont constat6 la disparition complkte de la 16sion. »
LES RAYONS. Septembre-octobre 1922.
Et la Mere de lfsus itait li, par E. C. On indique
les pr6ludes de l'Association de la M6daille miraculeuse : M. Aladel a fait allusion a une sorte d'association; en i836, une religieuse d'Einsielden (NotreDame-des-Ermites) en Suisse, parle d'une espece
d'anion particulibre entre trois association mariales
4<les troisiemes relevant les dernieres, les secondes
soutenant les troisiemes et les premi6res attirant toutes
les autres n; l'exercice d'une demi-heure de garde aux
Sacr6s Cceurs de Jesus et de Marie est un usage tres
ancien chez les Filles de la Charit ; en 1869 existait
dCji chez les Enfants de Marie une garde d'honneur
aux Cceurs de J~us et de Marie; en 1879, un jdsuite
lanqa a Paray-le-Monial un appel en faveur d'une
pieuse croisade de la M6daille miraculeuse; en 9go9,
un lazariste 6dita une plaquette intitulee Croisade
lib6ratrice par la Medaille; en g191, le Pire Deschamps envoyait a I'auteur de l'article un appel
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moti-v6 la Croisade mariale; pendant la guerre, les
lazaristes espagnols d6velopperent I'association que
Pie X avait erigee canoniquement le 8 juillet g9og;
le 8 d6cembre 1921, M. Verdier a demand6 I'organisation d'une croisade de prieres pour obtenir la beatification de Catherine Labourp.
La chapelle de la Maison-Mire des Filles de la Chizitl,par M. J. VParrang. L'auteur, partant de Tid6e.
que nous avons 6mise dans les Annales 1922, p. 24, strr la petitesse de cette chapelle, donne quelques
details historiques sur la chapelle actuelle et sur celle
d'avant la R6volution.
Lourdes. Guirison de Mile Deschamps. 'Rcit de cette
guerison par un docteur qui r'a pas et& le -mdecin
traitant de la malade et qui, pour cette raison, n'a pas
voulu s'6tendre sur les diagnostics, mais qui, ayant
accompagn6 Mfle Deschamps a Lourdes, a fait partde ses impressions h la Croix du Perigord.
La Garde d'honneur du Sacrd-Ccaur et de la Tris
Sainte Vierge. Article ayant parn dans les Annales des
Enfants de Marie en 1869 et expliquarit en quoi
consiste cette garde d'honneur. - Croisade de hI
Midaille miraculeuse. Reglement 8tabli dans lune
association parisienne pour les petits pages, les chevaliers, les officiers et les zelatrices.
A la paroisse Notre-Dame de Bercy, M. le cur6 a
invite les jeunes mamans et particuliirement celles,
qui Font e6t cette ann6e a apporter a 1'gtlise leurs
petits enfants afin d'y recevoir la MNdaille miracu-leuse.
Patronage Scint-J]acques-Saint-Christrpke de la
Villette. Rapport des petits pages, des -hevaliers, des
officiers et des z 6 latrices.
-

Novembre-dicembre r922.

:Ue manifestation du Cewr Immacul6 de

wMrie.
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Notice sur Ie scapulaire vert. Le 1S janvier 184, la.
sceur Bisqueybura, htant encore au s6minaire, vit la
sainte Vierge v6tue d'une longue robe blanche .qui
tombait sur ses pieds nus et d'un manteau bleu tris
clair, sans voile, les cheveux 6pars sur ses epaules et
tenant entre ses mains son cceur d'oii sortaient par le
haut d'abondantes flammes. Le 8 septembre I84o, la
Mere de Dieu apparut I la soeur Bisqueyburu tenant
de la main droite son cour surmont6 de flammes et
de I'autre une sorte de scapulaire compose d'un sena
morceau d'etoffe verte: sur 1'une des faces se trouvait
l'image de la Vierge, telle qu'elle s'est montree le
de
18 janvier 184o; sur l'autre an coear tout enfiammn
rayons, perci d'an glaive et entoure de cette inscrip~
tion: Caeur immacul de Mariepriez pour nous maintenant et a 1'heure de notre mort. , Ce scapulaire a
prodnit des merveilles de conversions et parfois mime
des guerisons; on en relate quelques-unes; ce scapulaire a 6t~ montr& at pape Pie IX qui a dit : c Ce
scapolaire est bien beau et porte lIa devotion. Comme
on pent distribaer d'autres images, je ne vois pas
pourquoi on ne pourrait pas 6galement distribuer
celle-ci. Ecrivez a ces bonnes sceurs que je les autorise
a confectiohner et a distribaer ce scapulaire. n
Uae reigieuse de Szisse et la Midaille miraculesse
(Ricit de M. Alaxiel). Cette religieuse vit la medaille
sous quatre aspects: z° brillante comme le soleil;
2z comme l'or pur; 30 comme l'argent; 4" comme le
cuivre et il lui fut dit que Ia premiere est celle des
chrktiens qui honotent parfaitement Marie et contribuent i sa gloire; Ia deaxi-me celle des personnes
qui ant une devotion tendre envers Marie mais ne
contribuent pas beaucoup a la faire honorer; la troisieme celle des fidles qui la portent avec respect et
devotion mais qui manquent de constance et de g6n6-
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rositi dans l'imitation des vertus de la sainte Vierge;
la quatrieme enfn celle de quiconque lui adresse des
pri.res sans se mettre en peine de marcher sur ses
traces. -

Le mirite et le dimirite, par P. B. Develop-

pement philosophique et thoologique de l'axiome: on
recueille ce que 1'on a sem6 ; le Fils de l'homme rendra
a chacun selon ses ceuvres.- Guirisoxn Lourdes d'Euginie Couillett, enfant de Marie de Saint-Ouen. Le

docteur Perrin, interne a l'h6pital Saint-Joseph de
Paris, a certfie le 7 juin 1922 que Mile Couillette 6tait
en traitement pour adenopathies tuberculeuses multiples et pimerite bacillaire chronique; le lundi
21 aoCt 1922, cette jeune fille s'est sentie guirie i

Lourdes lorsque le saint Sacrement a te' ilev6 au
dessus d'elle; le lendemain 22 aoft, les docteurs Gosse,
Veillon, Mercier, Coulange, Bernasconi et Lene oat
declare que la gu6rison 6tait absolue et ne pouvait
ktre attribute a aucun processus naturel. - Intention
ginaalede la croisade (janvier-f6vrier 1923). La conversion des 400 millions de paiens de la Chine. - Sceur
Boutleux, flle de la Ckariti. Suite de la notice de cette
sceur. On y parle de la periode 1913-1919 pendant
laquelle elle fut visitatrice extraordinaire dans 1'Am&-

rique du Sud, puis assistante ala Maison-Mere.
Saint-Etienne. Dans la nouvelle

6glise, 6tablie sous

le vocable de Saint-Vincent-de-Paul, quatre cents
enfants de Marie se sont r6unies le 23 juillet 1922. Notice sur Colombe Badart, enfant de Marie et membre
de I'oeuvre Louise de Marillac, morte a Valfleury.
Grdce attribute a la Medaille miraculeuse en faveur

d'un employe de bureau tomb6 de bicyclette. Pour
une banniere a offrir aux Enfants de Marie de Guiscard.
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Janvier-fevrier 1923.

La Sainte Messe. Lamessepapaleauseptiemesiecle,par
P. M. R. Ce qu'tait alors le clerge de Rome, la basilique romaine, la procession des jours de station. Petitmanuel de ceux qui aspireitA devenir les priviligiis
de la sainte Vierge. La Medaille miraculeuse est une
6cole de saintet6. Regardez-la tons les jours cinq
minutes. Le dimanche, 6tudiez la figure de la sainte
Vierge, ses yeux, sa bouche; le lundi, regardez les
mains de Marie, demandez des rayons de foi, d'espe-

rance, de charitC ; le mardi, voyez le -serpent qui est
au pied de la sainte Vierge; le mercredi,.consid6rez les
6toiles qui repr6sentent les ap6tres et soyez ap6tres. Cantique pour la croisade de la Midaillemiraculeuse, par
L. M. Blond. C'est le r6cit des manifestations de i83o,
en petites strophes de 4 vers ayant chacun 5 pieds. La
musique est de Gastou6. - Association de la Midaille
miraculeuse. On- propose aux petits pages comme mot
d'ordre, 1'obeissance; aux chevaliers et officiers, on
recommande la fidl6ite an rgglement ; aux enfants de
Marie, on tire des conclusions pratiques des noces de
Cana et de la Purification de la Sainte-Vierge.
Un cinquantenaire, par J. J. Soeur Maria de Loos,
entree au s6minaire en 1872, est devenue aveugle et a
celebr6 sa cinquantaine le 17 aoit 1922.
Deux guzrisons extraordinaires.Une postulante guerie
subitement d'un mal au genou, a la suite de' priires a
la v6nerable seur Catherine Laboure. Une sceurgu6rie,
le 8 d&cembre, d'appendicite et de piritonite aiguE,
aprbs trente neuvaines dont les deux dernieres A la
venerable soeur Catherine Labour6. - Une riception de
la croisade d Reuilly. 24 conseill&res et zelatrices s'enrolent dans la garde d'honneur. Les enfants de Marie
, 52 ) forment une autre section. On choisit 12 petits

pages, 12 messagbres parmi les saints anges, 12 ap6tres parmi les aspirantes au ruban vert, des avantgardes parmi les enfants de Marie et enfin des gardes
d'honneur, voili pour les filles. Chez les garcons on
choisit 12 petits pages, 12 chevaliers, 12 officiers,
12 gardes d'honneur. -Eckos d'une associationfervente.
Ce qu'ont fait les 21 crois6es de la section de l'EnfantJ6sus, les 30 crois6es de la section des chevaliers, les
40 croisbes de la section des saints anges, les 26 croisees de la section des aspirantes et des enfants de
Marie. - Jeanne Gautier, enfant de Marie, dic6dde a
trente-sept ans, apres une vie pieuse, d6vou&e et
patiente. - Croisade de la Midaille miraculeuse. Mot
d'ordre pour le mois de mars, propose aux petits
pages, aux chevaliers et officiers, aux enfants de

Marie, a I'occasion du careme et du mois de SaintJoseph. - Santa Ana (Ripublique de Salvador). Les
enfants de Marie font une retraite tous les mois et
une retraite fermee de quatre jours tous les ans; trois
d'entre elles sont entrees en communaut6, deux se sont
mariees, trois sont mortes et trois ont pris un chemia

qui n'est pas celui de Dieu.
LA REPARATION SACERDOTALE. 8 septembre 1922.

A nos chers associs. M. Mott rappelle que NotreDame des Sept douleurs a scnffert des souffrances du
Coeur de Jesus et que celui-ci a te6 bless6 par le pech&e
Meditation sur le p&chb, mal de Dieu et aal de
l'homme.
Nos reunions (Reims). Conference sur I'id6e r6paratrice, par le chanoine Paalot - (Paris). Conf6rence
sur la sainte Eucharistie et la rparation sacerdotale,
par M. Edmond Crapez, que le sous-directeur pr6sente
comme le secretaire general de 'Association, rendaat
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a l'ceuvre de grands services et appel4 a lui en rendre
depius grands quand Dies aura dispos d4a sous-directear acteel- (Metz). M. Mott a fait deux conf6rences
(ChAlons-surpendant les retraites pastorales Marae). Reunioa oi se trouvaient douze confrbres. Nos ckers defunts. Mgr Combes, d'ae pi&tt angelique,
d'ane rare bonte et d'une grande simpliciti; frýre
Lardet, soeur Corompt de Constantine qui a pass6 enf
faisaut le bien par sa siaaplicit4, sa bonti rayonnante,
sa pietk candide et active; MM. Desmaires, Guittoes,
Rebours, scear Marie de rAnge Gardiea, soeur Claire
de Jesus, M. Rigault Amable, scear Le Goff de Firrainy, Mile Huguenin, M. le chanoine Steney, amort
sabitement, M. le vicaire gn&6ral Cateaa, mort 4'un
accident d'automobile, mere Marguerite Agnes Castagnier, de la Visitation, ardente ap6tre du Sacr&Coeur, frapp6e de congestion -cirebrale pendant les
Matines, M1re Anne Catherine Taillefer, seear Barthelat dy Tourcoing, qai donna le bel exemple de
demander d'etre dechargee de la superiorith, Pvre
Message. -Extraits deia correspoidancequi montrent

que cette id6e de la r6paration est an stimulant, an
soutien, an aiguillon, on r6confort, une lumiere, etc.
I" janvier 1923.

A nos chers ssrocis. Sachons trouver la paix dans ta
sonffrance. La paix ici-bas a'est pas l'absence de
toate lutte, ni la pleine satisfaction donate a tous nos
desirs; la paix ici-bas, c'est labsence de toute lutte
avec Dieu, c'est la 14gitime satisfaction des nobles aspirations de notre ame; acceptons ga6nreusement la
soaffrance et se r6alisera laparole de Notre-Seigneur:
Bienheareux ceux qui pteurent. - Nos chers dfunts.
M. le chanoine Bonnet, iaspecteur de l'enseignement
religieux, M. Goujon, sceur Mestivier, MWre Sainte

-

120 -

Marie,remarquable par sa foi, son zele, son oubli d'ellememe, son humilit6, son ob6issance d'enfant, sa r6signation; M. lechanoine Gorolot, M. Leplat, M. Thiry,
M. le chanoine Bax, MM. Daray et Dulac, frere Fraga,
soeur Lebon, qui dans l'incendie du Bazar de la Charit6
avait eu le visage tout brCi0; Mgr Cappliez, remarquable par une grande devotion a la Passion, par son
amour de la pauvret6, par sa charit6 et qui, dans ses
dernieres ann6es, fut priv6 de la parole et reduit a
une inaction accept6e avec r6signation; Mile Vauvaget, Mgr Livinhac, superieur gineral des PNres
Blancs, rempli de 1'esprit religieux et sacerdotal,
M. le chanoine Touzer, Mgr Fabre, 6veque de
Marseille, Mile Corsi, M. Ferge, doue d'une foi
granitique, d'un grand amour du vrai, d'un esprit
tres fin, d'un sens exquis des convenances, d'une
pi&et ang6lique, d'un zele inlassable et qu'une
paralysie crucifa pendant six annees, faisant de lui
un vrai martyr; M. le chanoine Poudroux, chancelier
honoraire de l'archevech6.
Nouvelles de l'ceuvre. Elle est &rigee dans le diocese

de Constantine; les cinq cardinaux de France font
partie de la Reparation; Mgr Descamps, qui en fait
partie, vient d'etre nomm6 directeur de la Propagation
de la foi en France. A la reunion de Lille, M. le chanoine Delannoy a montr6 en saint Francois de Sales
le modele du pretre reparateur ; a Paris, le meme
sujet a 6t6 trait6 par M. l'abb6 Lenert ; sa conference
est imprim6e dans Pritre et Ap6tre. - Extraits de Motre
correspondance : un j6suite d6clare que le fascicule
l'6claire et le touche, un pretre malade que l'id6e de
la reparation lui apprend a procurer la gloire de Dieu

par ses souffrances, un professeur affirme que le bulletin est un predicateur merveilleux, une religieuse
qu'il est un puissant moteur, qu'il aide a supporter
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avec joie l'6preuve et la souffrance, un religieux qu'il
est un stimulant, une religieuse cioitr6e qu'il apporte
des graces de force avec un renouveau de vie surnaturelle, un Pere Blanc qu'il est une source de consolationet de reconfort, un jbsuited6clare qu'il a envers
les fils de saint Vincent de Paul une lourde dette de
reconnaissance, une superieure dit que le fascicule
est un aiguillon, un lazariste que la reparation est un
moyen tres efficace de pratiquer les vertus sacerdotales, une Fille de la Charit6 que cette pens6e lui a
donn6 le calme, I'apaisement, la force, une employee
d'h6pital dit qu'elle a fait cel6brer cette annie 72
messes r6paratrices, un pretre que l'attrait de la r4paration l'a port6 au don total de lui-m&me, une Fille
de la Charit6 que c'est un stimulant pour la ferveur,
une autre que c'est 1'me de sa vie, un lazariste que
le fascicule lui fait faire un s6rieux examen de conscience, que la vie lui apparait tout autre, une auxiliaire
que la r6paration est le mobile et le but de sa vie spirituelle, une soeur missionnaire que le calme se fait
dans son-cceur a la pens6e de la r6paration, un directeur de grand s6minaire que cela le maintient dans
1'humilit6, une Fille de la Charit6 que cette id6e illumine sa vie, une autre que depuis qu'elle a fait le voeu
de victime, elle iprouve une paix profonde et que
beaucoup d'actesquilui semblaient p6nibles lui paraissent actuellement bien plus faciles.
BULLETIN. DES MISSIONS DES LAZARISTES FRANýAIS,
sous le patronage des bienheureux martyrs J.-G. Perboyre et F.-R. Clet. Maison-Mere, 95, rue de Sevres,
Paris (6').
Ce bulletin paraitra tous les deux mois. Le prix
de 1'abonnement est de 6 francs pour la France et
de 8 francs a l'6tranger.' Son but est de solliciter des
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prieres et des secours pour les missions des Lazaristes.
Letre de M. Verdier, supirieur gienral des Lasaristas
Jean-Gabriel
au directeur de PCEuvre des biexnkeeuxe
Perboyre et Franfois-Rigis Clef.
Paris, le tj decembre 1922.
MONSIEUR ET BIEN CHER CONFRERE,

Vous me demandez un mot d'introduction aupres des
lecteurs du nouveau Bulletia des Missions et en mznme
temps une parole d'encouragement pour vous et pour
ceux qui vont y travailler aves vous.
Introduction aupres de vos lecteurs; en avez-vous
vraiment bien besoin ? Beaucoup de ces futurs lecteurs
connaissent votre d&vouement &a
l'euvre deji ancienne
du bienheureux Perboyre et ceux qui ne vous connaissent pas encore seront sufftsamment interesses par la
lecture du Bulletin.
Encouragement pour vous et vos collaborateurs !
Le meilleur, celui qui vous tient & cceur, est certainementla benediction que je vous donne a vous et &tous
ceux qui vous donneront Leur concoars dans cettetrks
utile entreprise.
Vous avez pens6, et penas fort justemert, qu'k c6t&
de l'ceuvre du B. Perboyre, il y avait place pour un
Bulletin sp 6 cialement consacr6 a nos Missions et
destin6e
&tre largement r6pandu dans le public,
attenda que nos Annales ne sortent pas du cerle de
la famille.
Ce Bulletin, redig6 en grande partie par nos
confreres des missions lointaines, fera connaitre
celles-ci par des details intkressants. La Chine, la
Perse,. Madagascar, la Syrie et la Palestine, laTnrquie
nous feront voir tour .tour les travaux, lestribulations
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et aussi les consolations de nos dignes missionnaires,
non moins que de leurs vaillantes collaboratrices, les
Filles de la Charite.
A ceux qui voudront bien lire votre Bulletin des
Missions, vous demanderez de venir en aide a ces
Missions avant toute chose par la priere, qui obtiendra
de Dieu, aux ap6tres de l'Evangile, les graces qui
toachent et convertissent et, ensuite, s'il leur est
possible, parla charitý de leurs aumones.
Mieux connus, les travaux des missionnaires contribueront A la gloire de Dieu et feront mieux aimer la
.glise catholique dont ils montreront les
sainte
progres.
Le douveau Balletin sera aussi, j'aime A i'esp6rer,
une -consolation pour les membres de nos Missions
qui, en devenant vos collaborateurs, se sentiront plus
pros de leurs fr6res et soeurs de notre vieille Europe.
Que Dien done binisse vos efforts A tous; qu'll
soutienne et multiplie vos forces; .qu'Ill rcompense
comme vous le desirez, et comme je le dAsire moi-mmie,
votre pieuse activit6 !
Je suis bien siur que vons trouverez, pour cette
aeuvre 6minemment bonne, syanpathie efficace aupres
de nos missionnaires et de nos sceurs de France,
auprbs de nos Associations de Dames de Chariti,
d'Enfants de Marie et de la M, daille miraculeuse, et
que les uns et les autres se feront avec bonheur et
succýs les propagateurs du Bulletin.
Dans ces sentiments et dans cette espmance, je me
dis en Notre-Seigneur et Marie Immacul6e,
Votre tout devou6 confrere,
SF. VERDIER.

Supdrieur geimeralde a Cagri gaiioa
:d la Mission et des Filles de la Chariti.
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A nos lecteurs. Saint Vincent faisait publier des
relations de ses missionnaires pour provoquer desaum6nes. Soyons ap6tres, par J. Baeteman. Le testament du Christ a &t6: Allez, instruisez tous les
peuples ; nous sommes les ex6cuteurs testamentaires
du Christ ; tous ne peuvent pas ktre ap6tres par la
parole; ils peuvent I'etre par l'aumine et la priere.
La terre compte un milliard et demi d'habitants,
5oo millions de chretiens dont les deux tiers environ
sont catholiques. I1y a 25 ooo missionnaires hommes
et So ooo religieuses missionnaires. L'apostolat compte
bien des martyrs: rien que dans ces vingt dernieres
annres, 64 ap6tres ont kt6 massacres, 33 noyes, 7 morts
en prison, 3 brfil6s vifs, I d6vor6 par un fauve. Pour
faire vivre les missionnaires il faut des ressources. Saint Vincent de Paul. Principales ceuvres du grand
ap6tre de la charite. - Les Missions des Lazaristes
franfais. On indique leur situation giographique. L'apostolai en Chine, par Cyprien Aroud. Pratiques i do-

1Ltriques et superstitieuses des Chinois. Longtemps il
fut interdit sous peine de mort de precher le catholicisme en Chine. La libert6 date du 20 fivrier 1846 sur
la demande de la France. II y a 2 millions de catholiques. II reste 400 millions de paiens a convertir.
Pour cela il faut des prieres, des ressources, des missionnaires. - Les Lasarisles en Chine. Statistique de
leursonze vicariats. Mgr Sontag. Recit de son massacre.
- L'incendie de Smyrne et les Filles de la Charitl.
Relation des 6venements du mois de septembre 1922.
LE SOUVENIR DES ENFANTS DE MARIE DE NOTRE-

DAME-DE-LORETTE, juillet-aort-septembre 1922.
Lettre aux enfants de Marie. On leur parle de leur
villa de Carnac et on en profite pour leur donner de
bons conseils sur la lecture de l'lvangile et de la vie
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des saints, sur la puret6 d'intention dans leurstravaux,
sur la priere en commun dans la famille. - La fete de
notre Pasteur. On a joue Esther avec les chceurs composes pour les demoiselles -de Saint-Cyr. - Mietter
d'Evangile, commentaire tres suggestif d'une parole de
l'evangile du dimanche, par le Semeur.- R-union des
patronages i Drancy. Plus de 200 jeunes filles de Paris
s'y r6unirent le xi juin pour la distribution des prix
de perseverance. A la messe M. l'abbe Callon leur
recommanda d'etre ap6tres et, aux vepres, Mgr Odelin leur rappela que, pour persevbrer,il faut la volont6,
la vigilance, la priere. On se promena dans le grand
pare, on y dina sous les arbres et on rentra dans
Paris. - Riception d'enfants de Marie et priparation
des petites e la communion. Notons ces deux traits:
une petite qui se prepare A la communion est inquiete:
4 J'ai mal fait mon calcul, je voulaispour ma premikre
communion offrir la layette de 1'Enfant Jesus. Mais
j'ai marque trop de sacrifices pour chaque chose;
je n'ai plus que quelques jours et il me reste les
chaussons. » Une autre a qui on demande si elle
prepare la chambre de Jesus et combien de sacrifices
elle a faits. ( Oh! je ne les compte pas. Je pense
seulement qu'i chaque sacrifice Jesus fait un pas vers
mon coeur. ; - Distributiondes prix d'instruction religieuse. On signale les laureates et on fait remarquer
l'importance de l'instruction religieuse.-Fite d'ducation pkysique. En presence des abb6s Callon et Crapez,
les jeunes filles de la Tour-d'Auvergne, du Raincy et
de Gargan font toute sorte d'evolutions, de sauts, de
jeux, de luttes, de courses. - Epitres versaillaises,par
J'. J. On y decrit la chapelle du chte.au de Versailles
oi si longtemps nos confreres cel6brerent les divins
offices et qui est maintenant desaffectee, la Galeriedes glaces oh Guillaume I" fut proclame empereur

d'Allemagne en 187 et oit fut signi le traite de Versailles en 1919, la chambre de Louis XIV et enfia on y
parle des grandes eaux de Versailles. Emerveillement!
Splendeur! - L'iconstancesonremade, par le Semeur.
L'inconstance se manifeste par le caprice, 1'inigaliti
d'humeur, la fievreuse activit suivie de la complte
paresse, 1'emballement suivi du degoit. Pour remidier
a cette inconstance, il faut la raison cultivie par la
meditation et la volonti aidbe par la priere et les
sacrements. - Celle qui boude le diancke. Portrait,par

tante Luce.
-

Octobre-novembre-dicembre 1922.
Ec&os de retraite. On y resume les instructions qui
ont &t un commentaire de l'vangile de la Transfigaration. Miettes d'Evaneile, par le Semer.- - Promenade des Ciciliennes i Blois. Visite des chiteaux de
Blois, de Chambord, deChevernyet de Charmont avec
rappel au passage des souvenirs historiques. -Epitres
versaillaises, par J. J. Description du grand Trianon,
du musee des voitures, du petit Trianon et du hameau
de Marie-Antoinette. Carnacen 1922. Cent vingt jeCUes
filles y sont allies passer quelques jours A la villa
Notre-Dame-du-Port. On racoate une excursion i
Vannes et dans le golfe du Morbihan. -Cimav
pfaoissial Les seurs out itabli et dirigent elles-mnsmes un
cinma, un v&ritable cindma, grand modele professionnel perfectionn6. Le cineima est a Ia mode; beancoup de cinemas ruinent les moears; il en fapt de
boas qui edifient la foi et la morale. - Lettre ouverte
a mes compagmes de travail. On rappelle la fondation
des syndicats de l'Abbaye il y a vingt ans, les resultars
qu'ils ont obtenus concernant les salaires, les heures

de travail, les veillies, les accidents; l'hyginae des
magasins, lerepos dominical, etc. U faut soutenir les
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syndicats en payant sa cotisation, en assistant au cercle
d'?tude, en faisant de la propagande, en venant aux
reunions, auxa cours, auac conferences.
-

Janvier-fivrier-mars 1923.

Un- vingti-••quime. anniversaire, & d6cembre- 1922 ;
c'est celui de l'arriv6e des seurs a 1~ rue de la Tourd'Auvergne. A cette occasion, messe avec chants Ie
matin et cin6ma le soir, repr6sentant la vie de saint
Franiois d'Assisec et de sainte Claire. L'article se
Oh! combien belle, douce
termine par cette phrase: O
et consolante pour naosccenrs serait 1'6ditionm d'un film
qui nous donnerait les beaux et nombreux episodes,
idifiants et suggestifs de la vie de saint Vincent de
Paul et de la bienheureuse Louise de Marillac! Qui
salt si apres l'avoir cQntempf•e plus d'une d'entre nous,
dignes 6muLes.de nos meilleures devancieres en l'association, fidless a 1'appel de Dieu les sollicitant i la
vie parfaite, ne s'engageraient pas rbsolument dans
la voie de celles dent la principale mission, avec le
service des, pauvres , est d'itendire le rigne de Diew
sur la terre,Ames. pr6destiaees.qui dans le Ciel suivront
L'Agneaa. partout oa il va. - Miettes d'fvangile, par le
Semeur. - Rebecra, par J. J. La fille de Bathuel est
propos&e a 'imitation des jeanes flles du vingtieme
as bonker, par J. J-- Canseilde
siilde. - De-fillusioa
Carnaval, Les dix commandemeuts de la jeane flle
qui desire se marier. - La vie syndicale. A l'hexre
actuelle ii aut faire partie d'ine association professionnelle. Le Pape a beni la conffidration franqaise
des travailteurs chr~tiens. On r6sume quelques. cooferences donn6es as cerde d'6tude, en particalier celle
de notre confreve M. Mantelet sur a. cause de nos
maux actuels et sur lear remide. EdAcation pkysique.
Les jeux peuvent dvcelopper la generosit6 qui fait
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accepter de bon coeur la superioriti d'un rival, la
perseverance qui ne se rebute pas d',checs r6itbres;
ils apprennent a ne point craindre l'effort, ils combattent la mollesse de l'education.moderne. Vente de
chariti. On parle des ouvrages d'aiguille travaill6s et
donnes par les enfants de Marie. Le Cinema paroissial
a donn6 le Grillon du foyer, es apparitions de Lourdes,
Tartarin dans les Alpes. -

Union sacrie. La Supi-

rieure des sceurs a 6te rbilue membre de la commission permanente des pupilles de la nation. Nospetites.
Une petite de trois ans met une piece de o fr. ro a la
creche en disant : c Tiens, voile, petit Jesus, pour
t'acheter une paire de bas. ,
HOPITAL SAINT-JOSEPH. Compte rexdu de I'assemblie
annuelle des Bienfaiteurs (22 mars 1922).
M. Delom de Mezerac presente d'abord le rap-port financier. « Les recettes se sont 6levees a
2 189 146 francs; le nombre des malades hospitalis6s a
6te de 5 956, sur lesquels 2 786 ont ete admis gratuitement; le prix moyen d'une journ6e de malade est de
12 fr. 35; au dispensaire attenant Plh6pital, ont etk
examins 1 527 adultes et Io32 enfants; les sceurs
visiteuses ont fait au domicile des malades 2339 vi-

sites et tous ceux qui s'int6ressent a la lutte contre la
tuberculose savent qu'une telle oeuvre rend d'inappreciables services en permettant de d6pister en temps
utile les malades curables et de r6pandre dans les
foyers contamines ou menaces des conseils d'hygiene
et de prophylaxie. ,
M. Duval-Arnould presente ensuite le rapport sur
la marche generale de l'ceuvre; nous en extrayons ce
qui concerne saint Vincent et les Filles de la Charit6 :
a Deux souvenirs me reviennent. Il y a qiielque vingt
ans, quand j'etais un jeune conseillir municipal de
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Paris, j'etais alli visiter la Salpetriere, et j'Itais conduit dans cette visite par le directeur de cette immense
cit6 des pauvres. Je me faisais donner des indications
sur le reglement qui permettait cette administration
difficile; et comme je m'&criais que vraiment ce reglement 6tait admirable, mon guide repartit : ( Vous
( avez bien raison, il est admirable, et cependant il
44ne date pas d'hier. II date, comme ces vieux batic ments qui portent la grande empreinte du siecle de
< Louis XIV, il date de saint Vincent de Paul. n
(( Quelque temps apres, je ne sais quelle circonstance m'avait amen6 avenue Victoria, dans le cabinet
du directeur de 'Assistance publique. Ce directeur
etait, a cette 6poque, up laicisateur fameux. Quel ne
fut pas d'abord mon itonnement quand je vis, juste
au-dessus de sa tate, bien en evidence, un grand portrait de saint Vincent de Paul. Je ne sais s'il avait eu
un moment la tentation de le faire disparaitre; j'incline
a croire, au contraire, qu'il le-gardait tres d6lib6r6ment, comme une maniere de portrait d'ancetre. Au
fond, peut-etre y avait-il IA un sentiment plus 6lev6 et
un hommage sincere rendu & la v6rit6 historique.
c( Saint Vincent de Paul, en d6pit de tant de changements, reste l'organisateur genial de la bienfaisance
dans nos soci6t6s modernes; et il est vrai que tout
directeur de l'Assistance publique, qu'il le veuille ou
non, est le successeur plus ou moins digne et le continuateur plus ou moins habile de l'humble M. Vincent.
« Mais ce n'est tout de meme pas 14, ce n'est pas
avenue Victoria qu'il faut aller chercher sa posterit6
16gitime, celle qu'on peut depouiller des pierres de
ses fondations, mais qui a recueilli tout entier 1'esprit
qui I'animait. Cette posterit6 l1gitime, elle est ici, avec
les administrateurs de cet h6pital, avec les m6decins,
avec les sceurs qui le desservent. Que dis-je! cette mer-

veillease postirit,, elle est partout dans le monde!
Vous faisiez, 1'an dernier, Eminence, partager . ce
rmme auditoire l'emotion patriotique qye vous aviez
6prouvee au cours de votre belle et si utile mission en
Orient, en saluant les cornettes blanches dans ces
6chelles du Levant qu'elles ont tant contribue, pour
leur part, k rendre francaises. Et vous avez dit aussi,
avec l'antoritk que seal vous pouvez avoir, ce qee vous
pensez de 'eruvre qu'elles accomplissent a SaintJoseph.
, Je lisais, Mesdames et Messieurs, sous la plume du
chirurgien de votre dispensaire qu'ea 192o les deux
saors qui L'assistaient avaient fait 35 ooo pansements;

et ce chirurgien ajoutait, ea notant leur entrain et leur
bonne humeur : , Pourtant, faire 35 ooo pansements
t

dans une ann6e n'est, certes pas an plaisir. a Non,

certes, ce n'est pas un plaisir, ce serait meme le plus
fastidieux et Ie plus rebutant des metiers, si ce n'tait
cette chose divine qui s'appelle : la charit6.
s Les servantes des pauvresnous serventainsi, Mesdames et Messieurs, par I'exemple pr6cieux qu'elles
nous donnent. Elles sontbien sdres, le soir, d'avoir rem-

ptieurijourne d'uatravail fcond et c'est Mnecertitude
bien enviable. Tant de tiches,parmi celles auxquelles
nous nous livrons, risquent d'rtre vaines t
, Je ne puis m'emplcher en ce moment de penser a
ces grandes reformes sociales dont on parle tant,
ceure necessaire, je Ie crois fermement, nais combien
difficile et souvent d&cevantel Combien on risque, en
s'y employant, m'me de toute sa sincrit6 et dt tontes
ses forces, de faire fausse route ou tout as moins de
ne rialiser qu'un peu de progres materiel, un peu de
soulagement a la misere des corps, sans realiser en
meme temps un peu de bien moral, sans atteindre la
misere bien autrement ciuelle des ames. Certes, ce
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n'est pas une raison pour y renoncer Je n'ublie pas,
Eminence, les hauts. encouragements que vous avez
donnes avec un eclat voulu, a ceux qui cherchent a
amiliorer, par -des lois sages et hardies, le sort des

ounriers. Mais que cela ne nous fasse pas oablier les
vieilles , oeuvres de misericorde ». En d6pit des d6-

couvertes des m6decins et des sociologues, comme ils
ne supprimeront jamais ni la mort, ni la maladie, ni
meme la pauvret6, les Filles de la Charite de SaintVincent de Paul et ceux et celles qui continuent A se
mettre a leur 6cole out encore et auront toujours une

longue carriire devant eux.
SPeut-ktre certains esprits, qui se croient forts et
avancis, et meme supprieurs, auront-ils.pour vous, Mesdames et Messieurs, la consideration miln e .de pitie
dont is honorent celles qu'ils appellent, avec une affectation un peu dedaigneuse-: a les bonnes Soeurs D.
Dites-vous bien que ces < bonnes Sceurs ), dans leur

fid6litA obstinee aux regles que lear ont donnes saint
Vincent de Paul et la bienheureuse Louise de Marillac,
ne retardent pas tant que cela; bien mieux,qu'elles
sont encore en avance sur leur siecle! Parfois, a certains hommes qui pr&chent la socialisation des fortunes individuelles, tout en continuant a jouir tres
individuellement de rentes confortables, nous disons :
a Mais commencez done! , Ils nous rnpondent qu'ils
feraient un m6tier de dupes s'ils devancaient i'evolution. Eh bien les Sceurs ont devanc6 l'4volution; mais
elles savent bien qu'elles ne sont pas des dupes! II est
vrai qu'ily a la maniere, et que cette manikre n'est pas a
la portte de tous les h&roismes. Selon la belle formule
qui vous est familiýre, elles ont d'abord donn4 aux
pauvres ce qu'elles poss6daient, elles Font donna de
tout coeur. Et comme elles n'avaient plus rien, elles se
-sont donnies elies-mnmes! o
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Le Cardinal Dubois remercie ensuite les bienfaiteurs
de I'oeuvre avec mention sp6cialepour nos chbres seurs,
les Filles de Saint-Vincent-de-Paul.
Ajoutons quelques extraits du rapport sur le service
religieux : Il y a eu 25 baptemes d'adultes, 25 unions
r6gularis6es, 5 abjurations; presque tous les i66 dec6d6s sont morts r6concilies avec Dieu, la priere r6citee
par la soeur dans chaque salle, le matin et le soir,
fait beaucoup de bien aux malades et est pour beaucoup le principe de leur retour . Dieu. M. l'aum6nier
cite en particulier la conversion d'un vieillard de
quatre vingt-un ans qui n'avait pas pratique depuisl'fge
de vingt ans, mais qui avait a son actif devant Dieu
qu'il avait eu le courage de laisser partir son unique
fille chez les sceurs de Saint-Vincent-de-Paul. I1reprit
a Saint-Joseph la pratique de ses devoirs et il dit :Je
veux que ma fille sache que j'ai accompli mon devoir
et que je n'y manquerai plus. ) L'aum6nier rend
hommage en terminant aux medecins et aux soeurs :
( Un jour, dit-il, en traversant une salle, je surpris
un de MM. les docteurs disant par plaisanterie . la
soeur de service: ( Savez-vous ce qu'il y a de pire qu'un
m6decin?... C'est une bonne sceur. , Et moi qui les
vois a 1'Peuvre tous les jours, je pensais qu'ici a SaintJoseph, medecins et chores soeurs rivalisent de devouement et d'abn6gation. n Le meme t6moignage en faveur
des seurs est rendu par chacun des chefs de service :
( soins intelligents et d6vou6s: douceur, bonte, ponctualit6; soins vigilants; tAche rude et utile; devouement qui ne peut &treappreci6 par de simples paroles;
soins 6 claires, devouement admirable qu'elles mettent
a consoler jusqu'd leur fin les malheureuses atteintes
de cancers inoperables; precieux et efficace concours,
fermet6, discipline, surveillance, douceur maternelle
pour les enfants malades, grandes qualitis d'esprit
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d'organisation, d'intelligence, etc. n, tels sont lestermes
dans lesquels s'exprime la reconnaissance des mede-

cins.
ASSOCIATION

DES ANCIENS

ELEVES DU

COLLEGE DE

MONTDIDIER.

Nous avons re u le trente-quatrieme compte rendu
(1922) de cette association, nous en citons ce qui

concerne nos confrires. Voici d'abord un extrait du
discours prononc6 par M. le chanoine Pere, secretaire
g6neral de 1'6vech d'Amiens:
a Pietas ad omnia utilis est : habe promissionem vitc
qua nunc e estet utur.

II me plait, Messieurs, de vous rappeler ce texte
qui tant de fois a frapp6 nos oreilles, durant les jours
de notre college. C'tait, il vous en souvient, un des
themes pref4rbs de la pr6dication de nos anciens
maitres. C'est que leur ambition ne se bornait pas a
nous initier aux secrets de la science, aux beaut6s de
la litterature, i6taler devant nos yeux les tr6sorsaccumul6s de l'intelligence humaine : ils voulaient quelque
chose de plus et quelque chose de mieux, ils voulaient faire de nous des hommes et des chr6tiens.
Aussi la piet6 qu'ils nous pr&chaient, ce n'6tait pas
cette religiosit6 sentimentale, soumise au flux et au
reflux des opinions ambiantes, encore moins cette d6votion ext6rieure et toute d'apparat qui n'en est que la
contrefason, mais la vraie et solide piet&, fleur de
vertu dont le parfum rejouit le ciel, qui ne s'6panouit
ici-bas que sur la tige robuste du devoir, sur la racine
amere du sacrifice ou ellepuise sa seve; cette pi&te
virile enfin qui a fait les h6ros que nous pleurons, en
les admirant, et les chretiens que je suis heureux de
saluer an sein de cette assembl6e.
~ Pietas ad omnia utilis est. Autant que quiconque,
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nos maitres avaient Acceur notre formation intellectuelle. C'6tait le temps heureux pour les etudes classiques. Et parce que le vrai et le beau sont, commele
bien, un reflet des attributs de Dieu, sans faste et
sans
orgueil, en vrais fils de saint Vincent, ils s'efforwaient
de nous les faireapprecieret aimer A travers les chefsd'aeuvre litteraires, dont les plus belles pages veaaient
par leurs soins orner notre memoire et tveilUer
notre
imagination. Bien des changements depiuis
ont 6te
opkris, bien des efforts ont &t6 tent6s,
bien des progres realises, de veritables tresors de science
et d'irudition, de linguistique et d'histoire oat
enrichi nos
bibliotheques scolaires, et peut-6tre n'ont-ils
pas donn•
tous les fruits que l'on en attendait : c'est
que, si respectable qu'elle soit, 1'erudition n'est qu'un
moyen ;
elle n'est pas, elle ne peut pas etre la fin de
1'.ducation
intellectuelle. Le but est plus haut:
developper le
goft, en affiner le sens, former le jugement,
habituer
1'esprit A ne pas se laisser prendre a
la piperie du
style, A ne pas confondre la paille des
mots avec le
grain des choses, et, pour cela, faire
rayonner sur
toutes les facult6s de l'Ame ces deux
flambeaux, la
raison et la foi, allumes par Dieu en
notre sein pour
nous

6clairer, nous conduire et nous guider
tele Ltait
l'ambition de nos maitres, le 6
r sultat esperk de lear
zele et de leurs efforts.
,, Mais au-dessus de la formation
intellectuelle, il
y a la formation morale. Car
la verta et l a science
n'habitent pas toujours le mime
lieu. Video meliora
Proboque, deteriora sequor...
L'intelligence n'est pas
tout 'homme, ii y a aussi le coeur
qu'il faut maitriser,
le caract ere qu'il faut former,
la conscience qu'il faut
clairer; il y a surtout la volont6 qu'il
fant discipliner
et assouplir sans la briser. LA
est la difficute6 ars
atium regimen animarum
(saint Thomas).
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, Or, la discipline, at collige, quoique toujours
paternele, &taitsevere sous la ferule de M. Louison
et de M. Andrieux,plus donce et plus accommodante
sons la hoalette de M. Chefd'htel, toujours animCe
du m6me zile, envue du m&me ideal: inspirer a tous et
a chacun it respect de soi et de I'autorit6, sons le
regard de Dien et de la conscience.
a Ah ! sans doute, ils savaient comme d'autres,
mieax que d'atres peut-tre, faire vibrer en nos
ames la corde toujours sensible de l'honneur. Mais
decemobile connaissant la nature, ilsen savaient aussi
la fragilit6 et 'insuffisance. Peut-etre quelques-ons
d'entre vous ont-ils retenu cette definition de l'honneur
parement humain qu'avec sa verve habituelle nous
donnait an jour lun d'entre eux dont je tairai le nom
mais que vous reconnaitrez sans peine a sa facon :
, L'bonneur purement humain, s'ecriait-il, est an
( chiffon que l'on traine dans tons les coins, surtoutes
a les soaillures et toutes les immondices et que Von
ct plie ensuite soigneusement, que l'on garde pricieua sement et que I'on tient jalousement cach- loin des
a regardsiadiscrets. , Heureux 'bhomme, disait aussi
Snkquqe, dent la verta sans dechoir peat affronter le
grand jor et qui est tel dans son interieur que devant
le public, cetli-4 est vraiment vertueux. Ainsi pensaient aos maitres, et voili poorquoi ils faisaieat surtout appel ir notre conscience, mais a la conscience
6dairie des lImiires de la foi au divia flambean de
reternite.

, Ah ! cen'etait pas seklemeat a la porte de la chapelle, mais a 1'entr6e de la maison qu'ils auraient pa
inscrireceversetde laGeanse qui du fond du corridor
frappait nos regards : Noe es hic aliud nisi domus
DLi. C'est ici la maisoa de Diea. Mais son image, partout exposee akos regards, aous le disait assez. C'etait
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en son nom qu'ils nous commandaient, nous exhortalent et nous encourageaient, essayant de faire comprendre a tous, meme aux petits lutins, que si l'obbissance avilitet d6grade, la libre soumissionA sa volont6
sainte l'eve et ennoblit : car servir Dieu, c'est r6gner.
Servire Deo regnare est. Aussi etait-il pour-nous I'alpha
et l'omiga, le principe et la fin de toutes nos actions.
C'6tait vers lui que des notre riveil s'orientait notre
pens6e pour lui offrir le sacrifice du lever matinal ;
lui qu'au jour de la rentree nousdemandions de b6nir
nos travaux; a lui qu'au soir de la distribution des prix
nous venions faire hommage denos succes, en quittant
cette salle au frontispice de laquelle rayonnait en
lettres d'or son nom tout-puissant D. O. M. Et je ne
parle pas des exercices de pi6t6 proprement dits : la
messe quotidienne, la communion frequente, la visite
au Saint-Sacrement, la lecture spirituelle, car ici l'accessoire suppose le principal.
" J'ai dit qu'outre la conscience et la volonte, il y
a aussi le coeur qu'il faut maitriser, c'est-a-dire arracher aux boues du monde et a ses volupt6s, faire
sortir de son 6goisme pour I'elever vers Dieu et vers
les ceuvres de Dieu. Nos maitres n'avaient garde de
l'oublier. Par leurs pieuses industries, ilssavaient nous
associer a leur apostolat auprbs des amres et des malheureux. A ceux-ci les meilleurs d'entre nous distribuaient chaque semaine, avec le pain qui nourrit les
corps, la parole qui r6conforte, qui soutient et qui
console. Pour les ames, il y avait les associations
catholiquesdela Propagation de la foi et de la SainteEnfance, les ceuvres si gofitees et si appreciees de la
- Vente des oranges » et de la
I
loterie , de fin d'annee. Je n'ose dire que, pour les deux dernieres surtout,
les intentions 6taient toujours bien pures, que certains
calculs humains, l'espoir d'une promenade de faveur,
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par exemple, ne se mrlaient aux vues surnaturelles.
Charitablement, laissons aux rigoristes le plaisir de la
critique, mais outre qu'I celaili'y a aucun mal, je n'y
vois pour ma part rien que de conforme a la nature
de I'homme, qui n'est ni ange, ni bete. Un historien
du siccle dernier constatait apris ses multiples travaux
que des ici-basla Vertu et le Vice trainent apres eux
leur r&compense on leur chitiment beaucoup plus souvent que l'on pense.
cDe toutes ces contingences, de toutes ces formes
diverses et diversement dos6es, est n6 l'esprit special
du college, esprit bien caract6ris6, fait surtout de
franchise et de bonne camaraderie, d'oii le respect di
a l'autorit6 n'excluait pas, grace A l'affection qu'avaient
su conquirir parmi nous ceux qui en 6taient revetus,
une certaine liberti. Esprit frondeur aux yeux de
ceux qui nous connaissaient mal. Je me suis laiss6
dire, sans toutefois y croire, que ces Messieurs de
Saint-Lazare, jeunes s6minaristes arrives au terme
de leurs 6tudes,avaient quelque crainte d'etre'envoyes
ici comme professeurs. Sans doute la phrase de
Veuillot, a propos du bienheureux Perboyre, chantait
dans lear imagination. « Cejeunepretre qui, au college
de Montdidier, tremblait devant ses 61lves de huitieme,
ne trembla pas devant le bourreau. * Mais a peine
avaient-ils pris contact que leur coeur etait gagnE et
gagn6 sans retour.
, Encore an souvenir et je termine.
( Un jour 'un de nos professeurs, pr&chant sur la
sainte Eucharistie, s'6criait : t J'ignore, Messieurs, oi
it furent trempbes ces immortelles 6epes dont l'histoire
( a garde les noms,les uDurandal netles ccJoyeuse ,,.
(cmais ce queje sais bien, c'est o& furent trempees les
a imes des preux qui les portaient,de Charlemagne et
a de ses pairs, d'Olivier et de Roland et de tous ces
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Sbraves dont on ne peut prononcer les noms sans voir
i un frisson de patriotisme parcourir ses membres,
( c'etait au saint Sacrement de l'autel dans la sainte
a Communion. »
Voici maintenant la notice sur noire confrere
M. Delaporte, emprunt6e au meme bulletin :
(, Le 15 juin, M. i'abbi Eugene Delaporte envoyait
son adhesion a notre reunion du 27; le 18, il rendait
son ame a Dieu ! La mort I'avait ravi subitement g
l'affection respectueuse et toute fraternelle de ses confrxres de Saint-Lazare.
,, NN Marqaivillers, le 5 decembre .849, M. Delaporte, apres avoir fait de solides etudes an collige de
Montdidier, entra. dansla Congregation de la Mission
le 26 septembre 1868. Ordonn6 prktre, il fut envoy6
comme professeur de philosophie au collige d'Alger.
11 passa ensuite au petit seminaire de Nice, puisa celui
d'Evreux, oil, pendant onze ans, il professa la rhitorique. Devenu sup6rieur de ce dernier 6tablissement
en 1890, il conserva cette charge jusqu'ea 1902.
« Oblige par la loi contre les Congregations de
quitter la chere maison, M. Delaporte obtint du sup6rieur general des pr&tres de la Mission de se retirer a
Folleville, berceau de la Congregation. La guerre Ie
surprit au poste de cure de Folleville et les circonstances firent de lui une victime des Allemands aui
1'arrfterent comme suspect a Roye, 1'incarc•rrent,
puis l'emmenerent comme otage - sur sa demande et
pour remplacer un pere de famille - en Lithuanie, oi
pendant huit mois, represailles et mauvais traitements
ne lui furent pas menages.
, De retour en France,ses sup6rieurs I'envoyrrept
comme pr&tre auxiliaire a Sainte-Anne d'Amiens en
lui promettant de tout r6tablir a Folleville comane
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avant la guerre, ( tout, y compris I'ancien cur6e .
H1eas ! son ultime d6sir ne put se r6aliser.
< M -Delaporte fat un professeur tres estimb; il
avait le goft sir et posssdait en litt&rature de vastes
connaissances. Comme sup6riear, il se r6v6la administrateur habile ; sa bont6 de coeur lui concilia l'attachement et l'affection de tons, maitres etil6ves. II ne
iut pas moins apprkci6 de l'autorit6 dioc6saine que
de ses sup.rieurs ; aussi les &vquesqui sesucc6derent
sur ce siege d'Evreux-, pendant qu'il dirigea le petit
selmnaire, lui rbserverent toujours laccueil qui convient

aun collaboratear et a un ami. Dans 1'exercice

du ministere paroissial, les succes de M. Delaporte
me furent pas moins heureux ; il fit beaucoup de
bien parmn la population agricole de FoUeville, et les
paroissiens de Sainte-Anne lui t6moignerent une confiance et une fiddlit qui honoraient autant le pasteur
que ses brebis.
<<M. Delaporte 6tait un des piliers de notre asso-

ciakion. II en fat membre fondatear en 1882, membre
perp6tael en r893, vice-president en 1910 et 1920.
Bien des fois ii prit la parole a nos banquets ananels;

sestoas-trts Hittraires, toujours pleins degrnce et de
ccr, 6taient un r6gal de I'esprit apres les delices des
festias d'avant-guerre
ccEn rtg3, aprisla fermeture do college, M. Delaporte prit F'iitiative de nous r&unir en assemblee
geC~&ale,
Folieville ; ce fat une journee inoubliable
Lesstatues et les tableaux de la chapelle avaient requ
asila dans son 6glise do seiaieme siicle, a cot6 de la

chaire de saint Vi•cent et des precieux tombeaux des
de Lannoy. Notre camarade nous fit les honaeurs du
sanctuaire, des ruines et du presbytere ois i avait rasseabl une fort intPressante collection de souvenirs
exotiques. provenant de sos stjour k Alger et de ses.
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voyages en Orient; il nous exprima toute la joie qu'il
ressentait de l'accomplissement de son desir par un
discours charmant ; il nous fit part aussi de sesespoirs
pour I'avenirde la maison de Montdidier...
<,
H6las! moins d'un an plus tard,c'etait la guerre et
ses deuils innombrables!
<Le 14 fivrier 1920, quand nous nous r6unimes a
Paris apres sept annies de s6paration, ce fut M. Delaporte qui cilebra, dans la chapelle des Lazaristes, la
messe conmmmorative pour nos d6funts et nos soldats
tomb6s an champ d'honneur. 11 eit &t6 des n6tres
aujourd'hui si nous n'avions a d6plorer sa mort subite a
la veille de notre reunion.
,(Le souvenirde M. Delaporte restera vivant parmi
nous, chers camarades, car nul n'aimait plus que lui le
college et 1'association. ,
Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul. ELEVES ET DES PROFESSEURS.

AMICALE DES

ANCIENS

Le 12 juillet 1921 s'est fond6e au Berceau de SaintVincent une amicale des anciens 616ves, sous le
r6gime des associations r6gies par la loi du I" juillet
igoi; elle a pour but d'entretenir entre ses membres
des relations amicales, de soutenir les oeuvres d'6ducation du Berceau, de venir en aide a ses membres;
elle se compose de membres fondateurs (5oo francs
une fois pour toutes), de membres titulaires (anciens
6elves ou professcurs payant une cotisation annuelle
de jo francs ou faisant un versement de Ioo francs),
de membres honoraires (payant 25 francs par an ou
5oo francs en une fois), etc. A ]a reunion du 12 juillet
1921, quatre-vingts anciens furent presents; on assista
la veille au feu de joie qui brilait les copies de
1'ann6e; on chanta 1'Ave maris stella pres du vieux
chine de saint Vincent; on dormit un peu partout; le
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jour meme, on dit la messe, on communia a la maison
de saint Vincent; on tint l'assembl6e g6nerale; on
dina avec toasts; on assista a la distribution des prix,
au salut, et on se s6para en se donnant rendez-vous
pour le deuxieme mardi de 1922.
La seconde assemble a eu lieu le 5 juillet 1922.
Nous avons compt6, dans la liste des adh6rents,67 lazaristes, 76 pretres dioc6sains et 64 laiques. Outre le
compte rendu proprement dit, le rapport moral du
secretaire et une piece de vers, la brochure contient
Particle suivant que nous inserons avec plaisir sur la
demande qui nous en a 6t6 faite par le superieur du
Berceau :
( Une guerison miraculeuse a la maison de saint Vincent. - Les anciens qui 6taient r6unis au Berceau, au
mois de juillet dernier, avaient remarque une fille de
la CharitL qui se trainait difficilement, du convent a
la maison de saint Vincent. C'6tait la Sceur Vincent
Gauthier, de l'Institution des sourds-muets de Montpellier: Elle vient d'etre I'objet d'une gu6rison merveilleuse dont voici la relation tres sincere et tres
exacte.
a Et d'abord voici une attestation m6dicale qui lui
avait ite d6livr6e par M. le docteur Boudet:
Elle a di s'aliter en aofit 19t2 et, depuis cette epoque, a da
garder le lit presque continuellement et etait devenue completement impotente . atteinte de rhumatisme chronique avec
raideur des articulations, craquement des genoux... cedeme
des pieds et de tout le membre inf6rieur, hydarthrose des genoux... maladresse des mains et raideur des articulations des
doigts... La douleur trbs vive et la raideur articulaire emptchant la marche, laquelle n'6tait possible qu'appuy6e sur
deux personnes et a trbs petits pas. L'etatde ma Saeur Vincent,
lorsqu'elle est partie pour Dax, tdait grave et ne paraissait pas
susceptible d'une tres grande amilioration.
En foi de quoi..... etc.
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, Les pronostics donn6s oralement par le medecin
a la Sceur Superieure etaient plus pessimistes encore :
la malade ne pouvait plus gu6rir. On resolut, cependant, de lui procurer un soulagement si possible, en
I'envoyant faire une saison de ( boues

',.

Un premier

traitement de vingt jours, en juin 192, avait procure
une l6gere et passagere amelioration. Les Directeurs
de l'Itablissement, qui ne se decouragent pas facilement, conseillerent a la soeur de revenir plus tard. En
attendant, elle passerait deux mois de repos dans le
calme du Berceau. Le 11 septembre 4tait le jour fix&
pour commencer le second traitement. La scenr Vincent 6tait aussi impotente que jamais: comme toujours,
elle avait du communier debout et, a midi encore, elle
devait recourir aux bons offices de ses compagnes pour
couper son pain.
4 A une heure, avant de partir pour Dax, elle alia
faire un dernier pdlerinage k Ranquines, pour dire a
saint Vincent tout l'ennui que lui causaient- ces traitements pinibles, humiliants et couteux et combien elle
serait heureuse de rejoindre son poste de travail. Elle
6tait debout au pied de l'autel des reliques : h6las!
depuis un an elle ne s'etait jamais agenouillee, pas
plus pour communier que pour se confesser! L'inspiration lui vient de s'agenouiller; elle essaye ety r6ussit
sans difficult&. II bli semble seulement entendre un
leger craquement dans la hanche et les articulations.
Puis elle se releve sans appui, marche avec facilitk,
sort, gravit les dix marches de la grande chapelie,
s'agenouille de nouveau sur le pave et se relkve, va
retrouver ses compagnes bl8mes de surprise et follesde
joie, monte au second 6tage saluer une soeur malade,
et redescend lestement sans s'appuyer a la rampeL'enflure des pieds avait disparu; la sensibiliti et
l'agilit6 des doigts 6taient revenues instantandment-
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La guerison 6tait complete et, apris deux mios, on
peut la dire difinitive.
, Le soir, dans un salut triomphant, la maison
exprimait son emotion et sa reconnaissance.
Un procks canonique est en cours devant i'OrdiU,
naire. LA JOURNEE DES MISSIONS A METZ

C'est au milieu d'une affluence extraordinaire que
se sont diroul6es hier, dans notre antique cathbdrale,
les c6rimonies de la Joarn6e des Missions. La f•ale
qui se pressait a tous les offices Ctait la preuve vivante de la popularit, dont jouit parmi nous I'euvre des
Missions trainggres. La grand'messe et 'office du
soir se d&roulrent, selon les rites majestueuK de
1'assistance pontifcale, dans le choeur dicore de tentures et brillant de luaieres. Devant les marches du

transept. le magnifque reliquaire de saint FrangoisXavier, entour6 de tlminaires, attirait la pieuse curiosit6 et la priere des fideles. A 1'issue de la grand'messe, Mgr 1'Eveque donna la benidiction papale.
ImmAdiatement aprs, au sermon de la messe de
ii heures, Monseigneur se complut i inumbrer les
illustres missionnaires originaires du diocese de Metz,
depuis le venerable Jean-Martin Moye, le bienhenreux Augustin Schceffer et Mgr Elloy, jusqu'aux
vivants, Mgr Cacez, Mgr Leonard, Mgr Nicolas. Sa
Grandeur adressa ensuite a I'assistance qui remplissait les 'astes nefs un eloquent-appel en faveur de
I'oeuvre de la Propagation de la Foi...
L'office de I'apres-midi fat encore plus impression-

nant. Les chants executes par le Grand-S6minaire
firent I'admiration des assistants. Ala messe dbja, les
magniiques mnlodies liturgiques du i" dimanche de
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l'Avent avaient alterni avec deux motets polyphoniques de circonstance. Apres les vepres, M. Thierion, superieur des Lazaristes de Metz, monta en
chaire et, dans un 6mouvant discours, fit I'iloge de'
l'ceuvre de la Propagation de la Foi. Ce sermon, qui
laissa dans tous les auditeurs une impression profonde, fut suivi du Chant du Dipart des Missionnaires:
quels souvenirs ces strophes ardentes eveill&rent en.
ceux qui ont eu un jour le bonheur de les entendre
dans la chapelle des -Missions ktrangeres, un soir de
depart : ( Partez, herauts de la bonne nouvelle! i...
Le salut, pr6sidi par Monseigneur, fut la digne
cl6ture de la journee. Apres un Iste confessor a plusieurs voix, en l'honneur de saint Francois-Xavier, le
Te Deum retentit, ponctu6 par le bourdon de la cath6drale, pour remercier Dieu de l'oeuvre immense
d'apostolat accomplie par la Propagande de Rome.
depuis 1622, par l'oeuvre franqaise de la Propagation,
et sp&cialement ses associes du diocese de Metz, depuis 1822. Le Laudate Dominum omnes gentes, en polyphonie, qui termina l'office, 6tait bien la finale qui
convenait a cette belle journ6e.
Le pr6dicateur de la f&te nous avait dit que l'oeuvre
des Missions demandait des ouvriers, de l'argent, des
prinres. Les fetes d'hier ont donn6 la preuve, une
fois de plus, que la ville de Metz et tout le diocese
sont toujours pr&ts A donner gan6reusement a la Propagation de la Foi, comme par le passe, ce triple
tribut de 1'Apostolat.
TROYES
LE TRES HONORt SUPERIEUR GENERAL DES LAZARISTES
AU GRAND SEMINAIRE

Mardi dernier, 27 mars, les 6l1ves du Grand 6emi-
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naire de Troyes passaient, devant la Commission competente, habituellement pr6sid6e par Monseigneur
l'Eveque, leurs examens trimestriels, ce qui g6n6ralement ne va pas sans causer au moins quelque le6gre
apprehension aux 6tudiants, - si studieux soient-ils,
-

periodiquement appel6s ;I rendre compte des r6sul-

tats de leur travail. Un accident de m6moire ou de
raisonnement est si vite arriv !
Mais, cette fois, la Providence leur avait m6nag6
une joietoute sp6ciale et un pr&cieux encouragement.
Par une heureuse coincidence, le Seminaire recevait,
en meme temps que Sa Grandeur, le Tres Honor6 Superieur g6neral des Lazaristes, M. Francois Verdier,
venu pour visiter les diverses maisons de Troyes, dependant de la Congr6gation de Saint-Vincent-de-Paul.
Les examens termin6s, des agapes fraternelles r6unissaient autour de Monseigneur et de M. le Sup6rieur
genaral, non seulement le personnel du grand seminaire, mais encore un certain nombre de pr&tres de la
ville, que leurs fonctions, ou des titres speciaux
attachent aux communaut6s de Saint-Vincent-de-Paul.
La plupart 6taient d'ailleurs d'anciens el6ves des Lazaristes, qui, comme on le sail, ont forme & la vie
sacerdotale plus de la moiti6 des pr&tres actuellement existants de notre diocese.
A l'heure des toasts, Monseigneur remercia le Tres
Honore Sup6rieur g6n6ral d'avoir bien voulu favoriser de sa visite-ses maisons de Troyes, ville vrai-,
ment privil6gi6e, oi saint Vincent de Paul a fait tant
de bien, soit par lui-meme de son vivant, soit par les
pretres et les bonnes seurs qui s'y sont succ6d6 depuis tant6t trois cents ans.
Puis, M. le chanoine Pr6vost, auteur du livre intitul6 : Saint Vincent de Paul et ses weuvres dans le diocese
de Troyes, parlant au nom de ses anciens condisciples,
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fit revivre avec 6motion le souvenir des Lazaristes,
redevenus directeurs du grand s6minaire en 1876,
sousl'4piscopat de Mgr.Cortet, apris un si-cle presque
entier d'interruption.
itant donnt la circonstance du jour, il n'oublia pas
de rappeler qu'une fete, semblable a celle du 27 mars,
se c61lbrait an Grand Seminaire, en 1877, en 1'honneur du Tres Honord M. Eugene Bor6, lui aussi
successeur de saint Vincent de Paul.

Ensuite, des levres et du coeur de quelquesuns des
pretres pr6sents s'kchapperent les noms de plusieurs
anciens superieurs ou directeurs da Seminaire, notam- ment de M. de Liniers, depuis longtemps retourne A•

Dieu, et de M. Caussanel, que ses confreres de Paris
ont le bonheur de possider parmi eux, mais dont leI
souvenir est toujours bien vivant,.- Troyes, dans le:coeur de ses anciens 6lives.
Enfin le Tres Honore Superieur g6ndral prit la
parole a son tour, pour remercier, avec une cordialit6
toute religieuse, Sa Grandeur d'abord, puis tons les
prtres presents, qui s'taient fait un plaisir de lai
rappeler tant de souvenirs de saint Vincent de Paul
et deses Missionnaires. A ses remerciements, ilajoutases voeux les plus ardents et la promesse de ses
prieres pour la prosp&rite du grand smninaire deTroyes, pour la conservation de sa fervenr et I'accroissement si d6sir6 et si necessaire du nombre de ses
clercs.

Puis, Monseigneur leva la s6ance, apres avoir,
accord6 aux
marit&e.

6lves une longue promenade, bien

Les s 6 minaristes de Troyes garderont le meilleur
souvenir de cette f&te de famille et travailleront de"
plus en plus i se perfectionner dans lear vocation.
Quant i nos lecteurs, pretres et laics, its s'encoura-
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geront, eux aussi, a procurer, par leurs prieres et leur
zle, le recrutement desouvriers qu'exige, a.jourd'h.ui
plus que jamais, la culture du champ de notre Pere
qui est dans les cieux.
(Semaine religieuse.)

NOTICE SUR M. EMILE COITOUX (1843-1922)

Le 9, novembre dernier, s'est eteint a Dax, I l'age
de. quatre-vingt-un ans, le bon M.. Coitoux, ancien
superieur du grand Snminaire d'Albi.
On aimera. sans doute a retrouver ici, complete par
quelques. notes d'un de ses intimes, l'eho de 1'&diflante conference oau, pendant plus d'une heure, sans
lasser leurs auditeurs ni 6puiser leur sujet, M. Marlats,
lui-meme ancien econome d'Albi, puis le viner&
M. Delanghe, Visiteur d'Aquitaine, ont entretena la
Communaut6 des vertus duregiett6 defunt.
M. Emile Coitoux naquit le 16 novembre 1841 au
Pellerin, petite paroisse du diocese de Nantes, dans
un foyer chr&tien ail deux fr•eeset une seur l'avaient
dcjA pr6cted. De ces quatre enfants, Dieu en devait
prendre trois pour son service, deux dans le sacerdoce
et un dans la vie religieuse: c'est dire assez la
richesse morale du milieu ou s'ieooalrent les premikres
annees de M. Coitoux.
Dans cette chaude et pure atmosphkre de la famille,
l'appel divin se fit entendre sans peine au petit Emile.
Pour le seconder, il trouva, avec des parents g6n6Peux,

un cure zel- qui s'appliqua a dorne. la premiere
formation, en mimae temps qu'au cceur, 1'iatelligence
de I'enfant, et tant. fuent grands le d6vouement du
prltre et l'appLication de son elve que bient6t,
franchissant. d'emblie trois classes, M. Coitoux put
entzer au petit Seminaire et y faire boane figure.
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De son sejour dans cette maison, on ne sait que
peu de choses : M. Coitoux n'etait pas de ceux qui se
racontent. Un prix d'honneur, entrevu un jour chez
lui, est le seul temoin qui ait parli sur cette 6poque;
du moins atteste-t-il que 1'enfant dut commencer a
deployer cette volonte tenace et cette intelligence
lucide qui devaient caracteriser 1'homme.
Meme silence sur les ann6es du grand seminaire.
On aimerait a retrouver, dans des notes intimes, des
traces de ce travail profond que Dieu opere dans
l'ame de ses futurs pretres pour manifester en eux
Jesus-Christ. Mais M. Coitoux 6tait discret jusqu'avec
lui-meme: vivant de sa pens6e, il ne semble pas avoir
jamais 6prouv6 le besoin de l'exterioriser en la consi-gnant sur le papier.
C'est done a peine si l'on sait, par un trait ou deux,
qu'il se montra brillant 6elve durant ses 6tudes eccl6siastiques. A vrai dire, les temoignages venus du
dehors ne sont pas n6cessaires ici : car, s'il est permis
de juger l'arbre par ses fruits, on reconnaitra vite
combien durent &trestudieuses et solidement pieuses
des annbes de preparation dont l'6panouissement fut
si riche.
Au sortir du seminaire, Ie jeune pr&tre fut place
comme vicaire a Montoiro, dans les environs de
Saint-Nazaire. D6ja il s'6tait d6pense assez g6n&reusement dans cette paroisse pour y laisser ce souvenir
durable qui s'attache au pretre z6ee, lorsque,au bout
de peu de temps, il fut transf&re, toujours comme
vicaire, a la cath6drale de Nantes.
Dans ce nouveau poste, il commenca k faire appel

a*ses rares qualites d'organisateur qui l'ont tant de
fois servi dans la suite. Charge d'un populeux quartier d'ouvriers, il sut se cr6er avec les meilleures de
ses p6nitentes un petit etat-major destine A faciliter
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son ministare. Des unes, il fit des catechistes; a
d'autres, il confia une maniere de surveillance des
quartiers; a toutes, il fit une obligation de lui signaler
les malades. De la sorte il multipliait sa presence, se
depensait sans s'accabler et pouvait se trouver
partout oh se faisait sentir le besoin de son ministere.
Ce zele, cette intelligence dans le zýie opirerent le
plus grand bien dans la paroisse, mais, en m6me
temps, attirerent l'attention de l'autorit6 diocesaine
sur un pr&tre si bien dou6.

Un jour son tveque l'appela et lui offrit le sup6riorat du petit s6minaire de Gu6rande: cette maison

passait par une crise et on comptait sur M. Coitoux
pour la relever. II refusa d'abord: ( Monseigneur,
dit-il, je n'accepte et ne puis accepter... J'ai entendu
l'appel de Dieu et je me propose d'entrer chez les
Lazaristes dbs que monvieux phre sera mort. , Cependant sur la promesse que, a ce moment, il serait libre
de quitter le diocese, il se d6cida a accepter la lourde
charge qui lui 6tait offerte.
Dans ce nouveau poste, il se mit a l'ceuvre avec cette
pl6nitude d'elan et cette constance indefectible qu'il
apporta toujours aux tiches providentielles que lui
assigna l'obiissance. Ses efforts, secondes par ses
hautes qualites d'intelligence, furent couronnis de
succes : en deux ans, il eut riorganisd le corps professoral et remis la maison dans la bonne voie, en sorte
qu'il n'eut bient6t plus qu'i maintenir et a fortifier
cette heureuse impulsion. II y parvint sans peine par
une harmonieuse union de la fermete et de la bont6.
Superieur inergique, attentif A conserver la pi&t6 et
la discipline, il sut Stre en meme temps un Pere qui
Spuisait dans un coeur d'or des ressources insoupconnees de delicatesse pour ses enfants comme pour son
personnel.
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Cependant, daas cette tAche absorbante, le temps
passait, et quand, durant I'annie scolaire 1881-1882,
M. Coitoux perdit son pere, il 6tait superieur de
Gubrande depuissept ans dbja. Ce long intervalle, une
position faite, I'attachement si naturel pour une
oeuvre laquelle on s'est divoui, tout cela permettait-il
d'esp-rer queM.-Coitoux pensit encore a entrer dans
la Congr6gation? Hormis peut-tre son prifet de
discipline, personne n'aurait pa le dire, et les
vacances arriverent sans que rien eit permis de
soupionner la survivance de ce projet d'antan.
Mais q'aurait 6t& mal connaitre M. Coitoux. que de
le croire capable de se d&sister d'ane r&solution une
fois prise. Quand les e616es furent partis, ilmit ocdre
1 ses afaiires; puis, prenant ses registres et sa caisse,
ilvint l'&vchi rendre conpte de son administration,
et annoncer son intention de partir pour Paris ds.la
semaiBe siivante; son 6v&que Youlut l'arrfter: Mais,
par exempnle On a encore besoin de vaus! et jamais
je ne vous donnerai la permission!t Avec ce calme
froid qu'on lua voyait parfois, M. Coitoux d6posa
livre et caisse sur le bureau: * Monseigneur, vows
avez doann votre parole et un eveque n'a qu'une
parole ! ,r))fallot cder a ce tenacequi, quelquesjours
plus tard, prenait le train pour Paris.
C'est Ie 25 ao&t 188z que M. Coitcuac fut repg au
s6minaire interne. II y venait dams ua esprit de donation totale i Dien. On a vu quelle situation honorable
it avait brisie, pour se revtir de la pauvre livredu.
missionnaire. L'esprit de g&enreux renoncement quiI'avait incite6 ce sacrifice lui avait pareillement fait
renoacer i tout ce qui aurait p le tenir attach: aA
monde. Avant son entr6e ar s6minaire, il await distsibuk - en grande partie aux sumrs de Nantes, et dum
Croisic - les objets en sa possession; plus tard it
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abandonna & son cousin le lopin de terre que celai-ci

Iti cualtivait. Jusque dans les affections plus nobles
et profondes de la famille, M. Coitoux pratiqua un
detachement sv&-re. On le vit en effet, Adater de son
entr6e au s6miaaire, couper toute relation avec des
proches tres chers dont auparavant il se faisait uae
joie de partager la vie, aussi souvent que son ministee Ie lui permettait.
De si genereuses dispositions se soot trahies a son
insu par an simple mot, mais pricieux sous une plume
aussi parcimonieuse quela sienne. A la premi&re page
de ses regles du S6minaire, ii a 6crit avec amour
cette pens6e du Psalmiste : a Ecce venio.., et legem
tuam in medio cordis mei. Me voici,votre loi est gravie

dans mon coeur. ) Toate sa vie est dans cette phrase.
-11 avait compris et senti profondiment que le toat de

l'ame, sa perfection et son bonheur sont d'etre oh
Dieu la veut; et de tout son &tre,de toutes ses energies tendues, i s'appliquait a conformer sa volont4 et
son action a celles de Dieu.
C'est la, il n'en fant pas doater, 1'explication de sa
calme s6renit6 en toute rencontre, de son application
Ai'ceuvre, quelle qu'elle fit, que lui assignait I'obissance. C'est aussi, il semble bien, le-caractere propre
de sa piktd. II n'6tait pas de ceux que leur temperament pr6dispose A gofter a longs traits les consolations du service de Dieu. DIs longtemps, sans doute,
ayant appris des maitres de la vie spirituelle que la
vraie d6votion n'est point dans les suavit6s, itavait
dA en prendre g&nreusement son parti. Aussi est-ce
sa propre pensee et sa pratique -qu'il retrouva sons la
plume de saint Vincent Ie jour oiA il lt cette parole
d'or qu'il nous faut aimer Dieu i aux depens de nos
bras et i la steur de nos visages n.

: Pour 1'instant, an sr-minaire, la volonte de Dieu
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6tait qu'il s'appliquat a prendre 1'esprit de
son etat,
en se pliant aux mille exigences qui astreignent
le
novice. 11 s'y mit de toute son Ame. Ses
rggles du
seminaire copides par lui comme le veut
la coutume,
revelent a toutes leurs pages sa volont6
tendue vers
ce but. Sans etre grand clerc en graphologie,
on est
frapp6 du contraste accuse qu'il y a entre
le griffonnage ordinaire de M. Coitoux et 1'6criture
appliquie
du petit cahier. On sent jusqu'A l'6vidence
que la
devotion a la volont6 de Dieu tenait
la plume; I'ceuvre
du moment n' 6 tait-elle pas de transcrire
ses regles ?
Et du reste ne s'agissait-il pas, non
d'en tirer une
banale copie, mais de s'en p 6 n6trer I'ame
pour toute
la vie ?
Il s'en p6nitra certes et les traduisit
dans la pratique. Ses compagnons du seminaire se
souviennent de
l16dification qu'il leur donnait par
son ind6fectible
fidlit6-au devoir et, plus encore, par
cette
et cet effacement continuel qui mettaient simplicit6
au niveau
des autres cet homme de quarante
ans, comme perdu
au milieu de jeunes gens, pour
la plupart fraichement 6moulus de rh6torique.
Aprbs un an de cette muette predication
de-1'exemple, M. Coitoux fut envoyd comme
professeur
de
morale au grand s 6minaire de Cambrai.
II aimait plus
tard a rappeler 1'6moi et les recommandations
inquiýtes du venerable M. Sudre: , Un novice
pour professeur, qu'allait dire Monseigneur?
Du
bien soin de faire valoir tous ses titres mois qu'il ait
passes! , Mais
le bon Sup6rieur en fut pour ses
frais; M. Coitoux
se presenta tres simplement, et c'est en
montrant cc
dont ii 6tait capable qu'il fit tomber
les priventions de
1'6veque et son premier m6contentement.
^^^
^
^^
Servi
c souhait par sa haute
intelligence, par son
riche bagage d'expdrience et
par son acharnement au
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travail, il sut se montrer des l'abord a la hauteur du
magnifique cours de deux cents th6ologiens que comptait alors le grand s6minaire de Cambrai.
Cette maison, qui vit le debut d'un enseignement si
brillant, fut aussi celle ou il eut le bonheur de faire
les saints voeux le 28 aoit 1884, en la f&te de saint
Augustin, ainsi que lui-meme l'a pieusement not&. Ce
jour-la, il s'attacha en meme temps qu'i Dieu a la
petite Compagnie, avec une affection dont il ne se
d6partit jamais et qu'il devait un jour affirmer hautement.
A Cambrai,on ne jouit pas longtemps de lui. Des
1887, en effet, il fut euvoy6 & Albi, avec deux autres
confreres, pour partager les travaux de M. Wends, qui
venait lui-meme d'etre nomm6 superieur au grand
s6minaire. Ses anciens 616ves se souviennent encore
de la profonde impression que produisit le nouveau
professeur de morale: une haute stature, un port
grave et presque solennel, un masque impassible oi
un regard inquisiteur s'abritait sous des paupires
mi-closes, une parole breve semblant trancher sans
appel..., tout cet ensemble donnait a M. Coitoux un
exterieur un peu froid et paraissait inviter a se tenir a
distance; aussi fit-il naitre autour de lui, an premier
moment, un respect r6verentiel marqu6.
Mais il 6tait un de ces hommes que I'on , d6couvre ,
vraiment quand on les approche. Sous ses dehors
distants, il cachait les ressources insoupconnies d'un
devouement g6nCreux et d'une affection qui semblait
gagner en d6licatesse et en profondeur ce qui lui manquait en expansion.
Aussi, des que 'enveloppe eut 6te perc6e, des que
son accueil paternel, sa bont6, la solidit6 de son
devouement eurent rv6Il6 son vrai caractere, M. Coitoux fut un des ,directeurs les plus gostes du Semi

-

154 -

naire. Si, au ddbit, il y avait eu quelques froissements, on s'ktait vite compris de part et d'autre;
bient6t meme, dans cette maison ou le nouveau supirieur avait k r6agir contre un gonvernement pricedent
partrop paternel, M. Coitoux devint une manikie de
moi4rateur, qui savait parfois, pour Eviter d'inutiles
6clats, fermer i temps les yeux sur les exub6ances
du temprament m&ridional.
Appr6ci6 comme directeur, M. Coitoux ne le fut
pas mains comme professeur. Extrmrement soigneux
dans la pr6paration des classes, il r6digeait tous ses.
cours par 6crit. Grace a cette mnthode rigouieese,
eoname aussi a son. intelligence particuliebement
lucide, il mettait avec agriment A la port£e de ses
CtHves lestrisors de science et d'exp6rience qu'il arait
acquis dans la pratique des livres et des hommes.
A. reste il ne s'enfermait pas dans la sphere Iimitie
de sa classe. Soacieux de procurer a ses d616ves ne
formation ausssi compikte que possible, deux aas
apris son arriv6e i dtablit La confdlence des oeuvres,
sorte de cercle d'd6tdes eccldsiastiques pcatiques. ok,
sous sa haute direction, 1'dlite da saminaire s'initiait
Ases travaux de lendemain.
Tandis que partant de qualiths Kjunies ii acquirait

un profond ascendant sur les snminaristes, M. Coitoax
conquerait 6galement Y'stime et raffection de ses
confires. Ce qu'il 6tait pour eux A Albi et ce qut'i
fat da reste partout, un de ceux qui 'ont bien conna
nous, e redit excellemment: a Professeur tris apprcix,&rit-il, M. Coitoux dtait confrere tz•s simple. ne
se prdvalant en aucune facon de ses qualit6s vraiment

suprieures et vivant dans Fl'milit6 wraie et 'oubli
de tout ce qui poavait lni attirer ta cnasid&ation, ii a
&A taujours wn ~lEBment de concorde, d'amio et de
paix dans rirntriear de la fanuiie, comagtuix an
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travail et, sons tous les rapports, un exemple pour
ceux qui vivaient aupres de lui. w L'amour dutravail,
l'effacement, la simplicitY, voila bien en effet,avec le
devouement et la droiture, les vertus qui ont toujours
caract&rise M. Coitoux et qui faisaient de lui un confrere modele.
Lorsque, enx892, i la mort de M. Wends, il fat
nomma supCrieur, A I'applaudissement des maitres et
des 6lIves, rien ne changea dans ses manieresde faire.
Toujours grand mais simple, cordial ami pour ses
confrres et pr~occup6 de la prosperit6 de. ( son
s4minaire m, it n'usa de sa noavelile autorith que pour
developper le bien diji opbr6.

Constamment attentif a maintenir la vie laborieuse
de ses s6minaristes, a procurer lear bonae formation
morale et intellectuelle, il travailla A atteindre ce but
avec son habituelle eaergie. Parmi les plus efficaces
de ses moyens, it faut faire une mention sp6ciale A
ses lectures spirituelles, oi, avec sa sagesse consomm6e, il s'appliquait a donner les orientations opportunes. Son soin k les preparer par 6crit, car il n'atait
avare de son encre que pour lui-meme, la distinction
de parole que lui valait cette habitude, et surtout la
richesse de doctrine et d'exp6rience qu'il y prodiguait, en firent bien vite la plus goutre et la plus
profitable des directions.
Non moins soucieux des int6trts materiels qui lui
etaient confias, M. Coitoux utilisa pour le plus grand
bien de sa maison les pr6cieux talents d'organisateur
dont il 6tait doub. Non content de mettre en pleine
valeur les propri6tes du s6minaire, il se chargea
encore, et avec plein succes, d'achever les constructions de celui-ci. A la setle condition, essentielle
powr lui, d'avoir carte blanche, il avait promis a r'archbevque de mener i'.euvre & boa terme sans que le
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diocese efit rien a debourser et il tint parole. Aprbs
avoir tout pr6par6 sans bruit, comme a son ordinaire,
recueilli des fonds, dress6 des plans, un beau jour,
s'improvisant architecte, il appela les entrepreneurs.
Tout avait 6t6 minutieusement pr6vu, et, en peu de
temps, les travaux rapidement men6s firent du grand
seminaire d'Albi un des plus beaux de France.
H6las! soudain il fallut tout quitter. En igo3 nous
6tions chasss des grands seminaires, et, kAlbi comme
partout, on dut s'arracher a l'oeuvre tant aimbe : avec
quel d6chirement,ceux qui ont passe par cette epreuve
le savent! Pour personne elle ne fut plus cruelle que
pour M. Coitoux qui s'6tait si entierement divoue i
sa maison. Mais c'est alors qu'il sut montrer toutes
les ressources d'une ame abandonn6e a la volonte de
Dieu. Sans regret amer, il fit gen'reusement son dur
sacrifice et, s'arrachant a son cher s6minaire malgr6
les instances qui auraient voulu l'y retenir, il le quitta
des le jour de la sortie des l66ves et vint demander
1'hospitalite i la maison de Dax.
Comme bien 1'on pense, son activit6 avait debord6
I'enceinte du s6minaire : sans parler d'un important
patronage qui lui dut son relevement materiel et
moral, toutes les ceuvres dioc6saines avaient b6nefici6
de ses lumieres et de son d6vouement, soit par sa participation tris appr6ciee au Conseil 6piscopal, soit par
les nombreuses consultations que lui demandaient
pretres et hommes d'oeuvres. Cependant, M. Coitoux,
qui 6tait I'ennemi-n6 de toute manifestation autour de
sa personne, s'6tait derob6 aux adieux et n'avait voulu
recevoir que ceux de ses s6minaristes. Mais la reconnaissance vivace de tout un diocese le suivit dans son
exil et vint souvent s'affirmer a lui.
De son c6t6, M. Coitoux continua de loin h s'intf-

resser a ( son ) seminaire... II le montra d'une fagon
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6clatante lors de la confiscation des biens eccl6siastiques : dans sa soigneuse prudence, il avait conserve
les pi&ces justificatives des travaux execut6s sons son
supbriorat et de par son initiative, il s'empressa de
les produire et il eut ainsi la grande joie de sauver
une somme de goooo francs qu'il remit au diocese.
D6licatement Mgr Mignot d6pecha a Dax un de ses
pretres pour exprimer au v6n6r6 superieur les remerciements du diocese d'Albi.
Peu s'en 6tait fallu que toutes ces d6monstrations
de gratitude ne dussent aller chercher M. Coitoux au
deli des mers. A son arriv6e & Dax, en effet, son grand
tourment avait 6t6 l'inaction forc6e. Bien qu'il eut alors
la soixantaine, il se sentait encore des forces, et, travailleur infatigable, il voulait les d6penser jusqu'ae
bout.
AprBs avoir reflkchi, il s'en fut consulter le bon
Pere Vernieres sur le projet qu'il ruminait : 6crire &
Paris pour solliciter quelque emploi. D'abord interloqu6, son ami dut enfin avouer que, A sa place, lui
aussi demanderait du travail. M. Coitoux n'en voulait
pas davantage. En grand secret, il exp6dia sa supplique.
Paris d'abord s'etonna; a quoi pensait ce vieillard ?
Ne savait-il pas que nos oeuvres de France. 6taient
balay6es? 11 ne songeait cependant pas a partir A
1'6tranger Ason Age! Tel fut le sens de la r6ponse que
rebut M. Coitoux. Sa r6plique fut magnifique : C
C'est
sans condition, ecrivit-il, que j'ai demand6 du travail,
et je maintiens ma demande. , Touch6 d'une telle
g6n6rosie, qu'il 6tait capable de comprendre, le bon
Pere Fiat lui 6crivit une de ces bonnes lettres affectueuses dont il avait le secret, et oii, c6dant A ses
instances, il le d6signait pour partir au Br6sil.
Cependant l'affection perspicace de son ancien
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-conome, r6fugie6 Dax comme lui, r6ussit percer le
dessein de M. Coitoux. I1 y eut intervention aupres do
TrEs Honore Pare, que l'on fit revenir sur sa decision.
Et bient6t ane nouvelle lettre vint dire A l'intripide
vieillard de ne plascompter aller au Br6sil. Un moment
il pensa ktre envoy6 dans un grand s6minaire d'Italie,
et on le vit, pour etre pret Ay faire bonne besogne, se
mettre a la grammaire, et, pendant six mois, s'appliquer aux themes et aux versions.

Mais, en d6finitive, c'est a Dax mnme qu'un champ
fat ouvert enfn A son activit6. Un an apres son arrivee, 1'ancien superieur d'Albi y remontait dans une
chaire de professer pour reprendre jusqu'i8Apisement
de ses forces 1'enseignement de la morale. Tout bounement, tout simplement, il redevint le maitre amoureux
de son metier, pr6parant sa classe avec soin,-la faisant avec clartb et, en aQ mot, se doanant tout entier
i l'oeuvre du maoment, comme ii avait toujours fait.
C'est alors que les 6tudiants obtinrent de polycopier
son cours. Avec un compendium de morale imprimvi
Albi pour les examens des jeunes prltres, ce travail
forme trois volumes in-80, anxquels il faut encore
ajouter un trait6 de theologie pastorale, monument
precieux de l'activite et de la science da ven&r professeur.
En 1915, il dat s'arrter : i'age et la maladle ly

contraignaient. Mais cet 6loignement d6initf de
l'enseignement ne marqua pas encore pourmi 1'heure
du repos. DWsormais son activitese reporta sur ualaborieux ministere de confession et de direction.
A vrai dire, c'est depuis son arriv6e i Notre-Daame
du Pouyqu'il s'y 6tait livr6. Chose 6trange, dumoment
qu'il avait quitti le ministere paroissial, jusqa'alors
M. Coitoux avait eprouve une certaine r6pugnance A
confesser. Mais, dans es premiers mois qui avaient
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suivi sa venue i Dax, alors que, inquiet, il cherchait
comment utiliser ce qui lui restait de forces, une circonstance providentielle l'avait orienti vers cette noavelle tcche : un vieux colonel, frapp- de sa prestance,
avait demande aI'entretenir, et leur conversation prolong6e r6v&la au pr&tre les trisors de f£condit6 que
rec6lait encore son sacerdoce. Dis lors ii se mit a
prendre le chemin du confessionnal ol les aimes de
pretres et de fddles le r4clamerent de plus en plus
nombreuses. Jusqu'aux dernires semaines de sa vie,
quelque fatigue qu'il lui en coutit, il fut fidile
rzpondre a leur appel et ne sut jamais se refuser a
elles.
Le bien qu'i fit de la sorte, ce serait a ses p6nitentsa nous le redire, et Pun d'eux a fait de lui ce bel
6loge qu'il 6tait K confesseur ideal n, et que au saint
Tribunal il repr6sentait vraiment Notre-Seigneur J6susChrist.
Ce que l'on aimait surtout a trouver pros de lui,
c'6tait, avec la solution juste, nette, qui pacife 'ime,
cet accueil misiricordieux qui rek-ve le penitent, ces
paroles rconiortantes qu'inspire la bonte, en un mot,
cette paternit6 spirituelle dont la forte affection
corrige ce qu'a d'awsttre le r6le de juge devolu an

pcetre.
Au reste, le seul approche de M. Coitoax faisait du
bien, n'aurait-ce 4tC que par cette impression que lon
avait de setrouver devant un homme profondiment et
tout simplement surnaturel.
La plenitude des convictions, une calme skr6nit&
dans les choses de 'invisible, bref, 1'esprit de foi,
veilA bien ladispositionessentielle quisemble, en effet,
avoir command4 la vie de M. Caitoux.
II y avait puisi une pietR totte simple, tout unie,
mais saine t vigoureuse dont vivait son Ame. II li
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devait surtout une profonde d6votion au mystire par
excellence de la Foi. De bonne heure il avait compris
que 1'Eucharistie est le centre de toute vie chretienneet, plus encore, de toute vie sacerdotale. Aussi, pour
reformer les ames, les relever, leur infuser la g6n6rosit6, il aimait A les adresser directement a Jesus, leur
souverainDirecteur, vivant dans son Tabernacle. Pour
lui-meme il s'etait prescrit, des le temps de ses voeux,
une double visite au tres saint Sacrement chaque jour;
et, durant ses annees de retraite, on le voyait longuement abime devant le Tabernacle, , avisant , NotreSeigneur et se laissant (, aviser , par lui, avec ce
mnme bonheur inconscient que la presence de Jesus
procurait aux ap6tres sur les routes de Galilee.
Si l'esprit de Foi conduisait M. Coitoux l'Eucharistie, il y prenait a son tour de singuliers accroissements.
C'est la, en effet, que cet homme, doue de tant et de
si hautes qualites, apprit a les tenir cach6es dans I'humilit6 et dans un effacement continuel, qui a frappi
tous ceux qui l'ont connu.
Mais la grande lecon qu'il retira du Tabernacle et
de 1'Autel fut celle du prix de la souffrance. Pr&tre
d'un Dieu immol6, il sentit qu'elle 6tait encore une
fonction de son sacerdoce. Aussi, quand elle se presenta, il 1'accueillit avec g6enrosit6 et en a remerciant
Dieu -

c'est lui-m&me qui parle -

de lui avoir fait

u la grace de souffrir,. De cette grace il ne voulut pas
laisser perdre une parcelle, et lorsqu'un jour, un des
derniers de sa vie, on lui proposa quelque piqiire qui
calmat ses atroces douleurs, il la refusa d'un mot
magnifique : , Non, laissez-moi souffrir. , Et pourtant il avait des crises terribles, mais alors
il demandait son crucifix et, se transportant en esprit.
au Calvaire, il se mettait au pied de la Croix et 1U, :
dans l'union de ses souffrances avec celles de Notre-

-

161 -

Seigneur, il attendait sans plainte la fin de son martyre. Puis, des que le plus fort de sa douleur 6tait
passe, cet homme a la volont6 de fer se remettait au
travail comme si de rien n'6tait. On ne pouvait entrer
-chez lui sans le trouver un livre a la main. Souvent,
surtout dans les derniers mois de sa vie, c'&tait un
livre de lecture spirituelle. Sa priere, en effet, 6tait
-devenue comme continuelle et, avec le support patient
de la souffrance, c'est sur la fid6lit6 aux exercices de
piet6 quae.emblaient s'itre concentr6es toutes les 6nergies de ce caractire. C'est ainsi qu'on le vit, pour
achever son br6viaire. reprendre jusqu'i dix-sept
fois le volume que laissait aller sa main lass6e.
Et il le feuilletait encore lorsqu'il etait devenu incapable de le r6citer. Quant i sa Messe, il l'avait dite
-aussi longtemps qu'il avait pu, au prix des plus grandes
fatigues. En vain lui avait-on objecteque tant d'efforts
abr6geaient sa vie : ( Je le sais, avait-il r6pondu, mais .
je me donnerai cette consolation aussi longtemps qu'il
me sera possible. ))
Un jour vint enfin oi il Ini fallut cesser d'offrir le
sainr Sacrifice, et ce lui fut assur6ment une douloureuse privation. Mais bient6t il allait retrouver an
ciel, selon une belle pens6e de Mgr Dadolle, les joies
d'une eternelle c6lebration. La mort en effet, approchait; il I'envisagea sans trouble; lui-mgme demanda
1'extr&me-onction et, apres quelques semaines encore
d'une lente agonie, il nous quitta, le 9 novembre, pour
s'en aller recevoir la r6compense promise aux bons
serviteurs.
Ses obseques Curent lieu le surlendemain dans la
plus grande simplicit6. Mgr de Cormont, ev6que de
Dax, qui honorait de sa confiance Ie v6ener d6funt,
-tait spontanminent venu les presider, par une dblicatesse coutumi&re, et.ce fut lui qui donaa l'absoute. Aux
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confreres et aux 6tudiants de Notre-Dame du Pouy
s',taient joints des representants de plusieursmaisons
de la province d'Aquitaine; dont M. Coitoux Atait
Procureur. Des pretres du diocese et de nombreux
fideles 6taient 6galement venus pour t6moigner une
derniere fois de leur reconnaissance envers celui qui
s'6tait devoui au bien de leur ame.
ls formaient
autour de lui comme une couronne vivante de bonnes
oeuvres, symbole et gage tout ensemble de cette invisible couronne sacerdotale qu'avait tress6e uanlongue
vie de zele, de travail et de pi6t6.
Puisse M. Coitoux l'avoir d6j4 recue, et selon le
vceu del'glise, etre entredans la bienheureuse societ6
des saints pretres dont ici-bas il a partagi le sacerdoce ! Puisse-t-il, r6uni A saint Vincent et < a toute la
Famille du Ciel ,, gofter maintenant dans.sa plenitude
la virit6 de cette parole < que Dieu se plait a fairela
volont6 de ceux qui se sont donnes &Lui pour faire la
sienne n.

HONGRIE
MAISON CENTRALE DES FILLES DE LA CHARrIT
PENDANT LE COMMUNISME

(Mai-aoot I919)

(suite)

Le 3 mai notre chore Soeur Visitatrice fut appele au
parloir oi' deux membres de la Commission liquidaire
qui deux. jours auparavant lui avaient annonc6 que
nous serions dispens6es du s6questre, vinrent lai rapporter l'argent de la Communauti qu'ils avaient
liquid6e en avril et lui affirmer que la aaison nous 6tait

-

163 -

restituie et redevenait potre proprietY. C'itait une
surprise bien inattendue et elle provoqua en nous une
vive-joie melee cependant de soucis I la pens6e que
nous n'&tions qu'une poign6e de seurs, sans oeuvre et
sans ressource, pour habiter deux grandes maisons
dans lesquelles nous serions forcses de laisser s'itablir
autant de m6nages prol6taires qu'elles compteraient de
pieces inoccup6es.
Nous ignorions alors Ia cause de ce revirement de
la part des communistes. Nous simes plus tard qu'il
-avait un double mobile. D'abord les d6faites infligees
ia'arm6e rouge par les Roumains leur faisaient craindre
les repr6sailles de 1'Entente ; ensuite une note officielle,
6manbe du ministere des Affaires itrangeres de Paris
en faveur des 6trangers 6tablis dans le pays, avait Rt6
adress6e
1Bela Kun, et comme ils avaient appris
que notre Maison Mere 6tait a Paris, ils avaient 6t6
intimidesL par cette note et ils se crurent obliges de
restituer ce qu'ils nous avaient pris. C'est pourquoi les
surveillants et tous les communistes installes chez nous
avec leurs families recurent 1'ordre d'avoir & quitter
la maison le jour meme et, dans 1'apris-midi, on t6lephona pour demander si les ordres avaient ete obeis.
Les enfants proletaires, qu'on nous avait amenbs dans
le courant d'avril, nous-furent egalement retires; c'est
sans regret que nous les vimes partir; ils 6taient si
mCchants, si vicieux, que les soeurs oblig6es de s'en
occuper ne pouvaient plus en venir a bout,surtout qu'il
nous avait ete difendu de leur parler du bon Dieu.
C'est alors que le directeur d'un asile de I'Ptat vint
nous proposer de prendre des enfants de un a douze
ans. Nos v6nbrbs Supirieurs accept rent avec empressement cette ceuvre qui, tout en devenant pour nous
ine ressource, cadrait si bien avec 1'esprit de saint
Vincent,et bient6t le travail fut reorganise. C'est avec
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joie que les smeurs dispersees, soit dans leurs families,
soit chez des amis ou encore dans nos maisons de la
banlieue, revinrent reprendre leur place au milieu de
nous. Nous 6tions restees une vingtaine A la Maison
centrale durant les jours d'6preuves; bient6t nous
nous vimes quarante et, des ce jour, le nombre augmenta graduellement. Toutes revinrent heureuses de
revivre en communaut6, sans toutefois, par prudence,
reprendre nos saints habits.
L'heure du calme complet n'avait pas encore sonn;
elle devait encore se faire attendre durant trois mois;
neanmoins depuis le 3 mai, jour ou la maison nous
avait 6t& restituee, nous commencImes a goiter une
tranquillit6 relative au milieu des petits anges de huit
mois A quatorze ans, dont la divine Providence, par
l'entremise du directeur de l'Asile de l'Etat, nous
avait confi6 la garde. Si leur innocence rejouissait
l'oeil de Dieu et de ses anges, par contre leyrs ch6tifs
petits corps nous inspiraient la plus vive compassion.
Tous nous arrivaient miserablement v6tus de mauvaises
chemises ou de robes en 6toffes de papier. Nous leur
preparames nos propres lits dans lesquels ils se perdaient, et nous avions fort a faire pour veiller a ce
qu'ils n'en tombassent point, ce qui arriva pourtant
assez souvent, mais sans qu'ils en ressentissent aucut
mal, grace a la protection de leurs bons anges. Notre
premier soin fut de leur confectionner des v6tements
et du linge; nous employimes A cet effet les rideauxde nos lits et tout ce dont nous pouvions le plus facilement nous passer. Bien qu'ils nous occasionnassent
beaucoup de travail et quelques soucis, ils 6taient pour
nous la cause d'une grande joie; ils se d6veloppaient
si bien et apprenaient si gentiment a marcher, i
parler, qu'on eut dit de gracieuses petites fleurs s'6panouissant au beau soleil du bon Dieu. Malheureuse-
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ment il fallait au bout de quelques semaines les rendre
A 1'Asile oh d'autres plus petits rclamaient les m&mes
soins et les m&mes sollicitudes de notre d6vouement.
Quant aux plus grands, nous avions la consolation de
les instruire et de leur apprendre Aconnaitre Dieu que
la plupart d'entre eux ignoraient, ayant &t6,jusque-la,
tres n6glig6s par leurs parents. Avec quelle avidit6
pourtant ces cheres petites Ames 6coutaient sa doctrine
et s'abreuvaient a cette source de verit61 Etant d6sormais dans notre ( propri&et ,, personne n'avait plus le

droit de rien nous d6fendre; aussi profitions-nous largement de notre libert6 pour instruire ces pauvres enfants. Le directeur et les inspecteurs de l'Asile, qui
faisaient leur visite presque chaque jour, ne pouvaient
assez t6moigner leur 6tonnement en constatant leurs
progres, et ces messieurs eurent la pens6e de convertir
la maison en lieu de dblassements pour les enfants
infirmes de l'Asile. L'administration de cet 6tablissement nous consid&rait comme ses employees et, Acet
effet, elle payait Achaque soeur une somme de 4oo francs
par mois, ce qui nous permit de venir en aide aux
sceurs anciennes rest6es dans le besoin.
Depuis que ces enfants 6taient dans la maison, riea
ne nous empechait plus de suivre librement nos rggles;
nous reprimes done avec reconnaissance envers Dieu
tous nos exercices r6guliers de communaut6.
Cependant les consolations que nous donnaient
1'education et 1instruction de ces petits enfants ne nous
faisaient pas oublier nos sceurs 6loign6es, encore aux
prises avec les difficult6s du communisme, surtout-nos
sceurs des 6coles et celles des h6pitaux. La question
de la laicisation complete des h6pitaux fut peu A pen
oublide par les communistes eux-memes qui, ne trouvant pas suffisamment d'infirmieres laiques pour remplacer les sceurs, se montraient satisfaits qu'elles soient

retournies a leur poste. II n'en itait pas de mime de

la question scolaire. La on cherchait I dogmatiser &
outrance pour inculquer aux maitres, maitresses et
el6ves toutes les maximes et les utopies communiistes
et arriver a pervertir les esprits et les ames, surtout
celles des enfants. Pour atteindre ce but, l'enfer semblait avoir d&chain6 tout ce que l'immoralit4 connaissait de plus capable d'y parvenir a bref delai-: non
seulement les discours 6taient d'une brutaliti rivoltante au point de vue des moeurs, mais pour mieux les
imprimer dans les esprits on y joignait les gravures
indkcentes et 1'on conduisait les enfants a des seances
de cin6matographe que la plume se refuse de qualifier.
Aussi les sceurs demeur6es.dans les ecoles furent-elles
le constant point de cible du r6gime Sovjet. On cherchait par toutes sortes de moyens A d6truire le bien
qu'elles s'efforgaient de faire A leurs 61&ves et 1'on
s'appliquait a deraciner le fondement et les principes
chr6tiens que le bapteme avait d6pos6s dans leurs ames.
Les saeurs elles-memes durent passer par. le feu de
1'6preuve, en 6tant obligees de subir les cours de sociologic " propres a transformer, disaient-ils, leur mentaliti et leurs principes ,. De leur resistance tenace
et de leur refus constant de signer la declaration exighe
par les communistes, il resulta qu'elles furent constamment menac6es d'expulsion,qu'on diffira pourtant
d'executer a plusieurs reprises, esp6rant qu'i la fin
1'indigence et la misere les forceraient a capituler.
Nos Sup&rieurs, qui naturellement prenaient leur
grande part de la souffrance de chacune des maisons,
ne pouvaient neanmoins pas leur donner d'avis particuliers. Comme la situation de chaque maison 6tait
differente, ils conseillerent aux seurs d'agir chacune
selon sa conscience.
C'est avec consolation qu'ils apprirent I'attachement

--- 67avec lequel la population prenait, dans les villes de
Vicz, Gyongyos, VArpalota, Keszthely, Pipa, Tata,
Eger, Mesztegnyo etc. . le parti des soeurs; elles faisaient des manifestations heroiques pour d6fendre lear
cause. Il y avait toutefois des endroits oi le sort des
sceurs n'6tait pas meilleur que celvi de celles qui
6taient rest6es dans la capitale.
Quant a nos seurs r6sidant dans les provinces, nous
nous trouvions dans la douloureuse impossibilitA de
correspondre avec elles; parce que d'une part, les
postes 6taient pen sores, et que d'une autre part, on
surveillait attentivement les Sup6rieurs pour les empecher d'influencer les soeurs de quelque maniere,et
rarement nous avons riussi a correspondre avec elles
par l'interm6diaire de tierces-personnes.
5 juin. - Quoique depuis un mois nous vivions dans
une tranquillit6 apparemment rassurante, nous ne
cessions toutefois de nous tenir ptetes a subir de nonveaux assauts de la part des communistes. En effet
dans la soir6e du 5 Juin, on vint nous avertir qu'on
allait liquider une seconde fois la maison et nos valeurs.
Quelques jours apres nous arriva un o elvtirs ,
ccitoyen-rivolutionnaire , avec ordre de nous faire
signer une fois encore la declaration d'appartenafice

l'tat; car nous dit-il, on avait anianti celle que nous
avions sign6e lorsqu'on nous avait rendu la maison n.
Puis il nous dit que les soeurs qui ne voudraient pas
signer n'auraient qu'A d6signer le lieu ou elles voulaient aller et qu'on leur procurerait les passeports
necessaires pour s'y rendre.
A la nouvelle que les signatures que nous avions &t6

forc6es de donner en avril, avaient 6t6 aneanties, ce
fut une joie g6n.rale pour toutes les seurs qui sen-
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talent toujours le poids de cet acte de contrainte.
Aussi notre reponse fut-elle courte et decisive : Plus
jamais nous ne signerons de d6claration; n'importe ce
qui arrivera ou ce qui en r6sultera : mieux vaut la mort
que de donner encore une fois notre signature. ) On
nous laissa done tranquilles pendant quelque temps.
24 juin. - Dans I'aprts-midi des coups de feu reten-

tissent soudain, le canon tonne et nous effraye d'abord;
mais bientbt nous apprenons que la contre-revolution
blanche vient d'6clater et qu'on se bat avec acharnement. On peut facilement s'imaginer la joyeuse agitation qui se r6pand dans toute la ville i cette-nouvelle.
Jusqu'au soir l'annonce des diff6rentes phases de la
lutte se propage de proche en proche et circule de
bouche en bouche : Les blancs occupent la grand'
poste, le bureau central du telephone, puis I'arriv6e
des monitors sur le Danube est signalee et saTuee avec
de grands transports de joie de la part des bourgeois
dont quelques-uns, espionn6s par les rouges caches
dans la foule, qui stationne sur les quais, sont imm6diatement tuis I coup de revolver. Au nombre des

victimes se trouva le docteur Berend qui s'6tait montri
bienveillant pour nous lorsque la clinique maternelle
6tait venue s'installer chez nous.
La nouvelle se propage ensuite que les monitors
canonnent l'h6tel Hungaria, siege du gouvernement
Sovjet; on r6pand m&me le bruit que les chefs rouges
sont pris, mais cette nouvelle est aussit6t d6mentie.
La fusillade se continue toute la nuit ; on entend la
lutte se poursuivre avec acharnement des deux c6t6s:
personne ne peut fermerl'oeil! Que d'ames. tombent
dans leur kternite sans s'y etre prepar6es et sans
peut-6tre jamais avoir r6fl6chi a ce qui les y attend!
Le lendemain la joie de la ville se change en deuil.
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On apprend que les rouges sont rest6s maitres de la
lutte et qu'ils ont reussi a reprendre et 4 occuper Ia
Grand'poste, le Bureau central du t6lephone et a faire
capituler I'Acad6mie militaire que les cadets et leurs
professeurs avaient heroiquement d&fendue pendant
toute la nuit. Ce fut un aspect dechirant de voir tous
ces jeunes gens et tous.ces braves officiers faits prisonniers des rouges, conduits, mains li6es, a travers les
rues. Tout lo monde savait le sort que leur reservaiett
les bolch6vistes. En effet, des potences sont imm6diatement 6lev6es sur une des places publiques de la
ville et l'on commencait dejA les lugubres pr6paratifs
des ex&cutions lorsquele chef de la Mission italienne,
le colonel Romanelli, parut et prit energiquement sous
sa protection tous les prisonniers de la contre-revolution. Grace a son admirable fermete, beaucoup lui
durent leur salut surtout parmi les cadets. La contrerevolution avait done completement 6chou! .Les
journaux publiirent, les, jours suivants, qu'elle avait
6galement 6clati en Transdanubie, mais que laaussi
elle.avait etC etouffie et que, pour punir le pays, on
allait 6tablir le regne de la Terreur.
Ce fut- N..., vrai fauve alt&rt de sang, qui fut
choisi pour etre l'executeur des sentences .terroristes.
Ce monstre de vingt-deux ans, ilevd en Russie, avait
requ les principes de Lenine et 6tait devenu un ardent
champion du bolch6visme. I1 montra bient6t tout ce
que cette education avait developp6 en lui d'instincts
f&roces et sanguinaires. Choisi pour xechercher les
contre-r6volutionnaires, il parcourut .les villages
r6put6s patriotes, et fit pendre de longues files de
paysans, riant de plaisir en contemplant leurs visages
Scontract6s par.la. douleur. 1 allait mme jusqu'' forcer
des jeunes gens A:tirer les cordes qui blevaient leur
phre ouý des peres a assister a I'agonie de leurs fils.
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En d'autres endroits, c'ttaient des massacres en masse
qu'il ordonnait et auxquels il voulait que la population
scolaire assistit.
Le sort des contre-r6volutionnaires de la capitale
6tait plus terrible peut-6tre. On arr6tait comme
suspects des hommes de toute condition surtout des
bourgeois de m6rite, des aristocrates, des pretres et
jusqu'a des religieuses. Ces arrestations avaient le plus
souvent lieu au milieu de la nuit. Des-automobiles
parcouraient les rues desertes et s'arretaient devant les
maisons des citoyens' suspects. II y en avait qui,
surpris dans leur sommeil, 6taient enlev6s de force,
ayant a peine le temps de se couyrir suffisamment. Une
fois arr&4ts, on ne savait plus ce qu'ils devenaient;
aussi les families vivaient-elles dans les plus vives
angoisses et les plus cruelles incertitudes.. On ne
connut que plus tard, aprbs la chute di gouvernement
Sovjet, ce qu'on avait fait des victimes et toutes les
atrocit6s qu'on avait exercees sur elles.
Comme nous l'avons dit, on avait mis en libert6 les
plus dangereux sc616rats qui, par ordre de Bela Kun,
formtrent la garde terroriste. Ce sont des monstres
que la dictature employait pour l'execution de ses
hautes oeuvres. Le r6cit des horreurs qu'il ont commises
ne pourrait 6tre cru sans les r6v6lations que les
bolchivistes eux-memes en ont faites apres la chute du
gouvernement et sans les recherches ordonn6es par la
police, lorsqu'on d6couvrit des centaines de cadavres
mutil6s et jet6s pele-mele dans les caves du Parlement,
de quelques grands h6tels et surtout au fond du
Danube.
Les victimes subissaient d'abord un semblant d'interrogatoire accompagn6 de tortures, mais de quellestortures! on put le deviner aux mutilations sauvages
qu'on aperqut sur les cadavres que l'on d6couvrit et au
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bruit des lamentations, des cris, des g6missements,
des rles qu'on entendait, surtout durant les nuits,
monter des pieces souterraines oi ces malheureux
avaient 6te confn6s aprbs leur arrestation. Heureux
s'estimaient-ils quand un coup de revolver mettait un
terme a leurs tortures! L'un des terroristes juifs avoua
qu'a lui seul il avait brfl6 pros de soixante hommes
dans un fourneau.
On retrouva 6galement, apres la chufe du gouveinement, de longues listes de pretres, de religieux, de
religieuses, de notables du pays et surtout de la capitale, avec la date o6 ils devaient etre massacres en
masse. Comme nous l'avons appris plus tard, c'6tait

dans la semainedu 3 au loaoft qu'on voulait mettre a
mort tous les pr&tres et les religieuses fideles a leur
vocation. Les projets des bolchevistes 6taient done
bien les memes que ceux de leurs amis russes: ils

vonlaient arriver a exterminer toute l'intelligence
chr6tienne pour ensuite faire facilement litiere du

catholicisme. Mais c'est en vain qu'on s'attaque au
Christ et a son Plglise. Une fois encore l'histoire enregistrera que Dieu (s'est ri des complots des m6chants *
et qu'il a~tendu
la main pour sauver les petits et les
faibles.
Mais revenons a l'insucces de la contre-revolution
du 24 juin.
Les ennemis le I'9glise profitrent'de cette contrerevolution pour en rejeter la responsabiliti sur les

pretres et les Juifs riches afin de pouvoir les persecuter davantage. Dans les journaux, on publia l'idit
suivant, signe par le commandant en chef de l'arm6e
rouge : ( Je vais procider avec une rigueur inexorable et avec la pleine puissance que me donne la
revolution rouge, contre les .intrigues des pr&tres et

des banquiers juifs, J'navite les prol6taires et. ca
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premier lieu, les femmes ouvrieres a ne pas se
laisser tromper par la coalition form6e par les capitalistes juifs, pleurant leurs fortunes, et par l']glise,
jalouse de sa puissance, et je les avertis de ne pas
s'unir a eux contre leurs confreres prol&taires appartenant aux autres religions.
De ce jour, je defendstoutes sortes d'assembl6es et
de processions. J'assure pleine securit6 a tous pour les
exercices de la religion dans les eglises, mais je ne
souffrirai pas que la .contre-revolution grandisse sous
le masque de la religion. n
Cette derniere defense se rapportait a quelques
incidents regrettables qui avaient eu lieu quelques
jours auparavant pendant la procession publique de
la Fete-Dieu oi un Juif avait ostensiblement outrage
le saint Sacrement, ce qui avait donni lieu a une rixe
durant lequelle les rouges avaient tir6 dans une iglise
et avaient tu6 et bless6 des hommes qui prenaient part
A la procession.
Plusieurs bons pretres furent les victimes de la haine,et du soupcon des rouges apres la contre-rivolution;.
entre autres l'aum6nier de Szentendre, catechiste del'&cole des seurs, qui fut battu d'abord puis. fusille
pour n'avoir pas ripondu & cette question: a Qui a fait
sonner la cloche au moment de la contre-r6volution ?
- Son unique d6sir en mourant 6tait de recevoir
l'absolution de son cur6, mais on ne le laissa pas venir.
Bless6 de quatre balles, on le laissa agoniser sur un
fumier jusqu'au lendemain, oh on lui donna le coup
de grace avant de jeter son corps dans le fossi du
cimetiire.
Le 3o juix un monsieur, ayant F'air d'un acteur de
thettre, se pr6senta chez nous comme le surveillant de
notre maison. II 6tait delegue par le Conseil des
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ouvriers. II d6clara qu'il n'avait pas l'intention de
nous causer des ennuis, qu'il respecterait nos droits
et qu'il ne s'occuperait que des affaires concernant les
enfants de l'Asile.

Le lendemain i" juillet, ii vint s'installer avec toute
sa famille et occupa les trois chambres de 1'economat.
Ils font une bonne impression; ils sont respectueux
envers les seurs et se comportent tout autrement que
leurs devanciers. - La principale mission de ce nouveau surveillant semble etre de nous amener a donner
une fois encore notre signature. Connaissant les
projets d'extermination gen&rale de tous les religieux
et religieuses, il voulait certainement arriver a nous
sauver en produisant un acte authentique qui nous
aurait 6pargn6es et cet acte c'6tait notre signature au
bas de l'6dit du 5 juin. Nous fames convaincues plus
tard de ses bonnes intentions, en nous rappelant avec
quel talent d'acteur et de diplomate il usa de prieres,
d'objurgations, voire meme de declamations thaitrales pour arriver a nous faire signer; mais tout fut
en vain; nous n'avions plus qu'une reponse: cPlut6t
la mort que notre signature. n A bout de ressources,
il imagina un jour de dresser une sorte de proc6sverbal sign6 par le directeur de l'asile et le portier
de la maison, comme temoins, portant ce texte:
Puisque
u
les sceurs ont donn6 une fois leur signature,
cela suffit, ii n'est plus n6cessaire de 1'exiger de nouveau, puisqu'elles restent dans les memes sentiments. ,
Mais en apprenant cela toutes les seurs d&clarirent
qu'elles ne souffriront meme pas l'apparence d'avoir
sign6 et elles s'opposbrent formellement A ce que ce
papier sortit de la maison. Voyant qu'il n'arrivait a
rien, ce pauvre surveillant t6l6phona au a Conseil des
ouvriers, n( qu'il n'avancaiten rien avec les sours, que
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c'6taiect des dames trop risolues ettrop 6nergiques ,,
De ce jour il nous laissa tranquilles, ne s'occupant
pas trop des affaires de la Communaut6 et laissant a
notre respectable Sceur visitatrice toute libert6 pour la
conduite de la maison.
1" juillet. -Sur l'ordre du t Conseil des ouvriers ,,
messieurs les Lazaristes oat di quitter leur maison et
aller dans une villa situ6e non loin de l1 oi on leur
avait retenu trois petites chambres. Comme ils s'attendaient depuis longtemps a cette expulsion, ils s'etaient
procure, depuis quelque temps deja, un logement en
ville oii une partie de la Communaut6 habitait. Ils
n'6taient rest6s que trois a la rue Mlnesi. Is quittirent done cette maison avec la ferme esp6rance d'y
revenir bient6t. Leur habitation fut occupbe par les
6leves d'une 6cole dejardinage dont le nombre s'accrut
considerablement parce que beaucoup de personnes

de la soci6t6, des officiers, des avocats, des juges,
ayant perdu leurs positions, s'etaient vus oblig.s
d'apprendre quelque m6tier pour vivre. Le frere jardinier des Lazaristes demanda en cette qualit6 un emploi,
dans cette ecole, et put ainsi rester dans la maison.et
s'occuper du soin de la chapelle dont l'administration.
resta de droit aux Missionnaires.
Quant aux petits enfants aupres desquels nous nous
d6vouions depuis bient6t deux mois, ils ne cessaient
de nous donner toute satisfaction et bien. des consolations. Les administrateurs et les m6decins de 1'Asile,
a leurs visites quotidiennes, amenaient souvent avec

eux quelques-uns de leurs amis bolchivistes qui
admiraient non seulement la beaut6 de la propri6t6 oqt
ces enfants etaient 61eves mais encore la maniere dont
ils etaient traitis par nous. Plusieurs de ees bolchi-

vistes vinreat bient6t, l'unaprsal'autre,nous demander
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<de prendre soin de leurs enfants infirmes; mais notre
Respectable Sceur Visitatrice leur r6pondit que nous
ne servions que les pauvres et que nos ceuvres taient
principalement 6tablies en faveur des indigents,
-qu'elle regrettait done de ne pouvoir acc6der a leur
desir. Cependant pour que ces pauvres infirmes puissent jouir du bon air, elle mit a leur disposition notre
seconde maison parfaitement situde sur une hauteur
avec tous les agriments de notre jardin. La parentd
de ces petits malades fut ravie de cette arrangement
et netarda pas a profiter elle-meme de tous les charmes
de notre jardin alors en pleine floraison; et tous les
dimanches et jours de f&tes elle ne se faisait pas
faute d'apporter petites corbeilles et r6ticules pour
les remplir des fruits de notre jardin; n'6tait-ce pas
le" pur communisme tel que le revaient les beaux
ideologues du jour?
Les Roumains apres avoir franchi la ligne de demar-cation fixie par l'Entente, s'avancent de plus en plus
vers la capitale. Comme les bolchevistes ont rejet6
tout-principe d'autorit6, la discipline manque totalement dans leur arm6e demoralis'e et il n'est pas tbonnant que la r6sistance qu'ils opposent aux Roumains
soit si faible. Sachant aussi que ces ennemis traitent
tres cruellement les prisonniers qu'ils font, les rouges
<dcsertent en masse et d'autant plus facilement que
beaucoup d'entre eux out t6 enr6l6s de force.
Malgre les mensonges effrontbs publi6s dans les
jounraax, tout le monde assure que le regime bolch6viste ne peut plus se maintenir. La crainte des
premiers jours s'est 6vanouie et aujourd'hui dans les
rues, dans les trams, on n'entend plus que des injures
ouvertes contre le regime Soviet. Chacun attend impatiemment l'6croulement de cette funeste puissance.
Enfin le i" aoit, les. ditions extraordinaires des
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journaux annoncent que le gouvernement a abdique!
B6la Kun dans son discours de cong6, qu'il voulut
rendre aussi pathetique que possible, assurait sa
patrie de son entier divouement et disait a les yeux
mouilles de larmes n ! - qu'il n'avait voulu que son
bien, sa grandeur! qu'il s'en allait maintenant, mais
qu'il reviendrait quand la classe des ouvriers serait
plus eclair6e, plus apte a comprendre ses intentions,
ses aspirations , !
II remit le gouvernement
provisoire.

a un regime d6mocrate

Cette bonne nouvelle apris laquelle tout Ie monde
soupirait aurait dfi nous combler de joie; mais les
souffrances endurees depuis tant de mois nous avaient
comme paralys6es, si bien que nous nttions pas en
itat de nous rejouir de tout cceur. Ce qui nous en
emp&cha encore, ce fut de savoir que ce nouveau
r6gime n'6tait pas de beaucoup meilleur que le premier, surtout au point de vue de la religion.
Par prudence nous n'osions pas encore reprendre
notre saint habit, ne sachantpas si cette abstention 6tait
encore n6cessaire; mais le lendemain le surveillant
lui-meme vint lever tous nos doutes en nous assurant qu'aucun obstacle ne s'y opposait plus.

Un 6clat de joie presque dilirante et qu'on ne pent
d6crire, accueillit cette heureuse nouvelle. Quand ce
premier transport fut un pen calm6, chacune s'apergut
qu'elle n'6tait pas en mesure de realiser la chose Ai

cet instant; car dans les mauvais jours, la plupart des
sceurs avaient mis leur saint habit en securiti dans

leurs families. Avec la permission de notre chore Sceur
Visitatrice, onse hAta alors d'aller dans toutes les directions de la rose des vents rechercher les u tr6sors

caches n et, le soir, nous constatimes avec joie que
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nous pourrions toutes, le lendemain, nous revetir de
nos saintes livrees.
Quel spectacle attendrissant offrait notre chapelle,
d&s l'aurore du 3 aost, lorsque toutes les cornettes
blanrches y firent de nouveau leur apparition ! Nos
communistes eux-m6&nes voulurent en jouir et vinrent
assister a la sainte messe pour se donner le plaisir de
nous contempler toutes revetues du saint habit. Les
enfants, grands et petits, nous t6moignerent 6galement, chacun a leur maniere, leur satisfaction.
Vers midi, un monsieur, envoye par la police, vint
arracher les affiches communistes plac6es sur notre
porte d'entr6e et sur celle de la maison des Missionnaires.
En ville, I'aspect des rues change comme par enchantement. Les loques rouges qui se balanaaient au vent
depuis 4 mois et qui n'avaient presque plus de couleur
nommable, sont vite remplac6es par des drapeaux
nationaux que la population salue et acclame avec
all6gresse.
Les d6testables affiches placard6es sur tous les
murs et a tous les coins de rues, qui soufflaient la
haine contre l']glise et la bourgeoisie et donnaient a
toute la cite un aspect d'enfer, disparaissent le jour
m&me par ordre du gouvernement.
Les soeurs qui sortent, rencontrent partout la plus
grande sympathie; tous leur expriment la grandejoie
qu'ils 6prouvent de les revoir. Elles entendent ces
exclamations: a Ah! voila que les cofombes du bon
Dieu voltigent de nouveau! n ou encore : " C'est en
vous revoyant que nous esp6rons le retour des anciens
bons temps! ,
Depuis la chute du communisme, les 6v6nements
rassurants se suivent rapi gment. Les edits bolch6vistes sont rivoquis les uns apres les autres; les

-

178 -

propri6tes, les titres de possession sont rendus, la
police est retablie, les magasins se rouvrent. Malheureusement beaucoup de chefs communistes ont fui
sous la protection du nouveau regime socialiste et se
sont dirig6s vers Vienne.
4 aotit. -

Trois corps d'armie roumains assi6gent

la ville. La population les attend depuis plusieurs
semaines avec risignation et meme avec une certaine
joie; car on les considbre comme des sauveurs.
On sait les cons6quences 6conomiques et politiques
qui r6sulteront de leur occupation; mais ils nous delivrent d'un mal plus grand que celui qu'iI nous font.
Le bolch6visme, c'est la mort certaine du pays; le
Ssige, c'est un fleau, mais un fleau dont le pays pourra
se remettre.
On ne peut nier que la population des campagnes
contribua grandement a la chute du bolch6visme en
Hongrie, par sa r6sistance passive et par cette force
negative contre laquelle toute puissance se brise. Si
le peuple eit soutenu le regime communiste, non
seulement la Hongrie mais peut-etre toute l'Europe
eit change completement de face et son histoire
aurait eu a enregistrer bien des pages sanglantes
-comme le prouvent les 6 v6nements douloureux de la
Russie.
17 aoit. -

Aprbs quatre mois de silence, le conseil

*de la Maison centrale peut de nouveau tenir ses
seances. Une circulaire de notre respectable Sceur
Visitatrice annonca toutes les sceuts de la province la
joyeuse nouvelle que leur Direction centrale fonctionnait de nouveau et sans obstacle, et leur fit part, en
meme temps, des conditions qui ont &6 d6terminees
pour la r6admission des sceurs rentries dans leurs
families.
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En ces jours-la aussi, les directeurs de tous lesktablissements d'oi nos sceurs avaient du partir au
moment de la temp&te r6volutionnaire, se hAtent de
les redemander: mais hWlas ! nous nous trouvons dans
1'impossibiiit6 de les rendre; car les seurs 6trangeres
doivent, pour se conformer la d6cision des v6neres
Superieurs majeurs, rester dans leurs pays d'origine.
Ce n'est done que la clinique et l'h6pital Saint-Jean
que nos soeurs hongroises pourront desservir.
A la Maison centrale, on se hAte de remettre toute
chose en place pour reorganiser les offices et retablir
le s6minaire; il y a done de nouveau un grand demnnagement general qu'on opere cette fois avec bonheur.
Les enfants de I'Asile sont encore parmi nous ; ils
nous quittent en groupes et leur d6part s'6chelonnera.
jusqu'au i" septembre. Le surveillant ne veut nous.
quitter avec toute sa famille qu'a la fin du mois et cela
se comprend: ici, il se sent en shcurit6 et A l'abri des
perquisitions et des repr6sailles que la police exerce
maintenant sur les communistes qu'on a arr&t6s, jetis
en prison et que la justice condamne chaque jour.
Enfin le o2aoft, il se decide a partir mais non sans
avoir pris conge de toutes les sceurs avec une 6motion
pathitique et thiatrale.
i"t sepembre. - Le dernier reste du communisme
nous quitte. ce matin. Nous sommes eufin seules et
libres de recommencer nos ceuvres et de rouvrir nos
portes A nos- chores soeurs expuls6es qui reviennent
chaque jour en plus grand nombre.
C'est bien touchant de voir avec queUe joie elles
reviennent de leurs families, reprendre leur place, an
milieu de nous, en nous assurant que c'est dans ces
jours d'angoisse et de tribulations qu'ellesont apprici6
la grace et le bonheur de vivre en communaut6.
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Durant les jours troubles du comnnunisme, nous
avions 6mis la pensee, qu'au moment de la Restauration, avant de reprendre nos aeuvres, nous ferions
toutes un s6minaire de quelques mois. L'heute du
calme etait maintenant arrivee et 1'execution de ce
projet aurait du s'accomplir ; mais devant I'urgence de
la reorganisation des oeuvres, le temps nous manquait
pour le r6aliser. Nous. dimes, au lieu d'un mois de
s-minaire, nous contenter, bien a regret cependant,
d'une bonne retraite pour nous retremper dans I'esprit
de notre sainte vocation. Seules vingt-deux soeurs
eurent le privilege de refaire un petit s6minaire d'un
mois.
La grande famille de la province de Hongrie bien que diminuAe de trois cents membres environ,
par les d&6cs, 1'4migration des sceurs 6trangeres et
aussi, helas! par la defection de quelques rameaux
secs-tomb6s de l'arbre de saint Vincent - est aujourd'hui rempiie du desir de se renouveler dans I'esprit
de son saint Fondateur. Elle reconnait que cette
6preuve a &t une visite du Trbs-Haut qui voulait par
ce moyen une r6novation ginerale de ses membres.
Bien que I'horizon politique ne soit pas encore
rassurant et que le a spectre rouge m nous inquiete de
nouveau du c6ti de l'est, n6anmoins nos ames sont
p6netr6es d'une reconnaissance filiale immense envers
notre unique Mere Immacule qui, selon ses promesses,
nous a protegees durant la tourmente revolutionnaire
et nos coeurs sont remplis de confiance sans borne en
la puissante protection de celle qui a dit:
ccLe danger sera grand, on croira tout perdu; mais
ayez confiance, je serai avec vous ! a
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ESPAGNE
PROVINCE DE MADRID
ANALES DE LA CONGREGACION DE LA MISION. -

I" oc-

tobre 1922.
Espagne. - La reine mere Marie Christine a remis
A 22 Filles de la Charit6 leurs. insignes d'infirmieres des
h6pitaux militaires. - II y aura desormais en chaque
region d'Espagne tous les ans une ou deux retraites
desceurs servantes. - La province de Madrid a ouvert
quatre nouvelles maisons : le s6minaire d'Avila, le scolasticat de Cuenca pour nos etudiants, la maison de
Pampelune et a Londres une r6sidence destin6e aux
confrbres qui doivent savoir I'anglais pour exercer le
ministere aux Indes ou aux Philippines.
Les Filles de la Charitiau Maroc. M. Atienza, directeur des sceurs, est alle les visiter, accompagn6 de
M. Barriocanal; il a commencd par Melilla; il est alli
ensuite A Tetuan; il y eut un voyage accident6 en automobile dans I'int6rieur des terres; de li M. Atienza
passant par Tanger est arriv6 a Arcila oi les moustiques
ne l'ont pas mnnag6; il s'est embarqu6 pour Larache
(embarquement curieux) et a tefmine par Alcazar d'ou
il est revenu A Cadix apres un voyage sur mer passablement agit6. -La fite de saint Vincent de Paul h
Mililla. Elle fut prkcidie d'une neuvaine oi les malades chanterent des cantiques; le jour meme, ii y eut
une messe solennelle avec panegyrique; le diner fut
extraordinaire; le soir, il y eut s6ance recreative parfaitement r6ussie. - Notice sur Seur Eudoxie Acero qui
a 6t6 seur servante de Teran de Cabuerniga.
Le premier centexairedes FillesdelaCkariti a'rfhpital
provincialde Madrid,par M. Ponciano- Nieto. Au milieu
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du seizieme siecle, les h6pitaux privs etaient nombreux a Madrid; le roi Philippe II les unit en 1587 i
l'h6pital g6enral qui avait 6t6 construit par la ville en
1581. A cet h6pital, on v6n&re une statue de NotreDame de Madrid qui a une histoire douloureusement
curieuse : elle fut volke a un moine par un gentilhomme
licencieux qui l'habilla de v6tements mondains, lui mit
une guitare en main et la plaga au balcon d'un mauvais
lieu. Elle demeura quelque temps ainsi profanie j usqu'.
ce qu'une des femmes de mauvaise vie de ce lieu en
fit la r&evlation au corrigidorde la ville. Celui-ci fit
condamner le sacrilege aux galtres perp6tuelles et fit
transporter la statue dans l'h6pital general; une procession de reparation a lieu depuis ce temps, tous les.
ans, le jour de la Chandeleur. L'h6pital general fut
confL6 par Philippe II an venerable Obregon. Ce serviteur de Dieu nous est pr6sent6 comme un veritable
saint Vincent de Paul, fondateur de l'institut des serviteurs des pauvres; on peut dire sans exag6ration,
dit l'auteur, qu'on ne trouve pas dans les conferences de
saint Vincent des sentiments de commiseration, de
d6licatesse, d'amourmaternel pour les pauvres malades
qui ne se trouvent dans les recommandations du v6nirable Obregon. C'est dommage, continue I'auteur, que
le venerable n'ait pas p'ref6r6 le coeur et la tendresse
de la femme i l'austere vertu de I'homme pour exercer
sa mis6ricorde a l'1gard des pauvres, autrement la
Fille de la Charite aurait appar un demi-siecle avant.
Le v6nerable mourut le 6 aofit 1599. L'hbpital g6enral
fut agrandi par Charles LII; il pouvait contenir
I285 malades.
Signalons encore, dans cet article inttressant, les
deux institutions suivantes : une congr6gation de
freres s6ciliers de Saint-Philippe-Neri venait .a
certains jours soigner les malades: aprEs une lec-
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ture pieuse, les confreres se revteent de vetements
grossiers et uniformes qui cachent leurs insignes de
noblesse, ils vont dans les salles, encouragent, instruisent les malades, leur donnent du linge, leur servent
des douceurs. - -Une autre congregation de laiques
4galement se chargeaient de faire enterrer les morts
et de leur procurer le bnefice de nombreuses messes,
environ 5ooo ou 6ooo par an. - L'h6pital des femmes
-tait dirig6 par des Mereset des infirmieres, les Mtres
6tant a la t&te des offices. - Comme pour les hommes,
il y avait en outre une confrerie qui venait visiter les
femmes : on les appelait les s0eurs de Notre-Dame de
la Charit6. Elle commenca en 1704. Elles servaient les
malades les jours de fete; elles avaient leur chapelle
d<ldike & Notre-Dame-de-la-Charite; c'est 1A qu'elles
se pr6paraient i remplir leurs fonctions charitables;
-lles mettaient elles aussi un vetement de dessus, uniforme, et elles allaient rendre les m&mes services
maternels et spirituels que les confreres de Saint-Phi- lippe.
Ce fut en 1822, pendant le gouvernement libfral,
que les Filles de la Charit6 furent appelkes a prendre
d'abord la direction de I'h6pital des femmes; elles
4devaient 4tre vingt d'apres le contrat; la plupart de
celles qui furent plac6es 1l 6taient jeunes; plusieurs
ne persev&6rrent pas; le travail 6tait excessif; par
manque de linge de rechange, on devait laver le linge
pendant la nuit.
En 1823, Ferdinand VII ayant triomphe du parti
liberal, un nouveau contrat fut sign6. Parmi les sup6rieures remarquables, il fant meptionner soeur Marguerite Vasseur (on Vasscur) dont une plaque dit qu'elle
fut la vraie mere des malades, sceur Fraaoise Ustareoz
et seer Antonia Aluja qui, a cause des dificultes qui
existaient alors entre les Espagnols et le Superieur
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g6neral, fut dichargee de son office par le directeur
espagnol.
En 1873, les Filles de la Charite recurent la direction de tout l'h6pital g6neral; lasceur Francoise Larequi
fut sup6rieure de 1874 a igo3; c'6tait un caractere viril,
pratiquant a l'heroisme les vertus de charit6, de patience et d'abnegation; elle se signala particulierement
pendant l'epid6mie de 1885; on lui doit de nombreuses ameliorations dans 1'hbpital; elle fat remplac6e par
sceur Isabelle Ciriza (1903-1912); en 1906 eut lieu 1'6pid6mie de typhus exanth6matique qui enleva to infirmitres; depuis 1912, c'est sceur Ventura Pujadas qui a
la direction de l'h6pital; elle a recu en 1913 la croix
de bienfaisance; les malades sont ordinairement au
nombre de 8oo; ils d6passent quelquefois ooo; les
sceurs sont au nombre de 93.
La f&te du centenaire s'est c6l6br6e avec pompe: a
9 heures, messe solennelle avec sermon par M. Timothee Martinez; a 5 heures et demie du soir, procession
de la Vierge de l'h6pital, Notre-Dame-de-Madrid; ont
assiste a ces fetes le president de la D6putation avec
plusieurs diput6s, le visiteur et .e directeur de I'h6pital, le remplaqant de i'alcalde, le doyen de la
Facult6 de m6decine, des internes, des Filles de la
Charit6 et des missionnaires.
Les icoles du Pilier des quatre chenmins par M.7Escribano. Ces ecoles c6lbrent leur vingt-cinquieme anniversaire; 15 Filles de la Charit6 forment le personnel
enseignant; elles ont 550 petites filles et 3oo petits
garcons au Pilier, 3oo petites filles a Bellas Vistas et
200 a la barri6re de Tetuan; plus de Ioo enfants de
Marie et un ouvroir qui commence; il faut ajouter un
fourneau gratuit qui nourrit tous les jours 20oo pauvres
(too hommes et too femmes) plus 50 petits et Sopetites
des 6coles. II y a vingt-cinq ans,DofiaAna Enguita de
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I'association catholique des Dames de Madrid confiait
S2 Filles de la Charit les 60 petites filles que comptait
l'6cole du Pilier. Le lendemain, 15o petites demandaient.
leur admission; petites, il faut s'entendre, car presque
toutes avaient dCji vu quinze avril et elles 6taient
toutes completement ignorantes des connaissances
divines et humaines; on le vit bien quand, le premier
dimanche suivant, les soeurs les conduisirent a la messe.
Pour beaucoup, c'6tait la premiere fois qu'ellesentraient
k 1'6glise; aussi elles se demandaient ce que pouvait
bien etre cet homme vetu si dr6lement et ce qu'il
faisait. Elles se tenaient si mal que les pauvres
soeurs en versaient des larmes. Pendant les cinq premiers mois, le nombre des enfants augmentait; il fat
n6cessaire de demander une soeur de plus; l'ecole se
faisait dans une salle de bal, appel6e le salon des
colonnes; oi se logeaient les soeurs? l'Ambigu, c'est-adire au cabaret que r6clame toute salle de bal; elles
mirent 1A trois lits, elles placerent des rideaux pour
que les petites filles ne les y voient pas et ainsi l'Ambigu avec son binitier et son tableau de ia Vierge du
Pilier devint A la fois dortoir, chapelle, r6fectoire,
salle de communaute, etc. Mais les voisins et les voisines les voyaient manger, prier, rire, parler et elles
6taient 6difi6es de ces voisines si bonnes, si honorables,
qui ne se querellaient pas, ne se battaient pas, ne
criaient pas, qui 6taient toujours contentes. " Les
sceurs, disaient les femmes de la maison, les sceurs
vivent au ciel et nous en enfer. ) En enfer, c'6tait vrai;
les sceurs vicurent 1U de 1898 i 1914 aux portes de

I'enfer, enveloppies dans une atmosphere de crimes,
d'impuret6, d'ivresse, d'homicide. Mais les 6colibres
6taient nombreuses; on s6para les grandes des petites;
on agrandit la place des enfants, pas celle des sceurs.
Et les soeurs vivaient i c6t6 des femmes de mauvaise
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vie, des hommes ivres qui, a nuit, frappaient a touted
les portes pour retrouver la leur, des commires qui se
disputaient le jour et la nuit; en un mot, elles voyaient la
vie de faubourg sons ses aspects les plus r6pugnants. Et
le nombre des enfants augmentait. II fallait une maison independante et spacieuse. Mais qui la donnerait?
qui l'achiterait? Les soeurs chargerent de cette acquisition le pauvre saint Joseph, et pour qu'il ne 1'oublie
pas, pendant sept annies, on lui mit sur le dos une
petite maison en carton; le charpentier de Nazareth
fut quelque temps sourd i cet appel; mais a la fin..voyez maintenant le beau palais qui nous abrite, c'est
la maison en laquelle l'ouvrier de Nazareth a change
la petite maison de carton qu'on lui avait plac&e sur
les 6paules. C'est le 21 novembre 1914 que se fit la trans-.,
lation dans la nouvelle 6cole; elle eut lieu bien
avant l'aurore, afin qu'on ne voie pas les sours chargees elles-memes de tons les vieux meublesdela vieille
maison; on 6pargnait ainsi la ddpense d'une voiture et
on avait plus d'argent pour l'ex6cution de tons les.
projets qui s'agitaient dans la tte, disons-mieux, dans
le coeur des seurs. On a dit que les religieuses ont
deux passions dominantes : celle de se confesser et
d'entendre des sermons; comme les Filles de la Charit6
ne sont pas religieuses, elles n'ont pas ces deux passions, mais elles en ont une aitre : celle de faire toujours quelque chose de plus que ce qu'elles font, une
soif inextinguible d'ceuvres nouvelles; elles ne se
rassasient jamais; elles en commencent t peirie une,
qu'elles en entreprennent une autre. La nouvelle maison 6tait magnifque. Comment se contenter des 500 petites filles qui s'y trouvaient? pourquoi pas des petits
garcons? ls pullulaient dans ces rues des fanbourgs,
les petits aux visages sales, aux yeux si pitillants.
Pourquoi seraient-ils moins favoris6s que les petites?
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Et 1'cole des gargons commence, nid immense de
petits moineaux, et les voici qui sont au nombre de 3oo.
Et les autres ceuvres commencent et se d6veloppent:
c'est le fourneau economique, c'est la visite domiciliaire
de la Vierge Miraculeuse, c'est 1'Association desenfants
de Marie, c'est l'ouvroir. Qui scutient toutes ces
<euvres? L'Association catholique des Dames de Madrid
qui, en 1921, entretenait 5o 6coles avec plus de
Ioooo enfants et depensait pour cette ceuvre 3ooooo
pesetas. L'auteur de I'article passe ensuite en revue les
principales bienfaitrices qui appartiennent toutes a la
vieille noblesse espagnole. - II faut continuer et divelopper le bien d6jA realise. Si on abandonne les petites
filles au sortir de 1'4cole, elles iront dans des ateliers,
des fabriques, des ouvroirs ou d'infAmes exemples,
des enseignements impies, des compromis funestes
d6moliront, pulveriseront le travail de plusieurs annkes.
II faut d6velopper I'Association des enfants de Marie;
il faut suivre les jeunes filles jusqu'A ce qu'elles
prennent un parti; il faut visiter lears families surtout
dans la maladie pour les secourir et les consoler; les
Filles de la Charit6 ne sont pas cloitries; leurs cloitres
sont les rues de la ville. II faut d6velopper les ouvroirs;
les oavroirs chr6tiens sont une ceuvre de pr6servation;
la plupart des ateliers de couture et de mode sont des
&coles de corruption et d'exploitation inique; mais
les jeunestilles y vont parce qu'elles y touchent de plus
forts salaires que dans l'ouvroir chr4tien; que les
Dames, qui sont la fleur de la noblesse de Madrid,
prennent sous leur protection cette euvre si utile des
ouvroirs chretiens.

Les Missiona dans le diockse de Truel. A Alboraya,
a la7 suite d'un triduum a la Vierge Miracuaeuse, une
rue de la ville lui a &t6d6die; les autres localitks
kvangelisees par les missionnaires sont celles de
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Bechi, Turtajada, Corbatan, Cedrillas, Pobo; les
memes ceremonies se reproduisent partout : premiere
communion des enfants, communion generale, c&6rmonie pour les morts, 6tablissement de la visite domiciliaire de la Vierge de la M6daille, etc.; les receptions sont en generalbonnes; les r6sultats satisfaisants:
a Bechi, pays oi tout le monde est riche, une grande
partie des hommes diminue son amour excessif du
casino et du jeu; a Cedrillas, oh I'on avait craint un
disastre, un fracaso, beaucoup de jeunes gens manquent sans doute, mais somme toute, il y a du fruit;
A Pobo, on empeche les d6sordres du carnaval.
F&te d'adieu, par Diez Obelar. A l'occasion du depart des itudiants pour la maison de Cuenca et de la
fete du Sup6rieur de la Maison centrale de Madrid,
les jeunes gens ont donni une s6ance litt6raire et
musicale en. presence des pr&tres de .la maison et
d'autres confreres. La salle avait 6te d6cor&e magnifiquement par les 6tudiants. A cinq heures du soir,
entree du Sup6rieur et des pretres aux applaudissemeats des jeunes gens. Le programme de la seance
s'ex6cute ala satisfaction de tous. A la fin, le Supirieur remercia la jeunesse et dit que si nos freres se
separaient de nous par le corps, ils nous seraient toujours unis par I'esprit et il montra comment les adieux
entre membres des families spirituelles sont differents
de ceux entre membres des-families cliarnelles. II
conclut en disant que nous devions toujours nous aider
les uns les autres. Alors le v6n6rable M. Barona embrassa M. le Superieur aux applaudissements de tous.
Puis M. Tobar, le Superieur de la nouvelle maison de
Cuenca, qui partait avec les 6tudiants, manifesta le
desir qu'avec la permission des Superieurs, on etablit
un lien de communication entre les trois maisons
d'etudiants, les trois nids, dit-il; un tonnerre de
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vivats accueillit ces .paroles. La seance se termina a
sept heures.
Rialitis et projets, par M. Fernandez, de la Mission

des Indes. A Khurda-Road, M. Ferrer est cur6; ii y
a 40 families d'employ6s de chemin de fer avec peu
de chr6tiens indigenes. A Puri, les Missionnaires ont
intronis la Vierge Miraculeuse; comme il n'y a qu'une
douzaine de catholiques en ce lieu, ils avaient invit6
ceux de Khurda et le college de Cuttack; il y a eu la
premiere messe chant6e qui se soit vue a Puri; M. Ferrer a prech6 en anglais le matin et M. Fernandez en
orya l'apres-midi; on a impose la Medaille a 6o fideles.
Quelques infideles assisterent a la fete, mais ne vinrent pas chercher la Medaille. Une famille protestante desire se convertir. A Puri, assistent a la messe
6 ou 8 personnes le dimanche et 5 ou 6 personnes y
communient. Le premier dimanche que M. Fernandez
y precha, il eut comme auditeurs deux petits enfants,
deux vieilles, un vieux et deux infidZles qui entrerent
par curiosit6, resterent jusqu'i la fin, mais affecterent
une grande indifference. A Suri, se rendent en ce
moment, des centaines de mille pelerins qui viennent
de l'Inde pour rendre hommage a l'idole de Yaganat
et prendre part a la monstrueuse procession qui se
deroulera dans les rues de la ville, depuis dix heures
du matin jusqu'g quatre heures du soir. M. Guemes
est a Surada; il confesse et pr&che en orya. M. Coello
est & Cuttack; il exerce son ministerc en anglais; il
est charg6 de la direction spirituelle du college tena
par les religieuses de Saint-Joseph. M. Fernandez a le
projet d'agrandir la maison de Khurda-Road pour
qu'elle puisse hospitaliser, pendant les premiers mois,
les nouveaux missionnaires qui viendront aux Indes;
it voudrait avoir les Filles de la Charit6 dans sa mission et d'autres communaut6s esRagnoles.
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Le ris de saint Vincent, par M. Fernandez. Pour la
f&te de saint Vincent, les 4 missionnaires des Indes
se sont reunis a Khurda-Road; il y a eu messe chantde
le matin et Rosaire, benidiction du saint Sacrement
et v6neration de la relique de saint Vincent 1'apr-smidi; les Missionnaires ont fait lalecture spirituelle en
commun, en lisant une conf6rence de saint Vincent.
- La veille du premier jour de la neuvaine pr6paratoire, une bonne dame apporta 3o painis pour les
pauvres. - C'est bien, 3o pains; mais comment les
distribuer? Parmi les catholiques, il n'y a que 2 ou
.3 families pauvres; quant aux Indiens, ils ne mangent
pas de pain, et puis ils ont peur de nous; ils se sauvent quand ils nous voient.- Faisons un essai; annon-ons a haute voix que demain nous donnerons du
pain a ceux qui viendront. Le lendemain, premier
jour de la neuvaine, nous efmes la consolation de
voir notre porte assaillie par un grand nombre de
pauvres. - Bon commencement, nous disions-nous.
Si nous pouvions recommencer le jour de la fte de
saint Vincent et si, au lieu de pain qui cofte cher, on
leur donnait du riz, une quantit6 suffisante pour
s'alimenter et si 'on y ajoutait quelque chose de meilleur, une ration de cat6chisme. - Entendu. - Mais
comment avoir du riz? Juste le dimanche avant la fete
-de saint Vincent rappelait la multiplication des pains;
M. Ferrer en profita pour faire 1'eloge de saint Vincent et pour exhorter les fiddles a pratiquer la chariti
.envers les pauvres. Le sermon fut fructueux et, avec les
roupies qu'il rapporta, nous pimes acheter du riz. Les
pauvres vinrent nombreux le 19 juillet, et, aprs la Messe
echantde, nous leur dimes quelques mots sur le saint
en l'honneur duquel nous allions leur faire laum6ne et
nous les exhortimes a rechercher aussi la nourriture de
1'Ame. Ils ne donnrent pas de signes ividents comme
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quoi ils nous avaient compris. N'importe; nous fimes,
la repartition du riz et,comme dans le miracle de la

multiplication des pains, ii nous resta du riz en trop.
Nous les invitimes a venir les jours suivants, ce qui
se fit quatre fois, et chaque fois, ration de riz, ration
de catechisme; deji plusieurs faisaient le signe de la
croix en invoquant la sainte TrinitA. Nous risolimes
de continuer toutes les semaines, et pour proc6der
avec ordre, nous invit•ies s6pariment les hommes,
les femmes, les petits, les petites. Quelques-uns, surtout les petits, montrerent beaucoup d'intkrkt a
apprendre les petites prieres que nous leur enseignions; nous leur avons promis des v6tements quand
ils sauraient : Notre Pere, Je vous salue, Je. crois en
Dieu. C'est done en la fete de saint Vincent que nous
avons commence e6vang6liser les infideles. Cela nousdonne confiance que saint Vincent nous a pris sons sa

protection.
Un souvenir a#ectueux, par Bruno Saiz. -

L'auteur

a pass6 dix-neuf ans aux Philippines et il resume ses
impressions. Le pays est soumis aux Itats-Unis; mais
apart le gouverneur et quelque autre fonctionnaire,
presque toute l'administration est aux mains des Philippins; ceux-ci jouissent d'une vraie autonomie politique, mais ils n'ont pas l'independance qu'ils desirent;
ils la demandent; on les renvoie toujours aux calendes.
grecques. S'ils I'avaient vis-a-vis des Etats-Unis, peutetre qu'ils tomberaient aux mains des Japonais. Sous
la domination americaine, I'.Agiise et ses ministres
jouissent de la liberti. Si les Philippins se gouvernaient
compl6tement eux-memes, la libert6 religieuse serait
moindre que maintenant et peut-6tre qu'on verrait une
persecution contre la religion et contre les associations
religieuses 6trangires. La question de 1'enseigaementf
est un des points capitaux auxquels le gouvernement
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americain attache un grand int6rkt, digne d'6loge,
vu le manque d'instruction qui regne. Le gouvernement am6ricain, en vue de saxoniser les Philippins
pour les mieux attacher a son char impirialiste, fait
des efforts gigantesques pour implanter de vive force
la langue anglaise, afin d'annuler l'influence de l'espagnol; jusqu'ici il n'a pas r6ussi a enlever a la langue
castillane sa quatit6 de langue officielle; mais, on ne
peut en douter, dans quelques annees, 1'espagnol sera
le langage secondaire et l'anglais sera l'unique langage
officiel. Done les religieux, d6dies a l'enseignement,
doivent se mettre dans les conditions requises pour
enseigner l'anglais sans d6pendre des professeurs
6trangers; il faut sacrifier les intre&ts particuliers a
I'intr&t primordial de la religion. L'enseignement officiel est completement laique et il compte 6 oo000o elves,
tandis que les 6coles catholiques n'en ont que 40000.
A ce compte, la soci&t6 de demain sera completement
indiffirente, pour ne pas dire antireligieuse. II y a
done un effort a faire. Au point de vue -de la religion,
les sectes protestantes luttent contre la religion catholique et,si elles n'ont pas fait beaucoup d'adeptes, elles
ont contribu6 a semer 1'indiff6rentisme chez beaucoup;
ce malaise religieux a sa cause principale dans le
manque de pr&tres et de bons pr&tres. - Que doivent
faire les fils et lesfilles de saint Vincent? Puisqu'ils
dirigent des s6minaires et des collbges, ils doivent
poss6der parfaitement 1'anglais; les missionnaires s'y
appliquent serieusement et ils ont fond6 pour cela une
maison a Londres; il faut ensuite redoubler de zsle,
Zle piet6, de sacrifice; enfin, ce serait le moment propice d'6tablir aux Philippines une <euvre qui ferait
beaucoup de bien, l'oeuvre des missions.
-

I" janvier 1923.

Ckronique, par Ponciano-Nieto. M. Atienza, direc-
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teur des sceurs, a pr&ch6 la retraite aux sceurs ser-

vantes, a Barcelone; il a visite ensuite plusieurs maisons de sceurs de la Catalogne. - A Hortaleza, les
6tudiants en philosophie ont donne une seance en
1'honneur des jeunes gens qui partaient pour la maison centrale afin de commencer leur thoologie.
Le Diario de la Marina de La Havane annonce que
M. Juan Zamora a eu le prix du concours organise
pour honorer le troisieme centenaire de la canonisation de sainte Th6trse.
Le Collige-Asile-Ateier de Saint-Vincent-de-Paul &
La Havane a c6~1bri
son cinquantieme anniversaire.
Ce college a 6t6 fond6 par un j'suite, le P. Manuel
Royo, aide par les Dames des conferences; la haute
direction en est toujours entre les mains d'un Comiti
de Dames, dirig6 par un j6suite. L'6ducation et l'instruction sont coneies aux Filles de la Charitf et les
Lazaristes ont le soin spirituel de cette maison. Voici
ce que dit le P. Moran, S. J., des files et fils de saint
Vincent: a Une main de fee sait multiplier les ressources; un coeur de tendre mere, de s6raphin incarn6
palpite en la maison ; une providence maternelle, une
habilet6 administrative ing6nieuse et magique, un
travail de victime, une abnigation de martyr, une
generosit6 de h6ros, font grandir le college; les
colonnes basaltiques qui soutiennent l'edifice, les
ornementations qui l'embellissent, les facteurs qui
interviennent en tout, les anges tutelaires qui le surveillent, sont les tres cheres Filles de la Charit6, auxiliaires puissantes, qui, aux d6pens de leur commoditi,
,deleur sante, de leur vie, remplissent les saintes fonctions qui leur sont confides, 6duquent, enseignent,
deveroppent le progrbs materiel, intellectuel, moral.
Cinquante ann6es de travail incessant, d'action contiSnue, d'int&drt pour l'ceuvre, de d6sinteressement pour.
-.

7
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elle, quel spectacle grandiose! quel hiroisme aussi
cach6 que frcond !Les Filles de la Charit6 de notre
Collige-Asile n'ont pas d'autre ideal que de donner
et de se donner pour le Christ. Admirons leurs travaux: enseignement de la religion, de la morale, de la
couture, de la broderie, de la dentelle, de la dactylographie, de la stenographie, du dessin, de la peinture,
de l'anglais, du piano, du chant, de 1'histoire, de la
geographie, de la grammaire, de'l'arithmetique, de la
"geom6trie, des sciences 6conomiques, physiques, chimiques, naturelles; ajoutons-y une imprimerie, une
fabrique de caisses, un atelier de confection, etc.
Les Filles de la Charit6 sont done des h6roines, des
anges de charit6, des personnifications du devoir
accompli jusqu'a l'h&roisme; voilA pour les soeurs.-Voici maintenant pour les Missionnaires. Dans le
champ de la spiritualit6, dans la direction int6rieure,
dans les conseils prudents qu'ils ont donn6s aux soeurs
et aux enfants, ils se sont montris de vrais fils de saint
Vincent, rendant des services inappr6ciables que Dieu
seal peut recompenser. Par leurs sages paroles, par
leur direction prudente, ils ont eu des influences
dynamiques souveraines, stimulantes, encourageantes,
dans le ccear des soeurs, dans l'ime des enfants; le
P. Moran mentionne sp6cialement les Peres Villados,
Rojas, Garcia, Guell et Alvarez.
Chronique, par Benito Paradella. Le 7 octobre est
mort, Madrid, M. Cipriano Segora, successivement
missionnaire, professeur et superieur, v6nerable
ancien, a la figure simple et candide, a l'aspect doux
et aimable, qui prodiguait des sourires &tous ceux qu'il
rencontrait. - Le 17 octobre, trois confreres sont
partis pour les Philippines, deux pour Cuba, deux pour
le Mexique et trois pour les Indes; le 23 octobre,
deux confreres vont suivre &Rome les cours de l'uni-
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versiti en vue de prendre leurs grades. - M. Orcajo,
supdrieur de Londres, donne des d6tails sur samaison:
elle est dans la banlieue de Londres, en pleine campagne, avec un jardin rempli de fruits, de poires et de
raisins; la paroisse qu'ils desservent conapte quarantecinq catholiques. -

Le i" novembre, M. Sierra, sup6-

rieur de Madrid, 6tablit un Comit6 des publications qui
sortent de la Maison Centrale. M. Orzanco a prech6
un triduum en l'honneur de la Vierge miraculeuse
a Santander; il a distribun

4 5oo m6dailles. -

Le

3 novembre, la coipmunaute accompagne de ses veux
les Missionnaires missionnants qui commencent lear
tournde apostolique. M. Orzanco pr&che a Cuenca:
resultat inesp6r6, procession solennelle, imposition
de 3 ooo m6dailles -

Le 1 novembre, se terminent les

retraites au clerge: il y en a eu cinq pr&chies i la Maison
centrale depuis septembre ; il y enavait eu trois autres
au printemps; d'autre part,nos confreres ont precbh
les mimes exercices dans le diocese d'Oreise, dans
celui de Tiruel et a Ecija. - Le 27 novembre, on a
c6l6bre la fete de la M6daille en plusieurs endroits de

l'Espagne: a Madrid, Maison centrale, grand'messe a
laquelle assistaient plusieurs cures de la ville; la
visite domiciliaire est tablie dans vingt-deux paroisses
de Madrid; M. Escribano pr&cha le sermon et montra
le bien que fait 1'Association de la M6daille; cette
devotion se r6pand rapidement parce qu'elle est
incarne dans les entrailles du peuple espagnol, elle
est I'hiritage de vingt siecles. - Le 3o novembre, toute
la communaut6 est admise a baiser le fameux crucifix
de saint Francois-Xavier appeld Cangrejo, avec lequel
le grand ap6tre convertit tant d'infidles.-On indique
les missions qui se donnent dans, les dioceses d'Avila,
-de Burgos, de Teruel, de Badajoz.
Notre maison de Pampelune,parA. Sedano. La nou-
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velle maison a 6t6 autoris6e canoniquement, le 20 octobre 1922; les Missionnaires en avaient pris possession
des le 19 septembre. Ils ont assist6 aux f&tes c6~lbries
en l'honneur du troisibme centenaire de canonisation
de saint Francois-Xavier et au premier Congres des
Missions tenu en Espagne; la nouvelle maison etablie
dans la Navarre, carribre abondante, mine pricieuse,
filon inppuisable de vocations, pourra susciter a la
province de Madrid des ouvriers apostoliques, 4mules
de leur compatriote, I'ap6tre des Indes.
Missions dans le diocese de Terlfl, par Jose Elias
Quintas. A Monteagudo, I5 habitants, il y eat
83o communions; a Allepuz, la neige empecha plusieurs paysansde venir ; il y avait des ouvriers travaillant a faire un chemin; ils suivirent la mission;
3oo habitants, i 5oo communions, adieux touchants; a
Ababy, go habitants, 750 communions; une personne
seulement ne se confessa pas; a Aguilar, 12o habitants,
7oo'conimunions, le mauvais temps gena la mission et
les peres de famille s'opposerent a la communion des
petits enfants, en sorte qu'il n'y cut que 13 premieres
communions; il y eut une belle procession pour la
cl 6 ture de la mission; a Camarillas, accueil enthousiaste; I'assistance fut bonne tant que dura le mauvais
temps, mais des que le temps redevint meilleur, les
paysans travaillirent dans les champs; plusieurs ne
communierent pas, sous pritexte qu'ils avaient deji
rempli le devoir pascal; il y eut 20 premieres communions et 700 communions en tout; a Escorihuela,
13o habitants, reception enthousiaste; la f&te patronale
de sainte Quitterie a un peu gene la mission; retour &
Tnruel pour le triduum de la Medaille miraculeuse
pendant lequel eut lieu une procession tres solennelle.
A Marin (Pontevedra) ont eu lieu les exercices spirituels pour les sceurs servantes de Galicie preches par
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M. Atienza; on rappelle a cette occasion la vie 6difiante de sceur Pauline Zapatero qui a fait beaucoup
pour cette maison.
Missions de Burgos, par Prudencio Garcia. Ces
missions durent plus de huit jours; la reception est
toujours tres enthousiaste; les missionnaires sont
accueillisavec des salves de fusil,des arcs de triomphe,
des processions d'enfaats portant des bannieres; les
actes principaux de la mission sont: i* la communion
des enfants qui r6citent des actes avant et apres la
sainte communion, qui font une procession solennelle
aux fonts baptismaux oh ils renouvellent les promesses du bapteme; 2* l'.doration de la croix qui a
Slieu le vendredi apres le sermon sur le blaspheme ; 3' la
procession du saint Sacrement, le dernier dimanche;
4*le service des morts.
Inde. Une confAdence et une prihre, par Guemes. Si
l'on veut maintenir les chr6tient6s naissantes, il faut
des cat6chistes; mais les cat6chistes doivent etre
pay6s; I'auteur de l'article suggere aux confreres
d'abandonner pour la Mission de l'Inde aumoins deux
de leurs intentions de messes libres, ce qui permettrait
d'entretenir six catechistes.
if tvrier 1923.
Ckronique des Missionnaires, par Benito Paradela.
Le superieur de Londres 6crit que'le Cardinal est venu
les surprendre dans lear nouvelle residence; le meme
confrere annonce qu'il a inaugur la premiere chapelle
de Welwyn Garden, que 14 catholiques assisterent
i la messe,que la population est de iooo habitants.Le 8 decembre, de bon matin, on entend i Madrid les
salves d'artillerie en l'bonneur de Marie Immaculbe,
patronne del'Espagne; des neuvaines et des triduums
en i'honneur de la -Vierge miraculeuse ont 6t6 prechis
en diffirents endroits; le 14 decembre est mort a la
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Maison centrale M. Perea,superieur d'Avila; le Digrio
d'Avila a consacri un article a son eloge; a la retraite
du mois de d6cembre, plus de 4o pretres 6taient
presents; la Maison centrale loge depuis quelques
jours Mgr Reig, archeveque priconisi de Tolkde et
cre6 cardinal au dernier consistoire; il a recu le

25 decembre la barrette cardinalice des mains du roi;
a son retour de la cour, toute la communautt l'attendait a la porte; au banquet qui fut donne en son honneur, les pretres de la maison furent invit6s a prendre
le cafe avec SonEminence et lesjeunes genslurent an
compliment et chantirent des morceaux. Le cardinal
remercia en disant que c'etaient les Missionnaires qui
avaient form6 son esprit, qu'ils avaient eti ses pires
spirituels depuis son sacerdoce, que lorsqu'il itait
pretre r6sidant a Madrid, il venait tous les mois faire
sa retraite a la Maison centrale, que lorsqu'on l'6leva
a la dignit eipiscopale, il choisit la chapelle des
Missionnaires pour sa cons6cration, qu'il avait tonjours
iti reCu ici comme si c'6tait sa maison et qu'enfin
ayant &t cr• cardinal il n'avait pas voulu d'autre
maison que celle des Missionnaires pour y recevoir
les marques de sa nouvelle dignite.
ChroniquedesFillesdelaCharitd, par Ponciano Nieto.

Les Dames de l'Action catholique se sent rtunies A la
Maison centrale des Filles de la Charit6, leI e novembre; elles etaient plus de 6oo. - Le i5 d&cembre, les
Dames des conf6renccs ont communi6 avec leurs
pauvres dans 1'6glise de lamime maison. -On propose
de nommer la sqcur Josefa Murgiondo d'Alcala, flle
adoptive de Madrid. -

Un docteur a donne des livrets

de caisse d'epargne de 5o pesetas pour les enfants des
seurs qui travaillexaient le mieux. - Les soeurs viennent de prendre 1'h6pital militaire central de Melilla
(Maroc) ainsi que celui de Valladolid. Un dicret
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permet aux Filles de la Charit6 du Maroc de prendre
leur brevet d'infirmiire au Maroc. Le 1" janvier les
sceurs servantes de Madril sont venues offrir leurs
voeux au Directeur; on donne le discours de ce dernier.
Missions de Burgos, par Prudencio Garcia. Au depart
des missionnaires, on r6cite le Te Deum, le Miserere,
I'Itin6raire au milieu des larmes de la population ; ce
sont les memes d6monstrations qu'a I'arrivee; on
baise notre crucifix, on se recoummande a nos prieres, etc., nous logeons ordinairement chez le cur6.
Quelques mots maintenant sur chaque mission: A
Villanueva de Argafio, peuple bien conserv6, on nous
donna de grandes marques de respect; deux brebis
6garses furent ramen6es au bercail. En quittant Villanueva, les missionnaires coururent de grands dangers,
car les mules qui trainaient leur char culbutbrent le
conducteur et se pr&cipiterent au risque de renverser la
voiture; a Villabizan, on 6tablit la ligue contre le
blaspheme et on supprimales jeux d6fendus ; & Villanueva de Odra, nous efmes beaucoup de difficult6s a
faire comprendre que nous ne pouvions pas recevoir
d'argent pour nos missions; en cet endroit nous retablimes la concorde qui avait disparu. A Sandoval de
la Reina, les jeunes gens se montrerent tres ponctuels;
a Sotresgudo, la procession du saint Sacrement eut
lieu malgr6 le vent et la neige, pour ne pas contrarier
1'enthousiasme du peuple; a Salazar de Amaya, beaucoup d'arcs de triomphe; a Amaya, ville historique
situie a i ooo metres au-dessus de la mer, on voit beaucoup de-vestiges des anciennes fortifications, des objets
de ceramique, des monnaies romaines consulaires et
imperiales, des colonnes de marbre, des amphores, des
s6pulcres anciens, etc.
Saeur JosehpA Oteja Bengceckea, sup6rieure del'h6pital
d'Albacete, morte le 26 octobre 1922. On raconte sa
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vie, on indique ses vertus: regularite parfaite, grande
devotion au saint Sacrement et aux ames du Purgatoire, mortification 6tonnante.
Le missionnaire dans les Indes, par Jose Maria Fernandez. Trois choses sont n6cessaires au missionnaire:
1'esprit de foi, un grand coeur, I'esprit de sacrifice.
Voici ce que dit M. Fernandez des castes qui existent
aux Indes : Chaque caste forme une categorie speciale
avec devoirs, coutumes, gouvernements particuliers;
une des peines les plus grandes imposees a ceux qui
manquent aux lois de la caste, c'est 1'expulsion, qui est
une espece d'excommunicatiob; 1'expuls6 est vraiment
seul et s6par6 de toute soci6t6; il ne peut entrer dans
une autre caste, et dans la sienne on lui refuse le feu et
I'eau; si quelqu'un veut se- convertir au christianisme,
il doit renoncer aux siens, a ses parents, a son phre, a
sa mere, g son 6poux, . son epouse, a ses enfants. II
faut ajouter 1'orgueil, le scepticisme, I'indiffbrence
des castes sup6rieures et I'ignorance, I'abjection, l'incapacit6 des castes inferieures. Les brahmes,qui sont
de la caste la plus l6ev6e, se pretendent issus de la
tete de Brahma, tandis que les autres, d'apris eux, sont
sortis de sa poitrine, de ses mains, de ses pieds. On
ne peut se faire urie idee du degre d'avilissement dans
lequel la superstition et le vice ont reduit les castes
inferieures. Ils s'imaginent qu'ils peuvent p&cher sans
crainte, car pour se purifier il suffit de se laver dans
une riviere sacr6e ou dans une riviere quelconque en
pensant a une riviere sacree; on se purifie aussi en
aspirant I'air par une des fosses nasales et en I'expulsant par l'autre. Tout ceci quand il s'agit des p6ch6s
qui ne sont pas contre les lois de la caste; car pour se
purifier de ces derniers,il faut boire un melange d'immondices sorties de la vache, animal pour lequel les
Indiens ont grande veneration. n
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LA INlACULADA DE LA MEDALLA MILAGROSA.
-

O aott

1922.

Le mois de Marie & Melilla (Maroc'. A I'h6pital
Alphonse-XIII, qui compte plus de 16oo soldats
malades, on a c6lbbri tous les jours le mois de Marie
avec grande ferveur. Le dernier jour, les soldats out
chanti la messe Te Deum de Perosi; le pr6dicateur
a parl de la Medaille miraculeuse qui a &teimpos6e
a plus de mille soldats.
La visite des pauvres. Les saeurs d'une maison de
Madrid racontent comment elles font la visite des
pauvres et les joies qu'elles y 6prouvent et le bien
qu'elles y font. Elles sont soutenues par les Dames
de l'Association royale de bienfaisance a domicile, du
Sauveur et de Saint-Nicolas, ainsi que par celles de
Notre-Dame de la Almudena. On fait baptiser les
enfants; on regularise des unions illkgitimes; on fait
faire la communion; on s'occupe des pauvres honteux; on leur donne des v6tements, des bons de pain,
de mcdecine; on paye leur loyer.
Hortaleza. On a fait une solennelle procession de

la Vierge miraculeuse et on s'est prepare A la fete par
un triduum.
L'•h6ital des convalestents de Saint-Nicolas. On y
a b6ni une belle statue de la Vierge miraculeuse et, 4
cette occasion, de grandes fetes ont eu lieu. Quelques

jours aprks, la reine Victoria-Eugenie a visite I'h6pital.
--

i" janvier 1923.

On a plac6 i'Huelva la premiere pierre de la premiere 6glise- d'Espagne en 'honne.ur de la Vierge
miraculeuse; la c6rimonie a eu lieu le 28 novembre1922. Murguia. Triduum en l'honneur de la Vierge
miraculeuse. Calamonle. Inauguration d'une statue de

la Vierge miraculeuse. Quintanadi Valdiielro. B6ne-
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diction d'une chapelle, au centre de laquelle se trouve
l'image de la Vierge miraculeuse. Cuna de Albacete.
Fete en 1'honneur de la Vierge miraculeuse.
-

I" fivrier 1923.

Autre voyante de I'Immacalie. 11 s'agit de Berna-

dette Soubirous, la voyante de Lourdes, qu'on met en
regard de Catherine Labour6, la voyante de Paris.
Avila. M. Sanchez rend compte des travaux littiraires qui ont tC faits pendant les vacances par les
s6minaristes d'Avila.
L'As:ociation de ckaritl

et la Vierge miraculeuse a

Guadalajara,par Mendivil. La propagation de l'Association de la Medaille miraculeuse croit de plus en
plus et s'etend tres loin a condition que 1'argent de
l'ceuvre soit employ6 pour les pauvres; mais s'il est
utilisi pour d'autres fins, l'association court risque de
perir; la propagation de la foi s'est toujours faite par
les oeuvres de charit6; la charite a toujours tC la
caracteristique des disciples de J6sus-Christ. A Guadalajara, l'Association de la M6daille est aussi une
association de charite; 1'argent de l'euvre est
employe pour les pauvres les dames qui font partie
de l'association vont visiter les pauvres, leur donner
des secours materiels, des paroles de consolation;
aussi cette association s'appelle-t-elle une charit6;
elle est n6e sous le patronage de la Miraculeuse;
c'est en souvenir de saint Vincent envoyant les Dames
de Charite visiter les pauvres que M. Fernandez, alors
sup&rieur de Guadalajara, dirigea les personnes de
1'Association de la Miraculeuse vers cet apostolat de
la charite.
Trioamfes de la Miraculeese. Une neuvaine et une

grande procession oat eu lieu t Guadalajara; des
triomphes de la grace ont eu lieu pendant ces f&tes :
un homme est revenu a Dies apres quarante-cinq ans;
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une dame a donne a la Vierge ses plus beaux pendants d'oreille et son plus pr6cieux joyau pour la
conversion de son mari, lequel fait maintenant la communion quotidienne; une autre dame s'est depouillie
de ses anneaux d'une grande valeur et les a mis aux
mains de la Vierge, etc. Baracaldo. Triduum solennel
en I'honneur de la Miraculeuse avec procession grandiose. On a distribue aux pauvres 2 400oo pesetas.
H6pital de .j~sus-deNazareth. On a &rig6 un autel en
l'honneur de la Miraculeuse. Cobreces. Triduum plein
d'enthousiasme pour glorifier la Miraculeuse. Bonids
de la Miraculeuse. Chaque num6ro de la revue publie
un grand nombre de traits touchants.

PROVINCE DE BARCELONE
GERMANOR.
Cette revue, redigbe en catalan par les 6tudiants, en
est a sa dixieme annie.
N' 37, Espluga. Installation des etudiants dans la
maison d'Espluga. Nomination du superieur, M. Socias. Une excursion a la Trinitat. On raconte les differentes vicissitudes par lesquelles sont passes les
&tudiants depuis la separation de la province de Barcelone de celle de Madrid. Is furent successivement
a Barcelone, a Bellpuig, a Barcelone, k Espluga, a

Barcelone, A Dax, A Bellpuig, a Espluga. On dit
quelques mots sur les quatre etudiants morts depuis
vingt ans et sur les diff6rents directeurs des etudiants.
AN 38, juillet-aoitseptembre1922.
On a ajout6 une annie de philosophie aux 6tu-

diants. M. Coll parle de son voyage en mer versl'Amerique. MM. Vinals, Bons et Sola des maisons de Bellpuig et de Rialp. M. Pons raconte son voyage de
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Palpa a Nazca PNrou), ce qu'il a vu a Nazca, et le
voyage qu'il fit pour aller assister un mourant dans la
montagne. M. Cirer parle de sa mission de Nazca :
to p. 1oo ont fait la premiere communion; il n'y a eu
que 2 viatiques administr6s depuis six mois et il y a
eu une douzaine de d6funts par mois. L'Association
des Enfants de Marie compte 56 associees; il y a 2 ou
3 communions par jour; jusqu'ici le baptistire servait
d'autel les jours de la semaine; les jours de pr6cepte,
la messe se dit en plein air et il faut bien faire attention a ce que le vent n'emporte pas la sainte Hostie.
M. Canellas raconte au jour le jour ce qui se fait i
Nazca : i parle de la visite de Mgr Lisson, notre
confrere, archeveque de Lima; des solennitbs de la
Semaine sainte et de la premiere communion des
enfants. Le frere Bosch parle du petit seminaire
d'Ar6quipa : mois de Marie, intronisation du SacreCceur et de la Miraculeuse. M. Joseph Virgili raconte
les dernires annees de la maison de Puno. Chronique
des vacances des 6ludiants et de la reprise des cours.
- N 39, octobre-novembre-dicembre 1922.
La moot d'un juste. M. Fontanet est mort comme il
a v6cu, saintement. II 6tait noble, non de naissance,
mais de cette noblesse que saint Gr6goire de Nazianze
appelle,avec tant d'elegance, la noblesse personnelle;
en sa personne. se voyaient un chr6tien d'antique
souche, un catholique z61e, un predicateur apostolique, un ministre non de la lettre,mais de l'esprit de
I']vangile et, pour tout dire, en un mot, c'6tait un
Pretre de la Mission de Saint-Vincent-de-Paul, toujours dispos6e
etre victime. La parole de l']vangile
soitait de sa bouche, vive, p6n6trante, animie, toute
pleine "d'esprit de foi. Ses sermons itaient le fruit de
la ferveur. plut6t que de l'6tude. Avec M. Fontanet
disparait un pretre missionnaire si saint que toujours
1
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on l'a vu porter avec perseverance l'innocence A
l'autel, le zMle en chaire, la constance a la priere,
une grande patience au confessionnal, une estime
inebranlable de toutes les choses de la Congr6gation
de Saint-Vincent-de-Paul. Cet homme, qui avait mis
toute son espirance et tout son amour dans la vie
6ternelle, vit approcher la mort sans l'appeler cruelle;
au contraire, il lui donna la main :
0 mort, lui
dit-il, avec le sourire aux livres, tu ne me feras pas
de mal, tu me separeras de ce corps mortel; je t'accueille avec joie. »
Palma de Mallorca. M. Sola raconte les missions
qu'il a donnees dans cette le : A Lloseta, malgre la
grippe qui s'attaque aux missionnaires eux-memes,
malgri la pluie, il y eut A Ia fin une belle communion
generale; a Pont d'Inca, il a plu presque tous les
jours; les ouvriers des fabriques brillerent par leur
absence; cependant un pretre de la localit6 put dire
que Pont d'Inca a donn4 ce qu'il pouvait et que meme
si Dieu descendait du ciel on ne viendrait pas plus
qu'on est venu; A Llorito, malgri la pluie, les habitants qui sont agriculteurs vinrent tous a la mission,
firent tous la communion et assistirent tous A la procession du saint Sacrement; A S'Arraco, population
qui, en grande partie, a &t6-en France oi elle a vucu
sans religion, les gens vinrent 6couter la parole de
Dieu la plus grande partie des jours de la mission et
tous, sauf 4 ou 5, communierent; les jeunes gens eleverent des arcs de triomphe pour la procession; A
Puigpunyent, la grippe gena le succes de la mission;
cependant il y eut une belle communion g6n6rale; A
Pollensa, le r6sultat fut grandiose; les hommes, qui,
en g6n6ral, assistent peu nombreux aux offices, vinrent
tous aux conferences pour hommes; la communion
g6nerale fut interminable; A Campos del Puerto,
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m6me succes, bien que le missionnaire charg6 des conferences pour hommes n'ait pu les donner a cause d'une
extinction de voix; la procession se deroula au milieu
des rues ornaes magnifiquement et, bien qu'on eit
allonge considerablement lI parcours, quand les.der-

niers sortaient de 1'6glise, les premiers y rentraient.
Rialp. M. Sola parle des oeuvres de cette maison:
d'abord les'missions; ane des difficultes que rencontre
cette premiere ceuvre de la Congregation, c'est que les
villages sont petits; plusieurs ont moins de 200 habitants; que faire, a deux missionnaires, chez ces populations pendant quelques jours? Un seul missionnaire
suffit amplement a la besogne; la deuxieme oeuvre de
la maison, ce sont les exercices spirituels aux pretres;
on en donne ordinairement deux par an et 1'on a atteint
un maximum de 68 pretres en 19o5, 41 en 19o6, 35 en

1920, les chiffres des autres ananes 6tant infirieurs a
ceux-la; la troisi me ceuvre est la formation des jeunes
gens qui aspirent a la dignitg
sacerdotale; ils sont
actuellement 12 qui 6tudient.
Madrid. Les 6tudiants moralistes de cette ville
6crivent a ceux de Barcelone pour leur faire part de
leurs sentiments d'affection fraternelle, du projet
qu'ils oat d'avoir une revue, de la separation que l'on
a faite dans la province de Madrid des itudiants en
trois groeipes : les moralistes a Madrid, les dogmatistes
k Cuenca, les philosophes a Hortaleza.
Arequipa. M. Perez donne des details sur la vie du
seminaire : on y suit le directoire des grands et celui
des petits skminaires qui contiennent des conseils de
pedagogie si pratiques; tous les mercredis avant le
conseil, on en lit quelques pages sous forme d'examen;
le samedi aprbs-midi est consacre a l'instruction religieuse avec, en plus, une pieuse. exhortation donnee
par le superieur; le premier vendredi de chaque mois
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est c6elbre solennellement :messe de communion i
huit heures, dijeuner, avis donnis par le supbrieur,
seance litteraire pendant laquelle les 6liveslisent lear
meilleur devoir du mois, distribution des recompenses,
chants; le soir, exposition et benediction da saint
Sacrement; les mois de mai et juin sont pieusement
c6l6brts avec instruction tous les matins par chaque
professeur A son tour; exercices spirituels tous les
ans; excursions

.

certains jours: M. Perez raconte

quelques-uns des incidents les plus comiques de ces
excursions : un jour,entre autres, le baudet qui portait
les provisions refusa de traverser un canal, il fallut
que les ilves se chargeassent des vivres; le chant est
en honneur au siminaire; on a fait l'introaisation du
Coeur de Jesus : la maison 6tait ornhe magnifiquement;
il y eut le matin messe de communion, grand'messe
pontificale pendant laquelle les jeunes gens chanterent
une messe avec une telle perfection et precision qu'on
croyait entendre les chants des anges; l'apr•s-midi,
procession, puis intronisation proprement dite avec
discours, recitations de po6sies, chants. La jouera
se termina par une intbressante partie de foot-ball; la fete de saint Vincent a 6tC c~lebr&e solennellement
en l'6glise de Santa Rosa avec l'assistance de l'eveque,
du chapitre, des superieurs des communautes religieuses, dii seminaire, du peuple et particulierement
des associations de charite; la foule fut si grande que
beaucoup de personnes ne parent entrer; les jeunes
gens chantbrent a la satisfaction de tous et Ie P. Gutierrez donna un pankgyrique remarquable par la profondeur des idecs et la beauti de la forme; aprbs la
c6r6monie on fit vinerer les reliques de saint Vincent
et cela se fit avec un ordre si parfait que I'evbque neput s'emp&cher d'en temoigner son admiration; - le
i octobre eut lieu, A neuf heures cinquante-cinq du

-

208 -

matin, un tremblement de terre qui secoua la maison,
6branla les murs; les 616ves 6taient en classe; il n'y
eut aucun malheur; on lesrenvoya chez eux pour rassurer leurs parents; le tremblement de terre dura une
minute trente-six secondes; il produisit une poussiere
semblable a celle d'un volcan; beaucoup d'idifices de
la ville ont souffert.
Palpa. M. Pons raconte son voyage a l'Ingeni et
comment se c6l6bre en ce pays la f&te de saint JeanBaptiste : lumieres abondantes, une chape sur le dos
de la statue du saint qui est cense chanter l'office, un
Benedicamus Domino qui fut comme un tremblement de
terre, des salves de fusils, une messe a grand orchestre,
un sermon qui eut pour texte : Poenitentiam agile, le
missionnaire port6 en triomphe, un combat de
coqs, etc.
Honduras. - M. Soler parle de San Pedro Sula
cette ville fut fond6e en i536; ses rues sont droites et
spacieuses; il y a un pare artistique, des maisons de
commerce, des h6tels confortables, un h6pital, des
fabriques. Quand M. Gelabert arriva A San Pedro Sula,
en 1912, il y avait deux 6glises : une petite, qui servait
pour le culte, et l'autre, plus grande,qui ne servait a
rien et qui n'avait ni portes, ni fenetres, ni autel, ni
chceur, ni pav6s, ni plancher. M. Gelabert r6solut de se
servir de cette dernibre parce qu'elle etait plus grande
et mieux situee; ii y fit des ameliorations petit a
petit; mais, en mai 1916, M. Gelabert fut chass6 du

Honduras et, pendant quatre ans, il n'y eat pas de
prktre a demeure; de temps en temps un prftre venait
administrer les sacrements; en 1920, les missionnaires

s'installkrent de nouveau; on .ontinua les ameliorations commeric6es; il reste encore beaucoup A faire.
M. Moll de la Ceiba raconte une tourn6e de mission:

d'abord en train, de six heures du matin a deux heures
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du soir : chaleur asphyxiante, moustiques nombreux;
arrivae A Colorado; les moustiques abondent; je n'en
ai jamais tant vu ni de si mauvais; il faut continuellement les chasser; c'est Adonner envie de retourner par
le meme train; impossible de dire la messe; les pauvres
gens

supplient;

ils

disent qu'ils connaissent

un

moyen de faire fuir les moustiques; les voila qui se
mettent a faire de la fumee dans la maison, une telle
fum6e qu'il n'y a pas moyen de respirer; je pr6fere
mille fois cette fum6e aux moustiques; je dis la messe;
je baptise 20 personnes; la grande f&te du pays,c'est
I'arriv6e du Pere; aussi ces braves gens viennent me
jouer de la guitare et me chanter des morceaux pendant
une heure; je vais me reposer; un lit plus dur que le
fer; le lendemain, on vient me chercher avec un cheval
pour aller a Las Flores, dans la montagne; les gens
s'opposent Ace que j'aille Acheval parce que les moustiques me mangeront; ils me d6terminent A partir
l'apres-midi par un trole (espece de train) qui va avec
une tres grande rapidit6,en sorte que les moustiques
ne peuvent faire tout le mal qu'ils feraient si on allait
A cheval. Aprbs une heure et demie de trole, il faut
monter A cheval; pif paf aux moustiques; on arrive A
une riviere importante; je descends de che'val, je
monte dans une barque conduite par deux hommes;
j'arrive; apres mille salutations, on me conduit a une
maison; je ne suis pas A Las Flores; je suis dans la
propri&t6 d'un Anglais; ii est huit heures du soir; la
maison est pleine de gens; le bon Anglais avait
annonc6 A tous que le Pere etait dans sa maison et
tous les gens sont IA avec leurs petits enfants pour
les faire baptiser; je commence imm6diatement;
grande joie de la population; on tire des coups de
pistolet jusqu'a une heure avanc6e de la unit; Ie lendemain, depart pour Las Flores A cheval; pour tra-
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verser les rivieres, on monte sur un arbre taiill

en

torme de barquette et le cheval traine le bateau;
arrivde A Las Flores, oh me fait plus d'honneur que
pour un 6veque; je baptise to enfants; on fait grande
f&te; malheureusement le peuple fait de trop copieuses
libations; je pars accompagni par les femmes seules,
car les hommes dorment encore.
Chronique d'Espluga. Seance le 24 octobre en l'honneur dusup&rieur Raphael Socias. Le jour du bienheureux Perboyre, patron des £tudes, messe chantee et,
l'apr-s-midi, excursion a Vimbodi; on se prepare a

la f&te de la M6daille miraculeuse par an triduum;
offices le jour de la fete. Les philosophes ont fait unme
these sur la perception des sens.

PROVINCE DE HOLLANDE
SAM ViDCENTIUS A PAULO. Piridique des Missia*-

Maires lazaristes (traduction par M. Kamerbeek).
-

Septembre 1922.

Formnation des pretres en Chine, par M. Willemen.,
Deux difficult6s viennent gener l'instruction desd
s6minaristes : i' diff6rence entre la langue parle et-la langue 6crite; celle-ci compte 5o.ooo signes; 2' la

construction de la phrase latine differe totalement de
la chinoise; les 6elves ont plus d'aptitude pour l'histoire, la geographie et les math6matiques. Dans les
grands seminaires, memes programmes qu'en Europe.
M. Flament vient de rendre un signal6 service en fai- ,
sant paraitre son cours de thdologie. Quant a L'rduca- .
tion ou formation morale, la difficult6 vient de ce que
le peuple chinois a une civilisation plus ancienne que
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la n6tre, mais paienne; le paganisme est dans le sang;
nous ne prenons que les enfants dont les parents ont
etc toujours catholiques; les trois premieres annies

nous les s6parons totalement de leur famille, pas de
vacances; ona recours aux autres moyens employes en
Europe: sainte messe, communion, confession, instruction, devotion a la sainte Vierge; nous arrivons a
avoir de dignes pr&tres.
Abyssizie. Lettre de Dillibis. Ce que l'on voit au
pays des Irobs : des montagnes et des ravins, des
singes, des leopards, des hyenes, des lions les singes
voat en troupeaux, ils portent leurs petits sur le dos;
les fauves mangent les chevres et les moutons, ils
dorment le jour et s'attaquent aux animaux domestiques ou a l'homme la nuit. Nous avons toujourc un
fusil, une lance, un gourdin; nous emportons avec
nous de quoi manger et de quoi boire; il n'y a pas de
chemins; notre bitail se compose de vaches, chevres,
moutons, abeilles; nous ne recoltons presque rien; ce
que nous semons est brfli par le soleil, mang6 par les
sauterelles; nous n'avons pas de medecin; le grand
remide consiste a tirer le sang avec une come; le vendredi est le jour ohi l'on rend la justice; comme ce
jour-la est un jour de jeine, alors nos juges ne sont
pas ivres par hasard; nous n'avons presque pas de
vktements; nous mettons du beurre sur notre tkte; nos
maisons sont faites de branches et de feuilles; a Finterieur, tout est noir de fumbe; on dort sur une peau
de vache.
Chine. En tournie de mission, par M. Schmid. On
loge :hez les chretiens; a quatre heures, le coq nous
6veille; on apporte du feu, de l'eau; quand l'eau eAt

chaude, tout le monde se lave; pendant que je me
lave, moi aussi, deux tout petits se sont introduits dans
ma chamnbre; quand ils voient ma barbe sortir de l'eau,

-

212 -

ils partent d'un grand 6clat de rire; le domestique
transforme ma chambre en chapelle, mon armoire en
autel; les fideles arrivent; ils chantent la priere du
matin; quand ils ont fini, je commence la messe; on
fait circuler une baguette oii ceux qui ont envie de
communier plantent un clou; il y a 25 personnes dans
ma petite chambre; bientbt, on est suffoque par Une
forte odeur d'ail; Al'6vangile, on fait passer une chaise
par-dessus la tate des assistants qui sont assis par
terre; je m'assieds sur la chaise et je preche; a la
communion, c'est un beau d6sordre; les mamans qui
tenaient leurs petits dans les bras et qui les allaitaient
les mettent par terre pendant qu'elles vont communier
et les petits pleurent, crient, donnent des coups de
pied; ils chantent Jesus A leur maniere et, quand lear
mamanlesreprend, un petit sourire anime leur visage;
ils sont maintenant sur le sein de leur mere et aussi
tout pros de J6sus puisque leur maman porte J6sus.
Croquis chinois. Le paysan chinois, par M. Smet, missionnaire a Yung-Ping-fu. Le paysan chinois est trbs
pratique, il salt tirer du sol le plus qu'il peut. I! y a
un proverbe chinois qui dit : I'agriculture est le fondement de Ioooo affaires. II n'y a ici que des agriculteurs, la population est dense, il n'y a pas de gros
propri6taires. Un paysan qui a deux bWtes de trait est
un gros fermier; pas un coin de terre qui ne soit cultiv6; les chemins sont 6troits ; les Chinois ne se servent
pas d'engrais chimiques, ils en ont d'autres en abondance et ils ne laissent rien perdre; les chretiens qui
viennent A la messe ont un panier pour ramasser 1'engrais qu'ils trouveront; ils laissent la corbeille A la
porte de l'iglise; les Amiricains protestants ont elev
une 6cole d'agriculture, superbe batisse; personne ne
la fr6quente; pour qui nous prend-on? nous savons
cultiver nos terres; les Chinois n'ont pas de machines
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agricoles: ils ont des bras en abondance; pas besoin
de machines; ils ont la charrette a deux roues; ils
sement et plantent par rang6es; ils mettent souvent
plusieurs espices; en sorte que lorsqu'on r6colte une
rang6e d'une espece, une autre est verte a c6t6; les
carottes, le chanvre sont inconnus; ils ont de l'orge,
des feves, du mais, du riz, du sorgho, des petits pois,
des haricots, du ble, des melons, des raves; Ie travail
commence fin ftvrier et dure jusque fin novembre; on
bat le bl avec un rouleau en pierre; pendant l'hiver,'
les paysans s'occupent de leurs betes, vont au march6
et A la com6die; pendant I'hiver, ils ne font que deux
repas; en dehors de lM, ordinairement trois. Ils n'ont
pas de montres; le soleil les guide et ils savent exactement l'heure; ils pretent leur argent a 20 ou 3o p. Ioo;
les champs sont bien tenus; Ia moindre ivraie est arrach6e aussit6t.
Chine. Guerre civile. Deux arm6es de Iooooo hommes se battent dans le vicariat de Mgr Geurts; les
missionnaires n'ont pas souffert.
Bolivie. M. Meuffels raconte la fete du saint Sacrement : onze reposoirs; on jette des fleurs du haut des
balcons pendant la procession. - Au carnaval, les gens
lancent des coques d'euf remplies d'eau.
Hollande. Panningen. L'eveque de Ruremonde a
ordonn6 7 pr&tres, 6 sous-diacres; MM. Planken et
Vermeulen parlent pour la Bolivie; M. Roozen pour
la Chine.
- Novembre 1922.
Mission de Perse, par M. Franssen. Avant la guerre
il y avait 40 &coles, 5o chapelles. M. Franssen racoate
les principaux 6v6nements depuis 1914 jusqu'en 1922;
actuellement Teh&ran, Ispahan, Tabris sont debout;
a Tabris, nous entretenons 2 ooo chretiens d'Ourmiah;
nous leur donnons un morceau de pain; la mission
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protestante est riche; elle leur offre tout en abondance,
s'ils veulent renoncer a leur foi; nos chr6tiens preferent le pain sec de la mission catholique; cette
situation ne peut durer; nous ne pouvons les ramener
a Ourmiah : on s'y bat encore; nous ne pouvons les
abandonner i leur sort, mais nos ressources sont a
bout; il y a d'autres rifugies a Hamadan; ils vou-

draient venir k Tabris pour etre avec nous; nous ne
pouvons payer le voyage. On constate un rapprochement des nestoriens : la persecution a et- dirigecontre eux aussi bien que contre nous; ils ont partage
nos souffrances; ils ont eu facilit6 de connaitre la foi
catholique; les protestants voudraient les gagner;.
deux choses detournent les nestoriens des protestants,
lear amour de la Croix et de la sainte Vierge; il faut
cependant nous hater, car les nestoriens,pousses par
la faim, pourraient ceder.
Ckine. En tourle de mission, par M. Schmid. Apres
la messe, br6viaire, d6jeuner, puis examen de cat&chisme : chaque chr6tien a un billet indiquant son
nom, prinom, Age; l'interrogatoire commence; un
jeune bomme me tend le billet, la main tremblante; il
me tourne le dos, les yeux fixes au plafond, le corps
se balancant de droite a gauche, de gauche a droite, il
recite i tue-tite; j'essaye de I'arreter,de lui poser des
questions, il n'entend rien, ii continue, il continue; j'ai
compassion de lui, je fais un signe a un des assistants;
on le prend au collet, on arr&te le moulin a parole, il
reprend son billet. il ne me laisse pas parler, il part
et court encore; trois on quatre moins peureux se prksentent et sont fiers de faire preuve de leur science;
de fait, ils savent bien lewr catichisme. C'est le tour

des femmes : une mare se presente avec son petit sur
les bras; elle sort de sa chevelure cramoisie le billet
qui porte son nom et ele me tend pol.ment 1e petit.
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-chiffon de papier tout graisseux; elle r6pond bien a.
des questions qui embarrasseraient plus d'un Europien; elle est toute triomphante de me dire : mon
petit salt d6ji faire le signe de la croix et dire un
bout du Pater. - Aprbs l'examen, la confession. Mon
domestique suspend le rideau qui doit servir de confessionnal et on commence : les Chinois sont forts pour
les d6monstrations ext6rieures : soupirs, larmes en
abondance ne leur coftent pas; j'y mets le hola. Apres la confession, diner, sieste, breviaire et on
reprend confessions; puis les explications du cat6<hisme; quand ils ne savent que ripondre : Pere,
disent-ils, j'ai la rCponse dans le ventre, impossible
de 1'en faire sortir. La moisson est immense. Que les
ouvriers viennent nombreux!
Abyssinie. Portraits noirs, par M. de Witt. Je quitte
ma residence d'Alitiena, a laquelle mon coeur Rtait
attache, et je pars pour Adigrat, capitale de 'Adamb,
ma nouvelle risidence; je suis entre deux montagnes.
Quand Dieu cra le monde, disent les Abyssins, il egalisa toute la terre; malheureusement il oublia l'Abyssinie. L'Abyssinie est la Suisse de l'Afrique. Je n'ai
ni cath6drale, ni eglise, ni chapelle, mais une cabane
comme maison du bon Dieu. II y a une grosse caisse,
tn tronc .d'arbrecreux recouvert d'une peau d'ane, et
cela sert d'orgue; j'ai pour prie-Diet une planche sur
trois pieds; les chr6tiens s'assoient par terre ou ils
peuvent; leur teoue est 6difiante; aux murs, quelques
tableaux de catechisme; une caisse renferme les ornements; mon servant de messe est habilli d'une soutane
rouge d'oii 6merge, en haut, une tte ras6e; en bas des
pieds propres ; en Europe, on le prendrait pour un
clown; il y a deux reunions par jour : le matin,pour la
messe, a laquelle les chr6tiens communient fr6quemjaent, quelques-uns mime quotidiennement, et, Ie soir,
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pour le chapelet et la priere. Je suis charg6 de trois
avant-postes en terrain ennemi. Le mot d'ordre des

adversaires est: renoncer A la religion de Rome ou renoncer au pays; les chritiens sont souvent obliges de
s'exiler.
Chine. Croquis chinois, par M. Smet. Chaque
famille a son cimetiere, d'ordinaire sur une 6elvation,
par crainte des inondations; les riches entourent ce
cimetiere de murs, y plantent des arbres; ordinairement, il n'y a que des tertres en fer a cheval; les
tombes sont l'une devant l'autre, et non I'une A c6t-l
de l'autre; un Chinois appelle son fils : (Celui qu'on
mettra devant moi ,; jamais on ne se sert pour creuser
la tombe de pelles en fer, mais de pelles en bois: on ne
met pas dans cet emplacement les fils et les filles non
mari6es: on les enterre A part; si le Chinois meurt
loin de chez lui, on transporte son cadavre au caveaw.
familial; on lie un coq blanc vivant sur le cercueil pour
qu'il tienne les diables a distance; si le Chinois se.
fixe ailleurs, il transporte avec lui les ossements de.
ses ancetres; on visite les tombes A certains jours; on
y brle de l'encens et du -papier dork; nos chr6tiens
ne placent pas de croix sur leur tombe.
Equateur. File du centenaire de rinddpendance, par
M. Sombroek. Illuminations au s6minaire dibarra, la
veille au soir; le jour, cortege de toutes les &coles;

nos -elves 6taient habillis en chasseurs franqais;
representation theitrale; le Superieur du s6minaire
est nommi citoyen d'Ibarra,
Chine. Guerre civile, par M. Meyer. Les autorit6s

militaires sont ind6pendantes des autorit.s civiles;

aussi, troubles continuels; quand les soldats se pre-

sentent, la population fuit ou se r6fugie A la Mission;
ordinairement le domicile de la Mission est respecti.

Hollande. Panningen, le 8 octobre, 6 diacres ont Wt6
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ýordonnes; le 18 octobre, quarantieme anniversaire de
la fondation de Wernhout.

Janvier 1923.
Les Boxers de Chine. II y a toujours eu des soci6ets,
-

associations en Chine. La vie d'association est ancrbe

dans 1'aime du Chinois : c'est un moyen de se soustraire aux caprices d'un gouvernement tyrannique.

Le gouvernement laissait libres ces associations; il
ne combattait que les societes secretes dirigees contre
la dynastie rzgnante. Les soci6t6s secretes avaient
pour but de chasser le Tartare, 1'6tranger par excellence; le gouvernement sut diriger ce mouvement
contre les Europeens, contre les chretiens. Une de
ces societ6s s'appelait : Dbfenseurs du droit et de
1'union, Boxers; elle avait un sikcle d'existence; a
partir de 1898, elle se tourna contre les chretiens;
I'imp6ratrice soutint cette societ6; on calomnia les
chretiens; on voulut les faire apostasier; on les
menaqa de mort; ils recurent 1'ordre de livrer leurs
images, crucifix, de briler de l'encens sur les autels
des Boxers.
Croquis chinois, par M. Smet. Dans mon pays de
montagnes, j'avais besoin d'un cheval; les chr6tiens
m'en trouverent un qui realisait toutes les conditions
requises; son propri6taire me le vendit 1oo piastres;
voilI onze annies que je m'en sers; il m'a rendu de
grands services pour visiter les missions, administrer
les mourants, aller voir quelque confrere, etc. Quand je suis press6,il court avec rapidit6; quand je porte le
saint Sacrement, sa marche est mod6r&e et il ne fait
aucun faux pas; quand je chante,il dresse les oreilles
et bat la mesure avec sa queue; quand je mange un
morceau de pain, il tourne la tete et nous partageons; un jour il fut malade, le v6tbrinaire lui fit
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respirer la fumbe d'un' peu de papier, ses narines
commencerent a couler et il fut gukri.
Abyssinie. Figures noires, par M. de Witt. Ma r 6 sidence se compose de 5 huttes construites contre le
rocher, en style antediluvien; il y a place pour moi,
mes leives, mes domestiques, mon mulet, le grain et
Dame pauvret6. Les huttes sont construites avec des;
branches, de l'argile; comme plafond ou toit, des
branches et de la terre, cela fait une terrasse oi l'on
peut respirer l'air frais, le soir, apres une journee accablante; dans la hutte, ni tapis, ni chaises, ni parquet.
Rien ne m'appartient; tout est a un catholique; toute
possession nous est interdite; si nous poss6dions
quelque chose, nous serions expulsis; les protestants.
possedent; nous, non : ( Si vous vouliez vous marier,
nous vous laisserions tranquilles; mais vous vivez
seuls, vous ktes trop forts. n On nous tolere, on nous
fixe des limites; si nous voulions les d6passer, nous
recevrions, comme un de nos pred&cesseurs, un billet
ainsi concu : t Que cette lettre parvienne A Abba De
Witt. Comment allez-vous? moi, je vais bien, Dien
merci. Afin d'6tablir nos relations amicales sur un.
fondement inebranlable, voici les ordres que je porte
A votre connaissance: a tous mes sujets, il est expres
s6ment d6fendu d'etre a votre service, de travailler
pour vous. Signi X... n - A 3o metres de ma
demeure, il y a les ruines de la maison habit6e par Ie
venerable Justin de Jacobis; on a demand6 au prince
h6ritier la permission de la rebatir; il est bien dispose,
mais il n'accorde pas "cause des pretres schismatiques. - J'ai 5S6leves, tous flis de grands chefs;
pour la pension, on me promet un mouton, 30 mesures
d'orge,mais on ne tient guere les promesses. II n'y a
aucun espoir de baptiser plus tard ces petits noirs;
mais nous traitons avec leurs parents, et cela nous fait
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,quelques coups de moins; les garcons devenus grands
seront bien disposes pour nous; ils nous voient a
1'ceuvre et les prejugis stupides contre la religion de
Rome auront moins de prise sur eux; je leur enseigne
le franfais, quelle tAche! Quel mal pour le faire
entrer dans ces t&tes bril6es! L'ducation se fait
plutbt par la douceur. Un proverbe abyssin dit :
u Evitez de montrer les dents aux enfants et les plaies
aux mouches. P Je n'ai pas de local pour leur faire la
classe. La hutte qui sert de grange sert aussi de dortoir et de refectoire. Pour la classe nous allons dans
quelque trou de rocher; une pierre me sert de siege-et
eux s'asseyent comme ils peuvent, -J'ai deux domestiques : 'un, Medchine, cuisinier, rhumatisant, beaucoup de bonne volont6; il fait tout ce qu'il peut pour
me faire la cuisine et moi je fais tout ce que je peux
pour la manger; I'ail et le poivre rouge y dominent,
la propret6 n'y brille pas; mon second domestique est
Abraha; il s'occupe de l'ecurie, va chercher 1'eau dans
le torrent, me sert la messe et remplace Medchine
quand,aux jours de pluie,celui-ci a des rhumatismes.
Brisil, par M. Kuenen, professeur a Babia. II y a des
paroisses de 20o000 mes qui n'ont qu'un pretre pour
les diriger; il n'y a pas de chemins pour autos, on

voyage A cheval ou en barque. La population est
catholique, religieuse, superstitieuse, ignorante; pas
d'indifference ni de respect humain; pas de socia-

listes; on fait de la politique, mais la question religieuse reste en dehors. Dans l'itat de Bahia, grand

comme la France, il y a 2 millions 1/2 d'habitants;
notre seminaire qui doit pourvoir cet -tat de pretres
compte 75 el1ves an petit, x3 an grand. Nous travail-

Ions, par la formation de bons pretres, a divelopper le
rbgne de Dieu. Les Indiens de l'interieur attendent

des missionnaires; on suppl6e a la penurie des pretres
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en donnant des missions dans les grands centres tons
les cinq ans; les missionnaires ont alors des auditoires qui atteignent parfois oooo personnes, a qui its
pr&chent en plein air.
Abyssinie. Sawrs indigines. Elles ont &t~ fondies
en 1885, par Mgr Touvier, sous le nom de seurs da
Sacr&-Caeur-de-Marie; elles ont pour but d'instruire
les filles et d'assister les pr&tres dans leurs auvres;
elles ne sont pas astreintes a la vie de communaut6;
elles n'ont d'autre vCen que celui de chastete; elles
sont actuellement 17, dont 9 aux &colesd'Alitiena.
Les Annales kollandaises comptent actuellement
140oo abonn6s; il est touchant de lire l'rnumxration
des dons qui sont envoyes a l'occasion d'une fte de
famille, d'un enterrement, d'un pelerinage, c'nwa
retraite, d'une mission, d'un mariage, d'un anniversaire de naissance, d'tne cinquantaine, d'une partie de
foot-ball, etc., en reconnaissance de graces obteaues
par l'intercession de soeur Th&rse de 1'EnfantJesus, etc., comme produit d'une tire-lire placee dans
une cole, un atelier, etc.

PROVINCE D'IRLANDE
THE GOLDEN HOUR, organe officiel irlandais de la

Ligue Eucharistique, publi6 a Saint-Joseph, Blackrock
pres Dublin (Traduction par L. Bouclet).
Le numiro 6 du volume III de novembre-diceambre 1922 renferme en premiere page le portrait dw-T. R. Jacques Downey, de la Congregation de la Mission, fondateur de la revue.
L'articie de fond retrace la cir6monie de sa Consicr tion comme 6veque coadjuteur d'Ossory. C'&tait au col-
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lkge de Maynooth, par une chaude journee ensoleillie
d'octobre... Etaient presents : le cardinal-archeveque
d'Armagh, diocese d'origine du nouvel eveque, le prelat cons&crateur le T. R. Edouard Byrne, archeveque
de Dublin, deux autres archeveques d'Irlande ainsi
qu'un grand nombre de dignitaires de l'Eglise, des
reprisentants des divers Ordres religieux, des condisciples et amis du nouvel l6u, accourus des quatre provinces de l'Irlande. M. Cullen E. J., Sup&rieur du
collbge Saint-Patrice A Drumcondra, prit pour texte
de son discours ce passage de saint Pierre : c Soyez
comme des pierres vivantes, entrez dans la structure de
1'edifice pour former un temple spirituel, un sacerdoce
saint, afin d'offrir des sacrifices agr6ables i Dieu par
J6sus-Christ. n [IPetr., II, 5-6.] I1 montra l'analogie
qu'il y a entre la consecration d'une 6glise et le sacre
d'un 6v&que; le r6le et les devoirs de I'v&que envers
son diocese; enfin l'historique du diocese d'Ossory.
L'auteur de ce premier article, M. R..., nous dit que
c'est M. Downey que revient le m6rite d'avoir rbalis&
la fondation de F' Heure de Garde n, en d6pit des
obstacles les plus d6courageants et grace aux talents
d'6nergie et de savoir-faire qu'il d6ploya et qui font.
bien augurer de sa nouvelle carriere.
La mission catholique de Kax-Chow Ki, au Kiangsi,
Chine, par M. Jean Mac Laughlin, de la Congregation
de la Mission, itudiant de la Mission ambricaine.
Le vicariat que le Saint-Siege a confi6 aux soins de
nos pr&tres est trbs vaste. II comprend une superfciede quelque 3oooo miles carres. La contr6e est en
.

grande partie montagneuse. Nos confr&es francais,
qui y ont travaill6 et y ont laissi an peu de leur cceur,
nous assurent que ce sera un vrai Paradis. De fait,

le spectacle est superbe...
Notre vicariat renferme une population d'environ:
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*9 millions d'ames, dont oo9000 seulement sont baptisees. Pendant les deux derniers siecles, des centaines de missionnaires out travailll, peine, sue sang
et eau, en proie a toutes sortes de souffrances et de
privations. Et si le nombre des chr6tiens n'est pas
plus considerable, les labeurs des Peres Jesuites, des
Dominicains et de nos bons confreres ne sont cependant pas rest6s sans fruit. Si nos chretiens ne sont
pas grands par le nombre, ils sont vraiment grands
par leur attachement et leur veneration pour le don
pricieux de la Foi : ce sont ce qu'on appelle de
(( vieux chritiens -, dont les ancetres ont risisti auxtroubles et aux persecutions. Jusqu'ici les deux grands
obstacles pour faire mieux ont it6 le manque de missionnaires et de ressources p'cuniaires; la a Jeune
Athlete de la catholicite6
trouvera, nous I'esperone,
le moyen d'y rem6dier.
- Ces huit ou neuf premiers mois ont itZ consacr6s i
une sorte d'apprentissage sous la direction de notre
bon Mgr Damond C. M. et de trois veterans con-

freres francais. Pour la p6riode pascale, tous les
pretres sont partis en mission pour precher et confesser. Ici, a Kan-Chow, nous possedons un trBs vaste
6tablissement. I1 consiste en une residence, une 6glise,
un cat6chumenat, un s6minaire priparatoire et un
orphelinat. La ville est consid&rbe comme renfermant
200 ooo habitants dont plus de 200 possedent la vraie

foi. La cathidrale est i peine digne de ce nom : elle
ressemble plut6t a une grande chapelle. Dans notre
seminaire de preparation, nous avons 26 jeunes gens,
tous aspirants au sacerdoce. Notre orphelinat consiste
en un groupe de vieilles baraques en ruines; il est
dirige par les seurs de Sainte-Anne, ordre de reli-

gieuses indigenes,

admirables de divouement, et

comprend une soixantaine d'enfants trouv6s. Dans la
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ville et aux environs, il y a un groupe de femmesqu'on appelle et Baptizatrices * : tous les jours, elles
font le tour des villages et des villes ob elles resident
et baptisent les enfants moribonds; 'an dernier elles
out ainsi sauvi 3 ooo ames... La guerre entre Nordistes
et Sudistes a eprouv6 un pen la mission, mais a eu le
bon r6sultat de mettre 2 ooo rifugiks paiens en contact
avec les missionnaires et les pr&tres qui vinreat a
lear secours. A noter le bel exemple de devouement
do Pire O'Shea qui, an peril de sa vie, sortit de la
ville, traversa les lignes des combattants et alla prier
les gendraux de ne pas porter la guerre jusque sons
nos mars : il revint sain et sauf de sa mission bien
que balles et boulets pleuvaient litteralement autour
de lui de tons c6tbs; Dieu sait, si la guerre avait atteint
Kan-Chow, combien de milliers de pauvres innocents
y auraient perdu la vie!...

ITALIE
ROME
Le 22 novembre 1922 a 6te signie par le Souverain

Pontife Pie XI la reprise de la cause de la bienheureuse Louise de Marillac en vue de sa canonisation.

Lettre du cardinalVAN RossuM,P7rfet de laPropagande,

i M. VERDIER, Suptrieur genbral.
(Traduite de I'italien par J. Parrang)
Rome, Ie 2o Lmai g923.
Solennite de la Pentecote.

TRts REVEREND MONSIEUR,
Le diveloppement que, avec l'aide du ciel, pien-
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nent les missions catholiques, est motif de sainte consolation pour tons ceux qui ont a ccur le triomphe
de notre sainte religion et disirent avec ardeur
1'extension du regne de Jesus-Christ.
Sans doute cet accroissement est di en grande
partie a l'activite intense manifestee, spicialement
en ces dernieres annies, soit par les Ordres on Congregations religieuses qui, se souvenant de leur passi
glorieux, ont voulu rallumer en leurs membres le disir
de se consacrer a la conversion des infideles, soit par
les multiples Instituts dont la fin principale, sinon
unique, est celle des missions.
Quoique cette merveilleuse activit6 soit pour tous
les bons un motif de reconfort, il reste cependant toujours vrai que extraordinairement grand est encore le
nombre de ceux qui, disperses en des regions immenses,
attendent qu'on vienne lear precher la parole du salut. Aujourd'hui aussi on peut r6piter en toute v6rit6 les
mots du Sauveur : Messis quidem mulla, operara autem

fauci.
C'est pourquoi cette Sacrie Congregation de la
Propagande, avec v6ritable affection maternelle, pleine
d'intiret pour tous les Instituts qui ont envoy6 leurs
fils aux missions, et reconnaissante a chaque missionnaire, vou6 i un labeur constant et p&nible, labeur
souvent cach6 et par consequent souverainement m6ritoire parce que connu de Dieu seul, cette Sacree Congr6gation tient pour opportun d'adresser cette lettre
aux Sup6rieurs g6neraux on Sup6rieurs majeurs des
Ordres, Congr6gations et Instituts, qui se d&vouent au
missions, afin d'insister sur quelqies points de sonveraine importance pour ces missions.
I. Et avant tout, il serait trbs utile que les missionnaires soient convenablement prepares au travail
kvangelique, soit dans quelque maison, en Europe ou
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ailleurs, specialement destinee a cela (comme d6ji
louablement cela se fait dans tel Institut), soit dans
Ades maisons on residences expres dans les territoires
memes des missions.
Cette preparation, qui devrait etre la plus parfaite
possible, et varier suivant la vari6et des missions,
pourrait etre enseign6e aux jeunes'par des missionnaires Ag6s. Elle devrait consister dans l'6tude de la
langue ou des langues de la mission a laquelle ces
missionnaires sont destines; dans l'application A se
familiariser bien a l'avance avec les usages et coutumes de la region oi its se rendront; par la connaissance de ces m&thodes qui, tout bien consid6rt,
semblent plus aptes A 1'6vangilisation dans chaque
pays.
A cela, il faut ajouter aussi une preparation pratique afin d'atteindre une certaine capacite de s'adonner seul par soi-m&me A tout ce qui peut devenir utile
ou n6cessaire au developpement materiel des missions.
II. Que les Sup6rieurs fassent en sorte que dans
-chaque mission, il y ait des hommes capables de
prendre au besoin le gouvernement de la mission, afin
que le Vicaire ou le Prefet apostolique venant A manquer, il n'y ait pas de graves difficultes pour le choix
du successeur, et qu'on ne soit pas contraint de nommer A cet office un eccl6siastique qui ne connaisse
pas la Mission et en retarde le progres.
III. I1 est d'un inter&t souverain que les Superieurs
-veillent, dans les missions confi6es A leurs Instituts,
ce qu'on s'applique A la formation du clerg6 indigene.
Et vraiment cela est necessaire, puisque les diff6rents
territoires leur ont et6 precisement confi6s afin d'y
former et d'y 6tablir I']glise. Or, la conversion des
infidles est le commencement, la premiere pierre d'un
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tel 6tablissement. Elle doit etre suivie de la formation des chrktientes avec des chapelles ou des eglises
propres, avec l'etablissement (et, si possible, avec la
dotation) d'6coles, d'orphelinats, d'asiles, d'h6pitaux
et d'autres oeuvres. Puis doit suivre, on aller de pair,
la fondation d'un clerg6 indigine et de religieux indigenes des'deux sexes.
Si on ne s'empresse de penser a temps i la forma-

tion du clerg, indigene, il arrivera que le missionnaire,
dont cependant le but est la pridication de lE'vangile
aux paiens, se fixera dans quelque chritient6, abandonnant presque entierement les autres infidles et
laissant le grand ministbre de leur conversion a de
simples catechistes. Le clerge indigine, au contraire,
pent et doit etre, au moins au commencement, un aide
excellent pour le missionnaire, qui, rendu plus libre,
aura le moyen de se divouer exclusivement, ou presque,
a sa sublime vocation de la conversion des infiddles.
La mission n'est pas a considerer comme une propri6t6 de l'Institut; elle est un territoire confl par
l'Eglise de Jesus-Christ a des ap6tres zelis,afin qu'ils
y introduisent, 6tablissent et rendent vitale toute
1'admirable institution de notre Redempteur.
L'Eglise dans une r6gion ne peut se dire fondee
que lorsqu'elle s'y r6git d'elle-meme, avec des 6glises
propres, avec un clerg6 propre natif du pays, avec
des moyens propres; en un mot, seulement quand elle
n'y d6pend que d'elle-meme.
A ces considerations on peut en ajouter encore d'autres, d'un ordre tris pratique et tres evident. Et en
fait, si, a la suite d'une guerre (et de cela il y a eu
plus d'un exemple dans le recent conflit mondial), on
par suite d'autres 6v6nements politiques, on changeait
le regime civil des territoires dont il est question, et
qu'en consequence etait demande et impos6 l'eloigne-
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ment de missionnaires 6trangers et de sujets de certaines nations d6terminies, l']glise en subirait un
dommage considirable, vu que les populations restant
privees de pretres, ou presque, seraient expos6es au
peril de perdre la foi. Et ce n'est pas une pure hypothbse; de semblables ivinements sont dbja arrives.
A cela il faut ajouter que l'Europe, d'oi enmajeure
partie proviennent les missionnaires, a elle-meme
besoin de clergi ; les vocations, pour-des raisons connues de tous, sont devenues plus rares. D'oiu la tres
grande preoccupation est de pourvoir I'Europe d'un
nombre suffisant de pr&tres, et de disposer aussi en
nombre suffisant de pr&tres qui quitteront 1'Europe
pour se' rendre dans un autre champ d'apostolat en
dehors de ses confins.
Si on pouvait disposer d'un clerg6 indigene nombreux et bien forms, it est clair que ce qui, a pr6sent,
est considbr6 comme grave difficult6 et comme problame d'une solution ardue, serait 6limin1 et m~me
facilement.
IV. Et enfin, il serait opportun que les Instituts qui
admettent dans leurs rangs des freres laiques s'appliquent a chercher le moyen de faire connaitre a tant
d'ames qui disirent se donner i Dieu, mais qui, par
manque d'Atudes preparatoires ou pour d'autres raisons, ne peuvent convenablement arriver au sacerdoce,
qu'elles aussi pourraient coop&rer admirablement a
l'oeuvre h6roique des missions. Celles-ci, en effet,
ont grand besoin d'hommes pieux et de bonne volont6,
experts en quelque art ou metier, et capables soit
d'enseigner les arts et metiers aux populations pres
desquelles ils sont cnvoyes, soit m6me de s'adonner
avec 1'aide d'autrui a la construction de maisons, A
l'organisation d'ateliers, . des travaux de typogra-

phie; et sans s'etendre davantage, ii saffra d'indiquer
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le grand bien que de tels freres, convenablement prepares, pourraient faire, s'occupant des cat6chistes
indigenes, enseignant dans les &coles primaires, etc.
Sur ces points, exposes sommairement, la Sacree
Congregation de la Propagande attire 1'attention de
tous les Superieurs des Instituts de missionnaires,
certaine que sice qui se trouve ici expose est s6rieusement pris en consideration et convenablement ex6cute, le r6sultat bienfaisant si ardemmnnt poursuivi
ne pourra manquer.
En consequence, la Sacr6e Congr6gation de la Propagande invite les Superieurs g6enraux a vouloir
communiquer cette lettre aux Pr6pos6s des provinces
i qui des missions sont confides, et a veiller avec soin
que le contenu en soit mis en pratique.

Que Dieu binisse tous ceux qui, anim6s d'un saint
zele, contribuent en quelque maniere Ace que l'oeuyre
des missions, l'oeuvre apostolique par excellence, progresse toujours davantage et davantage soit connue
et aimbe. Que Dieu comble de ses c6lestes faveurs les.
ames qui, enflamm6es de son saint amour, se sont
consacrbes a l'evangblisation de tant de peuples qui
attendent encore la grace de connaitre Notre-Seigneur
Jesus-Christ.
Je profite volontiers de cette occasion pour me dire
de nouveau avec des sentiments d'estime tres distingu6s, de Votre Seigneurie, le tres devoue,
G. M. card. Van ROSSUM, prifet.
Francois MARCHETTI-SELVAGGIANI ,
archevique de Seleucie, secretaire.

AUDIENCE DE LA MAISON INTERNATIONALE

Le 31 decembre 1922, apportait a la Maison inter-:
nationale une joie depuis longtemps entrevue. M. Fon-
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t'aine nous avait, en effet, obtenu, pour ce jour-la,
une audience particulibre de Sa Saintet6.
Tous, sans doute, deji, et m6me a plusieurs reprises,
nous avions vu le Souverain Pontife; mais c'avait &te,
d'ordinaire, au cours d'une de ces audiences publiques, oB.l'on a a peine le temps de baiser son anneau,
de recevoir sa b&endiction, et de le voir disparaitre
dans la salle suivante. Cette fois-ci, I'audience 6tait
pour nous,et pour nous seuls.
Des midi moins le quart, tous revetus du protocolaire a ferraiolone n (manteau de c6r6mone), nous
6tions fidles au rendez-vous : le Portail de bronze.
L'air visiblement presse - lI'motion peut-ýtre? M. le Superieur compte son monde. Les poches d'un
de nos confreres d'Amirique, ex-missionnaire, d6bordent littiralement de chapelets pr6ts a recevoir la
bin6diction du Pape. M. 1'iconome tient sous le
bras un paquet qui parait bien lourd sous le joli ruban
de soie jaune qui l'entoure. Midi. Nous entrons, sans
6mouvoir le moins du monde la garde suisse qui en a
vu d'autres...
L'escalier de marbre en pente douce nous conduit
a la cour Saint-Damase et de la aux salons d'attente.
Ces salons, il faut les avoir vus : ils ne se d6crivent
pas. Aujourd'hui, le pav4 de marbre a disparu sous
les tapis - tenue d'hiver-- qui,enamortissant le bruit
de nos pas, donnent a ces antichambres un recueillement de sanctuaire.
Nous prenons place dans la salle des Arazzi, tendue
de Gobelins. Un bruit de pas, .du c6t6 des appartements de Sa Saintete : c'est M. Epitaccio Pessoa
ex-president du Br6sil, et sa famille qui sortent de
chez le pape. Nous leur envoyons, au passage, un
silencieux salut, de la part de nos confreres brisi-
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liens, dont aucun ne represente cette annee, parmi
nous, leur sympathique pays!...
Encore une station dans la salle du Tr6ne, qui nous
rapproche des appartements de Sa Sainteti; nous
parvenons enfin dans la salle du Tronetto,attenante A
la Bibliothbque du pape. C'est 11 que nous serous
requs.
M. ie Superieur entre le premier. Que se passa-t-il
dans cette conversation d'un bonaquart d'4eure avec
Sa Saintete? Aucun bruit ne 1'a r6v61k,la Bibliothique
du pape est, du reste, la discr6tion meme. Tout au
plus, M. le Superieur sauva-t-il de 1'oubli - au moins
pour nous - la reflexion de Sa Saintete : a Aujourd'hui, c'est le jour de la Mission., Le matin meme,
en effet, deux confreres italians avaient obtenu une
audience.
Leur t&te-a-tete termine, Sa Saintete et M. Fontaine entrerent enfin dans la salle du Tronetto. Sur
un signal de Mgr le Maitre de chambre, nous tombons
a genoux. Nous sommes group6s par provinces. Les
premiers a qui Sa Saintet6 offre son anneau sont nos
deux confreres polonais; le pape demande de quel
endroit de la Pologne; puis, sur la presentation de
M. le Sup6rieur, il parcourt les repr6sentants de
nos diverses provinces : Irlande, HolIande, France,
Espagne, Australie et Amtrique. Pour tous, ii a un
mot aimable : il s'enquiert meme aupres de I'un
d'entre nous de Ia sant6 de son archeveque d6ji ig".
La presentation finie, M. l'conome qui a denoue
depuis quelques instants la faveur jaune, offre a Sa
Saintet6 le volumineux cadeau : un incunable! a Ah!
dit le pape en souriant, vous avez voulu toucher le
cceur du vieux biblioth6caire! n Nous nous relevons
et nous groupons antour du pape redevenu pour quelques instants prifet de la Vaticane. D'un geste,
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instinctif aux bibliothecaires de race, il cherche la
date et l'6diteur : Venise 149o. L'imprimeur est une
vieille connaissance du pape, t Un membre de sa
famille, nous dit Sa Saintet6, est devenu cardinal )
- il y a de cela quatre cents ans!... - M. I'Econome
fait alors remarquer le filigrane qui, pour un connaisseur, authentique infailliblement la ville d'origine.
Le pape le considere un moment, le reconnait, puis
tourne et retourne l'incunable qui n'a jamais e6te
pareil honneur... Pie XI est heureux devant ces
pages vieillies... on dirait qu'il leur salt gr6 d'etre
venues lui faire vivre jusque dans son palais quelques
instants de la vie de jadis... M. I'Econome souligne
le tome II des lettres de saint
que l'incunable J6r6me - ne se trouve pas a la Vaticane. - En &tesvous bien sir? u,demande le pape. - Oui, Tres
Saint-Pere. -- Vos avez contr61l ? - Oui, Trbs-SaintPere, dans le catalogue de Hain. - Ah! le vieux
Hain; mais qui avez-vous interrog6? - Mgr Legrelle
(pr6pos6 aux incunables). - Et quand l'avez-vous
interrog6?- I y a trois semaines. - Ah! alors! , Et
le pape explique son doute : (C'est que la Vaticane,
ajoute-t-il vient de faire des acquisitions tres importantes (allusion aux dons r6cents de la Bibliothbque
dite de Francois-Joseph et de la Bibliotheque Chigi),
en sorte que nous pouvons dire qu'elle est la Bibliotheque la plus riche, la moins incomplete qui existe,
en fait de livres anciens. , Quelle beureuse fiert6
dans ces derniers mots, dits pourtant sur le m6me ton
calme que le reste!...
Depuis pros de dix minutes djka nous poss6dons le
pape au milieu de nous. Dans les antichambres,
d'autres attendent que nous ayons fini. Et puis, il ne
faut pas abuser de l'affabilite vraiment paternelle de
Pie XI. M. le Sup6rieur demande alors la Benediction
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apostolique. Nous nous mettons a genoux. Mais
- heureuse surprise! - Sa Sainteti veut nous parler
encore; et pendant plus de cinq minutes le pape
laisse aller son caeur. Le spectacle est touchant.
Pie XI debout, le dos tourn6 a la fenetre dont la
lumibre rehausse la blancheur de sa soutane, et nous
tous A genoux, en cercle autour de lui : les enfants
autour de leur pire! On ne songe guare en un tel
moment a s'improviser reporter : I'attention se laisse
doucement captiver tout entiere par l'auguste parole.
Pie XI parle le francais lentement, mais avec une
aisance et une correction parfaites. Son improvisation, pleine de conviction, d6veloppe deux ou trois

idbes qui lui tiennent au cceur. Aussi, quand nous
avons voulu garder un souvenir precis de cette belle
audience, il ne nous a pas 6t6 difficile de recueillir
les pensies suivantes, quelques-unes meme encore
revetues des expressions du Souverain Pontife.
- c Nous allons vous 46nir de tout cceur, vous et
vos etudes. Vous etes venus, ici, en effet, pour achever
vos 6tudes et leur donner leur perfectionnement. Plus
tard, rentr6s dans vos diverses patries, c'est vous qui
pr6parerez les semis, qui jetterez la bonne semence
dans les ames... C'est aupres de vous qu'on viendra
chercher la pure doctrine et vous serez en mesure de
la donner parce que vous l'aurez puisee a une source
privilegibe. C'est un grand bonheur d'etre . Rome.
Nous Nous souvenons qu'a Nous aussi, voila djai
bien des ann6es, Dieu Nous accorda la grice qu'il
vient de vous accorder. Nous sommes venus, apres
avoir fait Nos etudes dans Notre diocese, les perfectionner ici. Et Nous en remercions le bon Dieu comme
d'une des plus grandes graces qu'il Nous ait faites...
4( Vous 6tes venus chercher ici, pour la r6pandre
ensuite sur les autres, la semence d'une saine et pure
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( romanite a. Oui, Nous pouvons vous le dire, a vous,
qui etes capables d'en comprendre mieux que d'autres
le sens profond, vous devez acquerir ici, la bonne, la
saine, la sainte et pure romanit6.
" Elle vous sera nicessaire, pour vous-memes d'abord
et ensuite pour les autres. Aussi, c'est avec la vision
du bien que vous etes appelbs A faire plus tard, dans
les divers pays que vous representez ici, si largement,
c'est, disons-Nous, avec la vision, avec la prevision
de ces multitudes d'ames et d'intelligences qui viendront puiser A vos ames et A vos intelligences, que
Nous allons vous donner - et vous sentez bien de
quel cceur - la B6n6diction apostolique. Nous b6nissons spicialement vos personnes, vos 6tudes et la
Mission tout entiere...
Quand nous nous relevames, Pie XI remercia
encore une fois de l'incunable : ( Ce n'est pas peu
enrichir le tresor de la Vaticane ,, dit-il avec insistance. En s'eloignant de nous, il nous fit de la main
un geste paternel d'adieu cu'accentuait un bienveillant sourire. Puis il disparut dans 1'antichambre
suivante...
II 6tait une heure passie. M. le Sup6rieur, qui
depuis longtemps ne compte plus ses audiences,
cherchait en vain dans ses souvenirs une entrevue
aussi intime de la Maison avec le Souverain Pontife.
Mais aussi ce n'est pas tous les jours qu'on a a offrir
un incunable... • un pape biblioth caire !... En sortant,
notre, domestique, qui a eti de la partie, a une facon
a lui de nous dire son emotion : a Antonio a niente
fame a r6epte-t-il; tous ne sont peut-.tre pas compl6tement de son avis. I1 est certain cependant que nous
ajouterons tous, A nos bonheurs de Rome dont nous
parlait Pie XI, celui d'avoir un jour recu la B6n6dic-
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tion apostolique en de telles circonstances, au matin
du 31 d6cembre de l'an de grice 1922.
N...
______
AUDIENCE DE LA MAISON DES ZECCOLETTE
Lettre de la Seur BALLONI
t la TRES HONOREE MERE

Je suis heureuse de vous faire part que,jeudi 8 mars,
nous avons eu enfinla tant d6sir6e audience du SaintPere, car depuis longtemps on nous l'avait promise,
mais notre attente a &etbien r6compens6e et nos coeurs
sont encore embaumbs de la paternelle bont6 avec
laquelle le Saint-Pere nousa recues. Soeurs,orphelines,
ouvroir externe, une d6putation de l'Asile et des six
classes, toute la maison y &taitrepr6sent6e et en tout
nous 6tions prbs de 3oo. A l'heure indiqube, on nous a
r6unies dans la salle du Consistoire et deux jolies
rangbes d'enfants, grandes et petites, voilies de blanc
formaient nne belle couronne prbs du tr6ne. Le grand
silence qui r6gnait dans cette magnifique salle, malgr6
1'effervescence de toute cette jeunesse, rendait la chose
plus 6mouvante encore; c'est pourquoi le Saint-Pere en
entrant s'est d'abord montre un peu emu. Apres quelques minutes, il a pass6 entre les rangs pour faire
baiser sa main a chacune. Oh! maTris Honoree MBre,
je vous assure que l'on sentait bien que Dieu 6tait l :
en voyant le Saint-Pere caresser les plus petites,
disant une bonne parole a chacune; on pensait au bon
Maitre passant au milieu des foules de la Palestine.
Quand le tour fut fait, Sa Saintet6 monta sur son
tr6ne et li nous adressa quelques paroles.
Nous avions offert une paire de pantoufles, brodees en or par nos orphelines et, quand le Saint-Pere
Sse fut retire dans ses appartements accompagn6 par
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Mgr Cremondsi, son aum6nier, ayant ouvert la boite
il en regarda minutieusement le travail; ensuite il renvoya vers nous Mgr Cr6monesi pour nous dire toute
sa satisfaction,tant du cadeau offert que de la bonne
impression reque par la tenue et la modestie de toutes
nos enfants. Monseigneur lui ayant parl6 de la premiere communion qui aura lieu le 8 avril, Sa Saintet6
lui a remis des images pour qu'il les distribue aux
enfants en ce jour-la.
Avec nous, ma Tres Honor6e Mere, vous voudrez
bien remercier le bon Dieu de ce qu'il a bien voulu
nous donner cette consolation.
En sortant, nous avons ete faire une petite visite a
notre venbree M&re Marie , Santa Marta, qui elle
aussi a partag6 bien vivement notre bonheur; et le tout
s'est termine par une bonne distribution de chocolat.
Nos enfants &taient hors d'elles-m&mes de la grande
joie 6prouv6e pendant cette journ6e.

AUDIENCE DES DAMES DE LA CHARITE DE ROME
LE 12 JANVIER 1923

M. le Supirieur general 6tait present a cette
audience.
La duchesse Caffarelli, pr6sidente du Comit6 central, lut d'abord l'adresse suivante :

" TRES SAINT PERE,
a Voici prosternees aux pieds de Votre Saintet&
les Dames de la Charit6 de Rome.
it Chaque cure a pu presenter personnellement a
Votre Saintet6 les Assocides qu'il a toujours Ases c6tes
en toutes les ceuvres charitables pour lesquelles il les
demande.
a Et maintenant, toutes r6unies au Comiti. central,
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nous demandons pour nos pauvres, pour nos families,
pour nous, la Sainte B6nediction. a La disposition.de cette audience reflete 1'esprit de
notre oeuvre oi les Dames de chaque groupe paroissial doivent etre unies a toutes les autres par les liens
de 'action et de la priere, sous la direction du Sup6rieur de la Congr6gation de la Mission.
o Notre riglement tres simple estle m6me que saint
Vincent de Paul donna en 1617 a un petit groupe
d'imes charitables de Chitillon-les-Dombes. Dans la
suite des temps, cette seule direction nous a meme
permis d'6tendre notre action pour le bien des
pauvres, d'une manitre plus adapt6e aux circonstances
du moment, tout en maintenant ferme le principe de
la visite du pauvre a domicile, lui donnant les secours
en aliments, vktements et midecines, avec le dessein
toujours d'arriver au bien des ames aupres desquelles
nous appellent la maladie et la pauvreti.
( Votre Saintet6 voit a c6t6 de nous les Filles de la
Charit6 qui sont toujours notre aide et notre appui,
et avec elles, les petites sceurs de l'Assomption et les
sceurs de l'Esp6rance.
( Tres Saint-Pere, que votre b6nediction descende
sur nos ceuvres, sur les cent mille Dames de la Charitt repandues en toutes les parties du monde, mais
dont vingt mille au moins sont en Italie.
Riponse du Saint-Pire
« Voila une agr6able, belle et bonne audience
parmi les plus belles et les meilleures certainement,
sans faire tort a aucune de celles que le Seigneur nous
a fait la grace de voir.
t Audience belle k 1'esprit qui contemple votre
oeuvre; bonne au coeur qui gofte, jouit, s'ediie, se
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rechauffe a la vive flamme de la charit6 chr6tienne.
Magnifique spectacle qu'evoquait d'une simple parole
votre pr6sidente en un apercu sur le monde entier;
spectacle suavement imposant que cet esprit profond6ment pobtique qui anime votre Socite6.
( Ici c'est la matiere qui devient po6sie; la v6rite
dans son expression plus sereine devient la po6sie la
plus chaude dans l'expression. C'est la .1'impression
que Nous avions en parcourant les pages de votre
conpte rendu, si pleines de chiffres, plus 6blouissantes
d'amour et de charit6. C'est vraiment le nombre qui
devient po6sie.
i(
Nous nous rejouissons de tout cceur avec vous';
nous vous felicitons, vous voyant ouvrieres de toutes
ces belles choses, instruments actifs et intelligents de
cette, pour ainsi diie, continuelle cr6ation.
u Quand, ramenant le regard, de l'immensite du
monde entier sur cette seule ville, nous voyons de nos
propres yeux ce filet de charit6 chr6tienne, aimante,
bienfaisante, - bienfaisante selon le Coeur du Christ
- tendu sans solution, de continuit6 sur toute la
Villeiternelle- notre plus proche famille - il nous
6chappe un hymne de remerciement a Dieu et a celles
qui se font les instruments plus efficaces et plus intelligents de ce bien. C'est ici la v6rification classique
de la parole biblique : Beatus qui intelligitsuperegenum
et pauperem.

(( Bienheureuses I de la beatitude que Dieu seul
peut promettre et donner ! qui apporte delicatesse et
luminre d'intelligence au secours du pauvre. Vous etes
classiquement de ce beau nombre.
( C'est l'oeil illumin6 du coeur chr6tien qui vous
parle, visiteuses bienfaisantes, pros des pauvres
malades, sivant- -magnifqaement l'esprit, les, regles,
l'exemple .de votre grand protecteur saint Vincent.
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a C'est la loi chr6tienne qui vous guide : faire da
bien, toujours,h tons, en tous lieux, tout le bien qu'un
cceur inginieux pent inventer; faire !e bien modestement, sans se vanter, avec grande simplicit6 de cceur
et d'intention; faire le bien au corps pour arriver au
bien des ames, comme ont fait tous les Saints et le
Maitre des Saints. Le saint Evaugile dit de Notre-Seigneur qu'il consolait, gubrissait, faisait le bien partout oi il passait : qui pertransiit benefacieido.
( B6nies soyez-vous, vous qui avez une place de
choix parmi les b6atitudes qui viennent de Dieu:
Beatus qui intelligit super egenum et pauperem.
, Nous sentons le besoin de vous dire avec quels
profonds sentiments de sympathie, d'affection, nous
vous donnons la b6endiction que vous etes venues
demander A votre Pere, au Pere de vos coeurs, tandis
qu'il nous semble, en vous l'accordant, satisfaire a
'accomplissement d'un devoir sacre, A cause .du sentiment de vraie, de paternelle reconnaissance que
nous 6prouvons.
,Ne vous 6tonnez pas que le Vicaire de Jesus-Christ
se declare reconnaissant envers vous, puisque vous
savez - et c'est cette connaissance qui vous est un
stimulant efficace pour faire le bien - que par votre
oeuvre, vous vous etes deja attire la reconnaissance
de Jesus-Christ meme.
, Ce n'est pas la parole de son Vicaire, mais de
Jesus-Christ mEme: Ce que vous aurez fait au plus
petit de mes frires, vous I'aurez fait a moi-meme.
t C'est done la gratitude de Dieu qui suit vos pas:
c'est vous dire tout ce que vous pouvez attendre du
cour de Dieu comme du cceur de son Vicaire.
,Que la Benediction, avec toute l'intensit6 des voeux
et des prieres dont Jesus-Christ vent qu'elle soit accompagnCe, descende sur vous qui former le centre moteur
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et directeur de cette (Euvre de charit6 ; sur vous aussi
qui propagez cette impulsion dans les groupes inf&rieurs.
f Magnifique, meme esthdtiquement, cette ramification de sainte energie, immense, inepuisable comme
sont in6puisables les industries de la charit6.
c Qu'elle descende sur vous,la B6nddiction, quand
vous contribuez dans votre centre a secourir les miseres; sur vous, quand vous payez, non seulement de
votre bourse, comme en font foi vos annales, mais
encore de votre personne, portant vous-memes votre
cceur aupres du pauvre.
t B6nies soyez-vous toutes, et avec vous vos cures
qui voient de pros un tr6sor inestimable de bien dans
votre apostolat, qu'ils exercent officiellement, par
devoir de ministere, tandis que vous Rtes les propagatrices par lesquelles ils obtiennent souvent facilement
ce que seuls ils pourraient a peine atteindre, parce
qu'il y a en vous une grice particuliere qui vous rend
possibles les formes les plus exquises du bien.
a B6nies soyez-vous encore quand votre ceuvre vous
porte lU oi il est delicat et difficile de subvenir aux
besoins. Nous avons vu avec une intime 6motion de
1'ame que votre bienfaisante assistance parvient 1l
m&me oi la faute porte dans la famille 'infortune, la
confusion, le d6shonneur.
( Que Dieu et ses Anges comptent vos pas, vos
gestes, vos paroles, et rien ne sera perdu: tout cela
est cher au Caeur de Jesus, repond aux besoins, disons
ainsi, aux besoins les plus divins de son divin Coeur.
( Que notre Bni6diction descende sur vous comme
vous la d6sirez. En passant an milieu de vos rangs,
nous entendions beaucoup de demandes particulieres;
eh bien! que notre Buendiction soit comme vous la
d6sirez, repondant C vos intentions et a vos d6sirs.
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i Qu'elle descende aussi sur toutes les Dames de la
CharitY, et, appelons-les ainsi, sur vos seurs ainees,
les soeurs, repr6sentantes visibles des Anges. Qu'elle
descende sur tous ceux qui collaborent A votre (Euvre,
sur vos families, sur vos maisons; et, commevous l'avez
demand6 tres pieusement et solidairement, sur la
grande famille de vos malades et de vos pauvres que
vous avez adoptee pour satisfaire au d6sir du Coeur de.
Jesus.
Cette
e
Bin6diction, nous vous la donnons avec cet
esprit avec lequel l'tglise a coutume de la solliciter,
afin (( qu'elle descende sur vous et y demeure toui( jours ,.
c Nous voudrions dire plus encore, parce que c'est
une tres douce s6duction qui nous a attir6 aujourd'hui
pros de vous, mais quoi que nous disions, nous ne
ferions que nous r6p6ter ou plut6t nous ne nous rep&terions jamais, parce que, a chaque nouvelle parole,
nous ajouterions une nouvelle affection, signe des
profonds sentiments de sympathie, de bienveillance,
que nous nourrissons pour vous.
( Benedictio, etc. ,

LETTRE PCRITE A MA S(EUR VISITATRICE DE NAPLES PAR
UNE SCEUR DE CATANIA.
Catania, 27 fevrier 1923.

Nous venons vous faire part d'une grande consolation qui, enregistree dans les Annales, se reproduira
certainement dans le coeur de toute bonne Fille de la
Charite.
Le lundi 22 janvier, vers onze heures du matin, notre
bonne et vraiment incomparable presidente des Dames
de la Charit6, baronne Anna ZappalU, arrivait toute
haletante a notre office. c Vite, vite, dit-elle, prenez
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la relique de la bienheureuse Louise et venez avec
moi ! Le petit Enzo Grimaldi est mourant! ... n.
Quelques minutes plus tard, nous 6tions a la maison
du petit malade. Ses pauvres parents, baron etbaronne
Grimaldi di Niscima, semblaient p6trifis ; ils ne nous
permirent pas d'entrer dans la chambre de leur cher
petit garcon, ag6 de neuf ans; il ne devait avoir aucune
emotion, son 6tat 6tant des plus graves.
Les deux m6decins qui le visitaient, docteur Sanfilippo et docteur Ascoli, deux c6l6brit6s de Catania,
avaient d6clare, a l'instant, qu'il n'y avait plus que
quelques heures de vie a esperer pour le cher enfant.
Pulmonite, n6phrite, fibvres paludeennes, un ensemble
si compiique de graves maladies, que les pauvres
docteurs assuraient n'avoir jamais redcontr6 un cas
semblable dans leur longue carriere. De plus, le cher
petit 6tait complitement d6pourvu de sang; et des
vomissements continuels empechaient de lui donner
d'autre nourriture qu'une cuillbre de lait toutes les
deux ou trois heures.
Aprbs avoir tout essay6, apris avoir perdu toute
esparance de guarison, on s'attendait de minute en
minute a la douloureuse s6paration. Pauvre mere!
C'6tait une veritable souffrance pour nous de la voir si
afflig6e!
a II ne mourra pas! I1 ne mourra pas, ton cher
petit, lui dit notre pr6sidente, pleine de foi. Vois-tu,
Catherine, je t'ai apport6 une relique> de notre bienheureuse Louise de Marillac; mets-la avec foi sur
le lit de ton Enzo; mais avec foi, comprends-tu?...
avec foi !... Et elle t'obtiendra le miracle! , - a Et
nous, avons-nous ajout6, nous commencerons des
aujourd'hui une neuvaine, en promettant de faire
publier le miracle qui nous sera accord6. n
La neuvaine fut commenc6e, en effet, non seulement
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par les soeurs, mais encore par les orphelins et pensionnaires de notre maison. La bienheureuse Mere
pouvait-elle refuser une grice qui lui 6tait demand6e
avec taut de confiance ? Pouvait-elle refuser a ses Filles
la douce satisfaction de montrer la puissance et la
bont6 de leur Mere? ... Non certainement! Enzo Grim~aldi, le petit moribond, au soir de ce meme jour,
commenca une progressive am6lioration et, a minuit
pricis, il etait d6clar6 hors de danger, au grand 6tonnement de tous et des deux docteurs en particulier.
Nous sommes bien heureuses d'executer notre promesse, en vous envoyant cette relation. Hier prkcis&ment, apres la pressante demande de la baronne
Grimaldi, nous lui avons porte une vie de notre bienheureuse Mere, une relique, parce que la n6tre nous

sera restitu6e, et aussi un petit tableau de la Bienheureuse, qui a et6 mis avec honneur dans la chapelle
de la famille Grimaldi. Elle y sera honorte et invoquie
comme speciale et puissante protectrice!
Nous avons aussi publiC la grice obtenue dans le
petit Journal qui donne le compte rendu trimestriel
de nos oeuvres. Nous espbrons ainsi stimuler nos bonnes

Dames de la Charit6 dans le culte et l'affection qu'elles
donnent d6ja notre bienheureuse mere.
Puisse-t-elle de l1-haut prot6ger toujours plus la
chere communaut6 et aider ses pauvres filles a l'imiter
plus fidelement.
f
Les soeurs des pauvres malades.
SAN VINCENZO DE'PAOLI. ANNALI DELLA MISSIONE.

-

3o septembre 1922.

La Congregation de la Mission et le nouveau code de
droit canon. La Congr6gation de la Mission n'est pas
une congregation religieuse au sens juridique du mot
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religieux, pace qu'elle ne fait pas de voeux publics,
formalit- requise essentiellement pour &tre religieux
au point de vue canonique; les pr&tres de la Mission
appartiennent au clerg s6culier; mais comme ils vivent
en commun, sons le regime des Superieurs, avec des
vcux priv6s, ils imitent la maniere de vivre des religieux; on peut donc, chez eux, parler de perfection
religieuse et quiconque se sent appel ia la vie religieuse peut entrer chez eux; ils sont r6gis par le
titre XVII da Droit canon, qui concerne ceux qui sont
du clerg6 s6culier et qui imitent les religieux; par
suite de cette situation interm6diaire, il est a remarquer que les canons de ce titre XVII ne sont pas aussi
explicites que les autres, ils comportent des temperaments, des att&naations coagruacongruis referexdo ; ii
faut donc les interpr&ter avec beaucoup de prudence.
FrbrePierotei. Quelques lignes sur un frere coadjatear, n6 en 1842 et qui fut longtemps, A Plaisance,
cooperateur du professeur de physique, M. Manzi.
Scarnaftgi.'M. Biamino raconte la journ6e du 5 jnin
1922 an college de Scarnafigi: On avait decide une
cirimonie en I'honneur de trente coll6giens morts A la
guerre; cent cinquante anciens 6lives y assisterent;
A dix heures, messe dans la cour du college, pose d'une
pierre en l'honneur des morts; discours ;banquet sons
le hangar du college; toasts nombreux; saance litt&raire an theatre du collbge; adieux et depart.
Sassari. (Euvre des vocations. M. Borgna, sup&rieur
de Sassari, parle de l'origine, de la natureet des fruits
de l'oeuvre des vocations. Elle fut instituae en 1914
pour remidier A la disette des pr&res en Sardaigne;

elle a pour but de faire connaitre an peuple la haute
dignit6 du pr&tre, de stimuler Ala priere,de favoriser
la meilleure dducation des enfants en vue de Famour
de l'Eucharistieafin de d&velopper lesgermes de voca-
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tion. On donne dans chaque village un Triduum ; on

expose un tableau qui repr6sente Notre-Seigneur
g6missant sur les brebis sans pasteur et disant aux
disciples : i Priez le maitre de la moisson d'envoyer des
ouvriers,; pendant ce Triduum on preche, on adore le
saint Sacrement; les fideles offrent des dons pour les
s6minaristes pauvres. Nous avons un bulletin mensuel
appelk Pastor bonus qui. maintient le feu sacre parmi
les associes ; une ou deux fois I'an nous allons visiter
les paroisses oi 1'ceuvre a t&6 6tablie afin de r6veiller
les endormis, d'encourager les dicourag6s, de stimuler
les tildes. Les fruits se font deja sentir: les families
comprennent mieux que c'est un grand honneur d'avoir
un enfant pr&tre; la d6votion a la sainte Eucharistie et
et A la sainte Messe est plus grande; un plus grand
nombre d'enfants sont presentes au s6minaire; les
offrandes en faveur des clercs pauvres soot de plus en
plus genereuses. En agissant ainsi nous imitons saint

Vincent de Paul, cur6 de Clichy, qui s'occupait de
recruter des vocations sacerdotales en 6levant des
jeunes enfants. Pullulat per te sacra laetiori- vinea
faetu.
ULe mission c Tunis. Le 17 mars, MM. Anselmi et
Scotta de Cagliari s'embarquaient pour aller precher
des missions en Tunisie - voyage sans incident ni
accident; arriv6e &La Goulette et commencement des
missions par Tunis : M. Anselmi pr&che A la paroisse
du Rosaire qui compte 17 ooo habitants dont 12.000
Italiens; M. Scotta pr&che & la paroisse du Sacr&Cceur qui compte 14.ooo Italiens; premiere semaine
pour les femmes, seconde pour les hommes; an Sacr6Coeur on est oblige d'ajouter une troisikme pr6dication
pour satisfaire la pi6t6 des fidiles; - mission a

Soukra pendant laquelle le missionnaire visite Carthage avec son Carmel, sa maison-mere des PNres
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Blancs,- des Sceurs Blanches, sa majestueuse cathedrale,assiste au service de trentaine pour Mgr Combes
et fait une apparition au Seminaire de Sidi-Bou-Said;
a Soukra, les maisons sont tres bloignies de l'eglise;
aussi le missionnaire va faire une visite dans la plupart des maisons pour instruire a domicile les parents,
cat6chiser les enfants, inviter tout le monde a la
mission; et chaque soir on voyait des groupes faire
7 ou 8 kilometres pour venir ecouter le missionnaire;
aussi le jour de la cl6ture, le confessionnal fut assibg6
jusqu'I onze heures; - mission & La Goulette qui
compte 8.ooo habitants dont plus de la moiti6 sont
Italiens; les fommes furent peu nombreux, 6tant
arret6s, soit par le respect humain, soit par les idCes
communistes; le missionnaire fit un phlerinage a la
forteresse Karatra oit saint.Vincent aurait 6te enferm6;
- mission A Sousse : sur le parcours du voyage, on ne
voit que des mosqu6es, peu d'6glises; les Italiens sont
environ 2.ooo, malheureusement 6tablis en deux faubourgs tres 6loign6s l'un de l'autre; on pr&chait done
alternativement,un jour,i l'1glise Saint-Felix, I'autre,
S1l'6glise Saint-Joseph. Visite aux catacombes qui
sont comme celles de Rome. La mission de SaintJoseph reussit bien; celle de Saint-Felix moins bien :
il faut dire que I'acoustique de cette eglise est d6fectueuse, que les habitants sont occup6s aux ateliers ou
aux chemins de fer et qu'ils ne sont pas toujours libres,
et enfin que la mission n'avait pas 6t6 suffisamment
pr6parie et annoncde; - mission & B6ja dans 1'int6rieur des terres : pendant le voyage, on apercoit les
gourbis des B6douins; le sol est fertile; c'est le grenier de la Tunisie; a Beja, il y a 4.000 habitants dont
1.400 Italiens; il y eut I'adoration nocturne la nuit du
jeudi au Vendredi saint avec pr6dications, prieres,
chants; -le jour de-Paques belle procession pour de-
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mander la pluie; les Arabes sont dans I'admiration de
cette ceremonie qui dure deux heures; A la fin de la
procession, la pluie tant desir6e se mit i tomber; le
mardi suivant, nouvelle procession pour planter la
croix, souvenir de la mission; le mercredi, consecration aux sacres Coeurs de Jesus et de Marie; - nouvelle
mission a Tunis pour les hommes; les predications ne
durent pas moins d'une heure et les hommes restent
I1, meme quand tout est fini; la cl6ture fat une belle
manifestation, telle qu'on n'en avait jamais vu; aux
quatre messes, deux pretres donnerent la communion
pendant trois quarts d'heure; - avant de retourneren
Sardaigne, retraite aux Sceurs franciscaines missionnaires, visite i la maison de M. Pages et d6part sur Ie
Tebe. - Saint A saint Vincent, a Jean le Vacher, a la
cathidrale, an vieux march6 des esclaves. - Arriv&e
a Cagliari.
Vie d'afostolat ea Sardaigne, par M. Manzela. Ii y
a vingt ans, saint Vincent ~tait i peine connn en Sardaigne; il y avait deux maisons de missionnaires et
4 associations de Dames de la charith; actuellement, il y a plus de 200 groupements de dames; il y a
quinze ans, les associations avaient an actif de z5 ooa
lire; en 1921, cet actif monte a 3oo.ooo; dans toate
mission, la premiere oeuvre que nous 6tablissons est la
Soci6t des Dames de la Chariti. En juillet dernier, je
suis all pr&her an Triduum aux Dames de Calangianus; le jeudi, predication sur la zacessit4, l'obligation, les avantages de la charit6; le vendredi, sur la
Providence; le samedi, sur les diffifentes oeuvres auxquelles s'appliquent les dames; le dimanche, sar les
fruits des bonnes oeuvres et panagyrique de saint Viacent; pendant le Triduum, j'appris la necessit6 que
l'on avait d'un asie pour enfants;. on avait deji essaye
et cela n'avait pas reussi; on vent rependre Ie projet.
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Je commence par faire prier; je cherche un terrain; la
tr6soriere des Dames de la Charit6 m'en offre gratuitement un grand d'une valeur de 3o.ooo lire; je r6unis
les Dames, on d&cide de poser la premiere pierre de
l'asile, le dimanche, cl6ture du Triduum; je recueille
des offrandes; le samedi soir j'ai 9.ooo lire; je tel6phone a 1'6veque pour I'inviter a venir poser la premiere pierre; l'6veque est absent; je ferai la ciremonie; je cherche une pierre, j'y fais creuser une
espece de s6pulchre pour y mettre le parchemin relatant le projet; Ie notaire ridige l'acte; j'invite toutes
les associations; elles s'y trouvent toutes et je ne sais
pas s'il n'y avait pas aussi les socialistes et les
fascistes; la fanfare fait entendre des morceaux; on
se rend sur le terrain; le notaire lit l'acte, beaucoup
le signent, on le scelle dans la pierre; j'adresse deux
mots d'exhortation et on se s6pare pleins de joie. Le
lundije r6unis de nouveau les Dames; on etablit un
comit6 charg6 de faire marcher la bitisse; j'en dresse
les plans; je me mets en relation avec un entrepreneur; on fait le contrat et on amene pierres et sable.
On commence avec 9.ooo lire, mais Ia Providence donnera l'accroissement.
Je pars pour Tempio, capitale de la Gallura, ville
de 12.ooo habitants; je pr&che a la cath6drale; en

parcourant la ville, j'aperqois la prison. Ne pourraiton pas faire un pen de bien a ces pauvres malheureux?
Saint Vincent I'aurait fait. On demande et obtient la
permission. Nous allons avec trois pr&tres pr&cher
aux prisonniers, leur dire la messe, les confesser; on
leur dogne du chocolat et du lait ainsi que des giteaux
secs, pastaasciutta.Un jour, on me parle de deux orphelins abandonn6s et on me demande si je ne pourrais pas
les placer i Sassari. II n'y a aucune place. Comment
vivront ces pauvres orphelins? Je 'parle de la Provi-
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dence et je conclus en disant : a Pourquoi ne pas
fonder un orphelinat a Tempio? II suffit d'une dame
pour s'en occuper, d'une chambre pour loger ces
petits, d'un lit pour chacun, d'un peu de pain chaque
jour, d'un peu .d'argent. , Pendant que le fer est
chaud, je descends de chaire avec un papier pour
recueillir les signatures; on me promet 3o lire par
mois et du pain en plus; une Dame de la Charite avait
rev6 la nuit precedente qu'elle serait chargee d'orphelins; apres la pridication, elle vient s'offrir; Ie
samedi,je reunis les Dames de la Charite: l'une offre
des draps, I'autre des meubles; on avait songt &
prendre 2 orphelins, on en recueille 4 et si l'espace
6tait sufisan: on en adopterait 20; le dimanche, communion g6n6rale; je fais un fervorino sur la charit*;
aprts la communion, les Dames vont les unes a la
prisoh offrir un bon repas, les autres au s6minaire
servir aux pauvres un diner comme ils n'en avaient
jamais fait, a pas meme le jour de mon mariage ,,,
disait l'un d'entre eux; I'apres-midi, pan6gyrique de
saint Vincent; apres la b6endiction, on conduit les
orphelins A leur maison; beaucoup les embrassent et
tous s'eu retournent, edifi6s et bien disposes.
Je reviens t Sassari; je pars le lendemain matin &
sept heures; j'arrive a Tula a onze heures; je confesse
toute la soir6e; le lendemain, debout a trois heures
trente, messe, confession, predication; on d6sire un
asile pour enfants; je cherche; le premier k qui je
m'adresse m'oppose un refus absolu; le second me
cede 35o metres carr6s et me demande 5 lire du metre;
je reunis les Dames; on accepte; on fonde un comit6
et on se met a l'oeuvre. - II y avait un malade qui ne
voulait pas voir le pretre; je me fais indiquer sa
maison; je frappe A la porte; on ouvre; on referme
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sans rien dire; j'attends; on ouvre de nouveau et on
me donne un sou en s'excusant de ne pouvoir donner
davantage; je me fais connaitre, je dis que je viens
prendre des nouvelles du malade; on ferme la porte;
j'attends; quelque temps apres on ouvre et on me dit:
ctVeuillez entrer n; je vois le malade; je lui demande
comment il va; je 1'encourage; je lui parle de ce que
font les missionnaires, je lui raconte que j'ai absous
dernierement des personnes qui ne s'6taient pas confess6es depuis trente-cinq, quarante-six, soixantequatre ans; je lui demande s'il ne veut pas communier, que la communion fait du bien au corps et a
l'ime; il me repond : oui, apres la mort; je lui dis
qu'aprbs la mort il n'y a plus rien a faire; je le decide;
je le confesse. - Un autre jour, on me dit qu'il y a une
vieille dame qui accueille bien tous les pretres, mais
qui se refuse toujours a faire sa confession. Allons
voir cette femme. Je lui parle de son fils, de son mari,
de tout ce qui peut 1'int6resser; puis, je donne le premier assaut: a Avez-vous fait la communion?- Moi,
dit-elle, je ne fais de mal a personne, j'ai toujours
fait mon devoir; j'ai 6lev4 une nombreuse famille, etc. n
J'coute patiemment et quand elle a fini, je lui dis :
t C'est bien, mais vos devoirs envers Dieu ? - Moi,
dit-elle, je ne fais de mal a personne, j'ai toujours
faitmon devoir;j'ai elev6 une nombreuse famille, etc. );
je vois qu'il n'y a rien a faire; je lui donne une M&daille miraculeuse; elle la recoit, la baise; je lui dis :
44Faites-moi le plaisir de repeter ce que je vais dire :
0 Marie concue sans p6ch6, priez pour nous qui avons
recours a vous )); elle repete les paroles; je la vois
Smue; je lui demande de r6peter encore ce que je vais
dire et je change un peu la formule ;
0 Marie,
conque sans p6ch6, faites-moi la grice de faire une
bonne confession »; elle repete la nouvelle formule;
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la victoire est gagn6e, je prie mon compagnon de se
retirer et je la confesse.
-

31 dcembre 1922.

La Congrigation de la Mission el le nouveau code de

Droit canon. Commentaire a notre usage des canons
du titre XVII.
Canon 673. Nous sommes une soci6t eltricale de
Droit pontifical, soustraite a la juridiction des iveques.
Le Sup6rieur general et les visiteurs ont le titre d'ordinaires avec juridiction au for externe et interne.
Comme pr·6sance, nous venons apres le clergi siculier, avant les instituts religieux proprement dits.
Canon 674. Concerne l'expansion ou la concentration de la societe, erection on suppression de maisons,
de provinces. Tout le monde admet que pour avoir
une maison de campagne, on n'a pas besoin de la
permission de 1'eveque.
Canon 675. Les Filles de la Charite dependent dir
Superieur g6n6ral qui a sur elles une puissance dominative,mais non une puissance eccl6siastique au for
interneet externe comme sur les Missionnaires. Le Sup6rieur general doit avoir au moins quarante anS, les
visiteurs au moins trente ans; on doit lire publiquement une fois l'an les regles communes; tous les supIrieurs, general, provincial, local (d'une maison formata)
doivent avoir des conseillers; c'est l'Ordinaire du lien
qui donne lajuridiction pour confesser les Filles de la
Charite et il n'est pas necessaire pour confesser ces
dernieres d'avoir la juridiction sp6ciale requise par le
canon 876; il suffit d'avoir celle de confesser les
femmes; pour nous confesser entre nous, la juridic-'
tion donn6e par le Superieur suffit. Les rbgles concernant les elections ne s'appliquent pas aux Filles de
la Charite, parce que chez elles il n'y a pas d'Election
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proprement dite (c'est-i-dire faite par la repr6sentation de toute la communaut6).
Canons 676, 677, 678, 679. L'auteur examine en
particulier le paragraphe 2 du canon 679 qui concerne
la cl6ture; il dit qu'il y a deux opinions sur F'interpretation de ce paragraphe : I* il faut garder la cl6ture
si les constitutions l'imposent (Blat, Vermeersch,
Cocchi); 2* il faut garder la cl6ture avec les modalit6s

&tabliespar les constitutions; 1'auteur adopte le second
sens.

Canon 68o. Nous gardons nos privilges tant que le
Saint-Siege ne les aura pas revoqu6s expressiment.
Canon 681. II concerne I'abandon de la societ. Cet
abandon peut etre-provisoire ou d6finitif. Les Supdrieurs peuvent permettre qu'on quitte la soci6t6 pour
six mois. La sortie d6finitive peut se faire de deux
manieres : par d6mission on par expulsion. Le code
ne considere pas le premier cas pour les religieux proprement dits; ce cas peut exister chez nous et le Sup&rieur g6ndral avec son conseil pent donner cette d6mission pour des motifs tris graves et justes, pourvu
que le confrere en fasse la demande explicite; pour
1'expulsion, il faut un proces.
Plaisance. College Alberosi. Un diacre raconte la
cerimonie du 9 octobre 1922 en I'honneur de quatre
lKves morts a la guerre. On avait projete de ramener

leurs corps an cimetiere de Plaisance : un comit6
ex6cutif et un comit6 d'honneur avaient 6te fondus;
des souscriptions avaient ete recueillies et unvolume
souvenir magnifiquement illustr, avait &t6imprim6. Le
4octobre,les cercueils sont amenes dans la chapelle
du cimetiere; petite notice sur chacun des d6funts; le
8 octobre, on transfere les corps du cimetiere i
l'6glise; le 9 octobre, journ6e commimorative, une
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inscription placee sur la facade del'eglise rappelle que
les quatre defunts ont appris au college Alberoni i
aimer Dieu, la science, la patrie, le sacrifice; office
funibre; foule nombreuse; les cercueils sont converts
de fleurs et entoures d'un piquet d'honneur; 1'eveque
cýlebre la messe; on chante a l'Introit la priere des
naufrag6s du Titanic :

"

Pres de toi, mon Dieu n; a

1'offertoire, un morceau de Perosi; apres l'6livation
le Pie Jesu de Cherubini; apris la messe le P. Semeria,
a la figure rude, monte en chaire : il fait 1'kloge du
college Alberoni : c'est aux fruits qu'on juge l'arbre
(Albero); l'iducation du college est grande parce
qu'elle est libre, traditionnelle, chretienne; apres ce
magistral discours, le chceur entonne le Libera de
Perosi; l'6veque donne I'absoute et 1'on se rend processionnellement au cimetiere; a la porte, un pupille
de la nation fait un petit discours et l'6veque prononga
une allocution; on revint au college pour inaugurer
la pierre commemorative des morts de la guerre; les
invites visitirent ensuite le college, particuliirement
le cabinet de physique, qui estremarquable,et se rendirent an r6fectoire pour prendre unc collation pendant laquelle on lut les adhesions de beaucoup de
grands personnages.
Le lendemain 1o octobre, eut lieu la reunion des
anciens 6elves de la cinquantieme Camerata. A cette"
occasion on fit I'6loge des anciens professeurs on
superieurs : M. Bernardi, vieillard venerable aux cheveux blancs, au sourire continuel; quand il s'asseyait
sur son bureau pour enseigner les formules arides dela chimie, il paraissait un grand-pere au milieu de ses
petits-enfants sans repos; il 6tait dispose a complimenter les manifestations de travail des 6elves diligents et a tol6rer une application moins 6nergique. 1I
fut toujours l'ami sincere des jeunes gens et de l'cole
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et il cherchait a temperer I'aridit6 des 6tudes par la
bont6-de son coeur paternel.
M. Simonetti mourut en 1907; c'6tait une Ame
ardente et z6l6e A qui la chaire de thiologie 6tait un
champ trop limit6 pour ses aspirations; taille 6lev6e,
regard vif, manieres douces et nobles; il avait plut6t
la trempe d'un ap6tre que celle d'un professeur; il.
n'6tait jamais si heureux que lorsqu'il pouvait parcourir le diocese et 6vang6liser les simples et les ignorants; son zele 6tait sans limites : il 6tait souvent cure,
missionnaire, catichiste, conferencier, 6crivain. C'est
lui qui fonda le Bulletin de Saint-Lazare:Par son d6vouement, il avait cr66 autour de. lui un courant de
sympathie sincere et cordial et un sentiment d'admiration profonde.
M. Manzi est mort en 1912, sup6rieur du college,
figure exterieurement rude et s6evre; sous sa main,
lecollege'atteignit son sommet le plus lumineux; ce
fut lerestaurateur materiel et moral de cette splendide
maison qu'il dota d'un observatoire astronomique; il
fut l'illustration du college, honor6 de I'amiti6 du
P. Secchi; comme enseignement, il 6tait au-dessus de
fout; l'exposition de la matiere tres aride des mathematiques devenait, a travers sa parole magistrale, une
classe brillante; par ses syntheses, il rendait attrayant
et clair un enseignement qui, pour la plupart, est
abstrait; comme superieur on le craignait, mais on
l'aimait aussi parce que l'on savait que sous cette
expression un pen froide se cachait un grand amour
pour le college, pour les professeurs, pour les 1~lves.
Sa mort fut celle d'un pr6destin6. Par sa discipline
rigide mais salutaire, il nous a prepares aux luttes de
la vie, a plier sans rompre et a comprendre que la base
de toute existence doit reposer sur la fermet6 et la-
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force d'une discipline tempdrne par uie paternit6 surnaturelle et aimable.
M. Fronteri est mort en 1914 : professeur et directeur de conscience, les 6leves avaient pour lui une
affection sincere; qui peat oublier sa figure humble?
c'6tait l'homme simple, droit, craignant Diei, 6vitant
le mai; sous l'6corce de simplicit6 et de candeur enfantines qu'il conserva jusqu'i une vieillesse avancie, il
cachait un tresor d'6rudition et de science profonde
oit sont venus puiser souvent les 6veques de Plaisance;
il a passe toute sa vie au college: jeune avec les jeunes,
aimable avec tous, serviable a l'exces, plein d'indulgence pour les erreurs et les indisciplines de la jeunesse, plein de compassion et d'excuse pour les leg&ret6s des el~ves. Peu, ceci soit dit sans offenser personne, peu ont su aimer les jeunes gens comme lui; le
college 6tait sa maison, son 6cole, sa famille, son
repos; 4 la fin il devint aveugle, ses yeux se fermwrent,
mais son coeur resta toujours ouvert a tons.
M. Mattheo mourut en 1918; il fut professeur de
thbologie morale; enfant de saint Vincent de Paul
dans toute la force du terme, chez lui la vertu croissait
plus vite que les annies et il a realise pour le bien des
autres la charit6 de notre saint fondateur. Homme de
Dieu et de rggle, directeur humble, modeste, bon,
patient; se montrant toujours plut6t I'6gal des 6leves
que leur sup&rieur. Sa bonte et son humilit6 lui ont
assure dans le coeur de ses disciples une place de
choix.
M. Boccardi & Bruxelles. Notre confrere a participe
a une reunion de savants en Belgique : il est membre
correspondant du bureau des longitudes, laureat de
l'Academie des sciences de Paris.
Sardaigne. Sassari.
M. Manzella raconte comment il se sert d'une trom-
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pette dans ses missions : souvent dans les villages de
Sardaigne,il n'y a pas de cloches ou bien les inaisons
sent si iloignies de l'6glise que les cloches ne peuvent
se faire entendre de toutes; alors, dit M. Manzella,
j'appelle quelques gamins, je leur donne la trompette
et ils parcourent le pays en sonnant et en criant : A la
mission! Au cat6chisme! A la doctrine! Tous viennent.
Quelquefois je fais une procession hors de l'6glise
avec quelques gamins, je les mets quatre a quatre, je
leur fais chanter : ( Piti6, mon Dieu, c'est pour notre
Patrie ); tous les enfants que nous rencontrons se joignent au groupe; ils sont bient6t deux cents ; bient6t
la file des quatre a cent on deux cents metres; je
dirige les mouvements de cette bande A I'aide de la
trompette.
Nos missions se donnent quelquefois dans de vrais
deserts; les bergers habitent des petites maisonnettes
appelies u stazzi », distantes l'une de l'autre de deux
ou trois heures de voyage. De Tempio a Santa Teresa
Gallura, il y a 56 kilometres, on ne rencontre pas un
village. Je vais visiter les a stazzi »; j'arrive quelquefois le soir, portant le saint Sacrement;je n'ai qu'une
chambre pour souper, dormir et placer le saint Sacrement; je me leve de bonne heure, je donne la communion, je remonte a cheval, avec Jesus suspendu a mon
cou, et je vais dans un autre c stazzi , ; quand je suis
attaqu6 par les chiens, je sonne de la trompette, ils se
sauvent aussit6t; une fois, sur le sentier etroit qui descendait de la montagne, un boeuf me barrait le passage sans vouloir se retirer; que faire ? il n'y a place
que pour un ; je sonne de la trompette; mon bweuf
lIve la queue et part avec rapidit6.
Saint-Laurent est un petit village a quatre heuresde Sassari; il est compos6 de trente-six moulins
ichelonn6s dans la vall6e le long d'un ruisseau ; mais-
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la route ne passe pas pros des moulins et s'il me fallait quitter la route pour aller a chaque moulin, je
n'en finirais pas; je sonne de la trompette quand
j'arrive en face d'un moulin; s'il y a un malade, on me
fait signe et j'y vais; sinon je passe et ainsi je gagne
du temps; au commencement l'6veque d'Alghero avait
critique mon usage de la trompette comme pen conforme au s&rieux eccl6siastique; mais quand il fut
venu avec moi en mission et qu'il se fut rendu compte
de ses avantages, il changea d'id6e.
Le pieux institut des sourds-muets d'Alexandrie; on
rend compte des examens pass6s par les sourds-muets
devant le professeur Carlo Perini de Milan; ces examens sont a l'honneur de 1'instruction donn6e par les

Filles de la Charit6.
Cerreto Sannita, i propos de l'abandon de ce seminaire par les pretres de la Mission; M. Pane rapporte
l'6loge que l'vegque et le nouveau recteur font des confreres qui ont assumi la direction de cet etablissement depuis 1904. Voici les noms des sup6rieurs du
s6minaire: M. Briffon (1904-1907); M. Scognamillo
(1907-1911); M. Tedesco (1911-1920); M. Vicedomini
(1920-1922).
La fete de saint Vincent h Gioia del Colle. La veille,
on b&nit une statue de la bienheureuse Louise de
Marillac et on la porta processionnellement, escortee
des Dames de la Charit6 et des enfants de Marie; au
retour de la procession, on fit. la r&ception de quinze
Dames de Charite; il y eut une s6ance au thittre muni-cipal, le reverend M. Capurso prononca un discours

sur la charit6; on ouvrit les tirelires qui avaient etd
mises prec6demment dans les maisons et les boutiques
et 'on y trouva 699 lires; on fit une qute qui rapporta 423 lires; on servit un repas copieux aux
pauvres. Le 19 juillet, h la messe, six petits enfants
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s'approcherent pour la premiere fois de la sainfe communion, accompagn6s de leurs meres.
Asie. Chine. M. Anselmo, avant de partir pour la
Chine est venu & la Maison-Mere ; il lui semblait qu'il
entrait dans un convent de Chartreux tellement le
silence et le recueilement y r6gnaient; il a assist6e
la benediction du saint Sacrement oii les clercs ont

chant6 des hymnes en chant gr6gorien avec la perfection des BWn6dictins; il a visiti Dax, le Berceau-deSaint-Vincent-de-Paul, Buglose, Lourdes et il s'est
embarque sur le Andri Lebon avec MM. Dimitriades,

Prevast, Roozen, tous destines a la Chine.
Lettres de MM. Nussi, Bonanate, Asinelli, Sckiattarella sur les troubles du Kiang-Si, sur les besoins des
missions de Chine, etc. Histoire de la maison de
Sarzane (suite).
EPHEMtRIDES LITURGIQUES
-

JuiX 1922.

Le numero est consacrb at Congres eucharistique
international qui s'est tenu & Rome. Sublime altare

Juum. Que signifie cette expresssion dans la priere de
lamesse qui suitla Consecrationet oit le pretredemande
a Dieu que ces choses soient porties par les mains de
son saint ange sur son autel sublime en presence de
sa divine Majest6? L'auteur, Jean Haussens, de l'Academie liturgique, rapporte les diff6rentes opinions et
il donne la sienne en la commentant et la prouvant;
d'apres lui cet autel sublime, c'est le Christ lui-meme
mais dans ce sens que le Christ est 1'autel propre et
veritable du sacrifice de la messe, comme autrefois il
a etA l'autel propre et veritable du sacrifice qu'il a
offert a la Cene et sur le Calvaire, dans ce sens encore
que dans le sacrifice de la messe, comme au sacrifice
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de laCene et Acelui du Calvaire,le Christ victime est
consid6re comme uni avec le Christ autel et que sur
ses membres son sang se rkpand mystiquement comme

autrefois il s'est r6pandu r6ellement.
Le Sacrificede la Messe, centre du culteratkolique, par
Callewaert, professeur de liturgie. L'auteur montre la
relation qui existe entre la predication, les sacrements,
les sacramentaux, les benedictions, I'office canonial
d'une part et le sacrifice de la messe de l'autre, et il
prouve que celui-ci est veritablement le centre du culte
catholique et qu'il doit 6tre le centre de notre vie.
Divotion envers le Creur eucharistique de ldsus. On.
raconte 1'histoire de cette d6votion, on indique quel
est le culte que nous devons rendre au Coeur eucharistique de Jesus et on 6tablit la diff6rence qui existe
entre ces trois devotions : Eucharistie, Cceur de Jesus,
Coeur eucharistique de Jesus; toutes ont pour but de
rappeler Eamour de Jesus : 1'Eucharistie le rappelle
comme don fait a l'homme, le Coeur de Jesus comme
donnant en g6neral tous les bienfaits, le Cceur encharistique de Jesus comme donnant en particulier 1'Eu-

charistie; le Cceur eucharistique de Jesus rappelle
I'amour de Jesus qui desire demeurer avec nous, nousdonner son corps et son sang, s'immoler pour nous-

sur t'autel et ainsi 6tablir l'unit6 de 1'1glise.
Triompke eacharistique swr r'inirmiti de la ature.
Dissertation de M. Menghini, a propos du cas extraor-

dinaire, le premier, dit-on, d'un sourd-muet de naissance qui vient l'etre autoris6 i recevoir le sacerdoce.
Tabernacles euckaristiques de la c6libre 6cole italienne dite (( Robbia ». On d6crit ces tabernacles et on
en donne deux reproductions photographiques. A ce-

propos, I'auteur de l'article, le P. Ferretti, O. P., dit
que 1'usage des tabernacles au-dessus de l'autel ne se
rencontre guire jusqu'aux treizieme on quatorziime-

-

29

-

siclies; aaparavant, dans les premiers siecles de
l'glise, les fidiles conservaient quelquefois chez eux
le saint Sacrement; plus tard, on conservait la sainte
riserve dans la paroi du aur, du c6t6 de l'fvangile on
meme a la sacristie; au seizifme sidcle se gineralisa
i'usage de le conserver dans un tabernacle dressa sur
1'autel tm6e.
Un insigne wmonmment eackeristique renis ricemment
en konneur. II s'agit d'ane inscription -qai se trouvait
dans le vestiSule de la crypte de la basilique SairtLaurent hors les mars,k Rome et qui enseigne que ce
qai parait da vin sur 'autel est vraiment le sang du
Christ.
-

Juilet 1922.

La date fascale et sa rYforme, par le P. Haussens.
L'auteur indique oo6 en est la question; il mentionne
les avantages et les inconvdnients de cette r6forme; il
analyse les diffirents projets; il montre que ces systimes sacrifient un certain nombre d'"sages qui ont
p6nitr6 profond&nent dans la vie eccl6siastique et
civile.
lmesse, par Battistini. 11
Le Symbole qui se ricite la
y a trois symboles : le Symbole des ap6tres dont la
doctrine est apostolique, le Symbole de Nicte, qui se
dit a la messe, qui remonte au concile de Nicie (325)
avec plusieurs additions ajotites post&rieurement; le
Symbole d'Athanase, dent on ignore lauteur. On a
commence a riciter le Symbole a la messe vers le commencement du siximie siecle en Orient; cet usage est
devenu g~6nral dans '1glise romaine au onziAme
siecle.
Le confepe. Le tabernacle oi se conserve le saint
Sacrement doit 6tre couvert d'un conopte, c'est-&-dire
-d'un voile en forme de tente; le conop6e est destite a
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orner le tabernacle et a rappeler aux fideles la presence
reelle. On ne peut se dispenser du conopee que si le
tabernacle est d'une grandeur -enorme comme dans
quelques basiliques de Rome ou par une permission
de l'autorit6 lgitime.
Mgr Duchesne; a propos de sa mort, on loue ce pretre
remarquable, on rappelle ses ouvrages : dans son edition du Liber Pontincalis,il a fait preuve d'esprit critique, d'rudition remarquable; dans 1'6dition du
Marlyrologium lieronymianum par la m6thode profonde et severe dans la recherche critique des textes
anciens, il a continu6 J. B. de Rossi; il a brill comme
un exemple incomparable de savant chr6tien, unissant
meme dans les questions d'histoire ecclesiastique une
science et une critique impartiales a une foi sincere
et a une piet6 exemplaire; il a toujours temoigne
l'obbissance et le respect dus au Siege apostolique.
Exposition-italienne d'art sacri. Elle s'est tenue a
Milan dans I'ancien couvent dominicain de SainteMarie-des-Grices.
Acta apostolicae Sedis. A remarquer au sujet de la
relation quinquennale qui doit 6tre envoy6e au SaintSiege que cette obligation ne commence qu'en 1923 et
que pour les socites sine votis aut cum votis privatis,
elle ne sera obligatoire qu'en 1927 et ensuite tous les
cinq ans; donc M. le Superieur general ne devra
envoyer cette relation pour les missionnaires et pour
les Filles de la Charit6 qu'en 1927; de plus d'apres le
paragraphe 4 du decret dont nous parlons, les societis
qui n'etaient pas tenues avant la promulgation du code
a envoyer cette relation feront cette relation de la
maniere qui leur paraitra la plus apte a la nature de
l'Institut; la premiere relation devra contenir des
notices historiques sur la fondation de la Congr6gation.
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Un autre d6cret concerne l'argent donn6 aux religieux a l'occasion du service militaire. On remarquera
que l'article 5 s'applique aussi aux soci6ets sine votis
et que la derniere Assemblee a donn6 une solution conforme a cet article; les autres articles ne s'appliquent
pas a nous et les d6cisions plus larges donn6es par
1'Assembl6e ne sont pas infirmies par ces decrets.
-

Aoit-septembre 1922.

Le rite ancien du baptime, par J. Brinktrine. - Le
pr&tre disait an catechumene : Crois-tu A Dieu le Pere
Tout-Puissant? - Je crois, r6pondait le cat6chumene
et le pr&tre le plongeait dans l'eau en disant : Je te
baptise au nom du Pere. - Crois-tu a J6sus-Christ,
Fils unique du Pere? - Je crois. - Je te baptise au
nom du Fils. - Crois-tu au Saint-Esprit? - Je crois.
-Je te baptise an nom du Saint-Esprit. - Telle devait
&re probablement la forme antique d'administrer le
bapteme. Aujourd'hui, on met d'abord les interrogations et on unit dans la collation du bapteme les trois
personnes de la sainte Triniti. Les Grecs emploient
la formule suivante : qu'un tel, serviteur de Dieu, soit
baptis6 au nom du Pere, amen, et du Fils, amen, et
du Saint-Esprit, amen, maintenant et toujours el dans
les siecles des siecles. Amen.
La date pascaleet sa riforme. Le P. Haussens montre
que les r6formes projetees offrent deux graves inconv6nients : le premier est de ne pas laisser Piques
necessairement au jour du dimanche, au moins d'apres
certains projets; l'auteur rappelle la controverse pascale du deuxieme siecle et il montre la correlation tres
intime qui existe entre Piques et le dimanche; le
deuxieme inconvenient serait de mutiler la semaine,
en allongeant d'un jour une ou deux semaines de
I'ann6e; I'auteur -fait alors une dissertation sur la
semaine, division du temps curieuse; on comprend
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1'annie qui est deliiitie par le soleil, le mois ancien
qui etait regli par la iune; mais la semaine n'est delimitee par aucun phinomkne naturel; elle n'est pas
muime partie naturelle de 1'annre qni en comprend cinquante-deux plus quelques jours, ni du mois lunaire

qui en comprend quatre plus un jour et demi. La
semaine a done une origine toute particulibre, en
dehors de la nature; l'auteur Atadie ensuite son origine
et son histoire; depuis des siecles, on observe la
semaine et lorsque la R6volution voulat la remplacer
par la Decade, ce ne fmt qu'une aventure de quelques
annees.

Litulgie de la tfte e saint Apolinaire. Paul Poggi,
apris avoir rappele comment quelques kveques de
Ravenne, successeurs de saint Apollinaire, furent
quelquefois ambitieux, orgueilleux, susceptibles,
jaloux de leur autorit6, montre comment I'epitre et
1'evangile de la messe de saint Apollinaire font allusion a ces ambitions. L'epitre, en effet, est de saint
Pierre et elle rappelle aux superieurs leur devoir de
conduire le troupeau qui leur est confir, non comme
des dominateurs, mais comme des modules imitables,
pratiquant, eux aussi, I'humilite, car Dieu resiste aux
superbes. L'£vangiie insinue la meme lemon & l'kgard
des supirieurs. On y rappelle cette parole de NotreSeigneur: , Les rois paiens sont des dominateurs; qu'il
n'en, soit pas ainsi de vous, mais que le plus grand
parmi vous soit comme le dernier, - Par ces deux
passages, le pape saint Gregoire le Grand, qui avait 6crit
Iui-mnme a un eveque de Ravenne que cce qui doit
briller le plus sur la tete d'un eivque, c'est l'humilite x,
donnait ainsi une bonne lecon aux orgueilleux successeurs de I'humble saint Apollinaire.
Fite de AAssomptiox de ia sainte Vierge, par Righetti.
On ne sait pas quand la Vierge est morte, ni quel age
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elle avait alors; les uns disent soixante-trois, d'autres
soixante-neuf ans; tphese et J6rusalem se disputent la
gloire d'avoir et6 le lieu desamort.Le livre de Transitu
Mariae qui est de la fin du quatrieme siecle, parle de
trois fetes en I'honneur de Marie : 25 janvier, pour les
semences; i5 mai pour la moisson qui va commencer;
15 aoit pour la vendange qui est imminente: la plus
c6lebre 6tait celle du I5 aoit. Le Calendarium LeclionaiiHyerosolymilani,qui date du cinquieme siecle,
dit que le 15 aoit est le jour de Marie, mere de Dieu;
il assigne, comme 6pitre de la f&te, la proph6tie d'Isaie
a Achaz et comme evangile, le passage de saint Luc
qui raconte la naissance de Notre-Seigneur; a part
un verset du psaume 13i. Surge Domine in requiem
tuam, tu et area sanctificationis tuae, on ne voit rien
dans 1'office qui s'applique i 1'Assomption; au commencement du sixiemesiecle, en Palestine et Syrie, la
fete traditionnelle du i5 aoit se transforme en anniversaire de sa mort. A la fin du sixieme siecle, un
d6cret de l'empereur Maurice prescrit la cel6bration
de la fete dans toutes les 6glises de 1'empire sous le
nom de Dormition. An milieu du sixieme siecle, la fete
syriaque du 25 janvier qui 6tait c.l6bree le 21 par
les tgyptiens, passa en France, a Tours, oi elle fut
c6l1br6e le I8 janvier, ayant pour objet la maternite divine. Le SacramentariumBobiense du septiime
siecle mentionne deux fetes de la Vierge au mois de
janvier : la premiere en l'honneur de la materniti
divine, la seconde pour c61brer I'Assomption de
sainte Marie (ayant pour 6vangile,l'episode de Marthe
et de Marie). Dans le mnissel gothique-gallican, la premiere messe a disparu. - A Rome, la fete du 15 aoit
a et6 introduite vers le sixieme siclle;e .texte de
1'office gl6asiet ne porte aucune indication de I'Assomption; on I'appelle toutefois, assomption de sainte
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Marie ou Natalis sanctae Mariae. A la fin du septieme
siecle, le pape Sergius I" y ajoute une litanie; I'oraison qu'on recite avant la procession rappelle que Marie
a subi la mort temporelle, mais qu'elle n'a pas 6td
rabaiss6e, humili6e, par les liens de la mort : xec tamen
nexibus mortis deprimi potuit. En Espagne, un sarcophage du commencement du quatriime siecle, a Saragosse, d6crit I'assomption de Marie; cependant on ne
trouve pas trace de fete liturgique avant le septieme
siecle. La fete de 1'Assomption 6tait, a la fin du buitieme siecle, parmi les f&tes jouissant d'une double
vigile nocturne. Ce qui la rendait c6~Ibre, c'6tait la
procession 6tablie par le pape Sergius. On y portait
une image du Sauveur appelke acheropita (non faite
par la main) et qui se conservait au Sancta Sanctorum
de la basilique du Latran. Le 14 aout, le Pape la tirait
du tr6sor; I'apris-midi,on chantait vepres, matines de
neuf leqons, puis on commengait la procession qui
durait toute la nuit et qui partait du Latran; elle parcourait le champ du Latran, le Forum; arriv6e a SainteMarie-Nouvelle (aujourd'hui Sainte-Frangoise-Romaine), on lavait les pieds de cette image pendant que
le peuple chantait cent fois Kyrie eleison, cent fois
Christe eleison et cent fois Kyrie eleison; on r6p6tait
I'ablutiona saint Adrien; le matin, on arrivait a SainteMarie-Majeure, o le Pape c61lbrait la messe, b6nissait et renvoyait le peuple fatigu6. Cette procession
fut supprimbe en 1566 par le pape saint Pie V A cause
de diff&rents abus; on b6nissait, le jour de 1'Assomption,les plantes midicinales et les fidtles placaient ces
herbes b6nites dans leurs maisons pour les preserver
du feu et de la tempete, dans les 6tables pour chasser
les maladies des animaux, dans le lit des enfants pour
les garder bien portants.
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- Octobre 1922.
La messe dialoguie. Un d6eret de la Sacrbe Congr6gation des Rites declare i ce sujet que ( ce qui est
permis n'est pas toujours expedient, a cause des inconvenients qui decoulent facilement, comme dans le cas,
surtout a cause des troubles que les pretres c6elbrants
et les fideles assistants peuvent 6prouver au d6triment de cette sainte action et des rubriques. C'est
pourquoi il est exp6dient de garder la pratique commune comme il a 6te r6pondu plusieurs fois en cas
semblable. ,>
La liturgie crhrtie.nne et la liturgie judaique, par A. P.
L'auteur montre comment la premiere s'est greff6e
naturellement et insensiblement sur la seconde; comment la premiere partie de la messe actuelle n'est que
la continuation de ce qui se faisait dans les synagogues; bien des choses que nous observons actuellement se faisaient dbji chez les Juifs : les prieres du
matin, de midi et du soir; la recitation des psaumes;
les repas d'actions de graces; la lecture de la sainte
ecriture, I'homilie du president, le chant de l'alleluia;
la hierarchie comprenait un gherusiarcha ou ange de
la synagogue avec un conseil et sept hommes charges
d'administrer le patrimoine et de secourir les pauvres.
Les textes litugiques. Lectionnaires des liturgies
mozarabe, gallicane, ambrosienne, de Capoue, romaine
- ordos ou ordinaires. - On trouve, dans un 6crit du
quatrieme sicle intitule : Pirgrination aux lieux
saints, des details tres int&ressants sur les c6ermonies
alors usitees dans diff6rentes 6glises; P'Ordo des
offices de 1'6glise de Latran est tres utile a consulter
pour 1'histoire de la liturgie; on y voit en particulier,
qu'au Latran la c6remonie du lavement des pieds, aujourd'hui r6serv6e au jeudi saint, se faisait alors tous
les jours du car&me; retenons de cet ordo, le passage
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suivant, qu'on ne trouve plus dans le livre des Ordina-.
tions : ( I1 y a diff6rentes fonctions hierarchiques
dans l'glise que le Christ a toutes accomplies : il a
6t6 Portier, quand il a brisi les portes de l'enfer et
ouvert celles du ciel; Lecteur, quand il a ouvert le
livre des Ecritures; Exorciste, quand il a chassi sept
d6mons du corps de Madeleine; Acolyte, quand il
a dit : Je suis la lumiere du monde; Sous-diacre,
quand il a change l'eau en vin; Diacre, quand ii a
lav6 les pieds de ses disciples; Pretre, quand il a beni
le pain; Eveque, quand il a impos6 les mains sur les
Ap6tres. , On d6crit minutieusement les diff6rentes
processions alors en usage. - Citons ce passage qui
ne manque pas de saveur : a Le triduum de la Semaine
sainte, au lieu des 6pitres de saint Paul en usage partout ailleurs, pour le troisieme nocturne des Matines,
nous r6citons des sermons des Peres parce que le
peuple les comprend mieux, en est plus content et
plus 6difi6 que des 6pitres de saint Paul difficilesacomprendre. , Le jeudi saint, le pape disait la messe directement sur I'autel de bois qui se conserve an Latran
et qui, les autres jours, est recouvert d'un autel de
pierre; le vendredi saint, tons les fideles communiaient in silentio; les fonctions du samedi saint ne
commengaient que l'apres-midi, elles duraient toute
'la nuit; on lisait les prophcties en grec et en latin.
L'auteur de l'article indique aussi quelques-unes
des particularitis mentionnees dans un Ordo de Padoue
du moyen Age: A l'office de Noel, on chantait des
passages de la Sybilled'Erythr6e; on donnait encore
au quatorzibme sitcle la communion sons l'esp•e du
vin; on repr4sentait fr6quemment les mystres divins
pendant les offices: ainsi A i'officede Noelonvoyaitia
Vierge, saint Joseph, les bergers ; A Ioffice des saints
Innocents, apparaissaient les soldats d'H-rode qui
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faisaient le tour de 1'eglise pourchercher I'enfant et sa
mere, lesquels fuyaient devant eux months sur un ine ;
Hirode lui-marme apparaissait furieux et il lisait la
neuvieme lecon sur un ton de voix aigu et strident; puis
apparaissait un ange qui annoncait que lasainte Famille
6tait sauvee et l'on terminait Matines par le Te Deum
d'actions de graces; A la fete de l'Annonciation, on
voyait Marie, Joseph, Joachim, 'ange Gabriel : i
l'llvangile, le diacre chantait la narration; les paroles
de I'ange et de Marie taient dites respectivement pat
les personnages qui en jouaient le r6le; une colombe
reprbsentait 'Esprit-Saint; on la lichait aun moment
opportun et bien dress6e elle venait se poser sur Ia
Vierge Marie; puis on chantait le Magnificat; APAques,
c6r&monies du meme genre.
-

Novembre 1922.

La date pascale et sa riforme, par Jean Haussens.
Piques se celibre toujours le dimanche qui suit la premiere pleine lune du psintemps, c'est-i-dire celle qui
coincide avec 'quqinoxe de mars on la suit immidiatemeat. La fte oscilledone entre le 22 marsetle25 avril.
Paques appartient i trois cycles: le cycle solaire, Ie
cycle lunaire et le cycle hebdomadaire. L'aateur
explique trbs clairemeat le comput pascal, 1'Ppacte, le
nonmbre d'or, etc.; il donne histoire de la controverse
sur la date pascale ea particulier des discussions entre
Alexandrie et Rome; finalement les savants d'Alexandrie Vlempoztent. On ne lira pas sans charme les
raisons mystiques par lesquelles saint Angustin ripond
de la
A ceux qmi ktaient intrigues de la d -pendance
fete de Piques vis-a-vis de la hne.
La Priface, par Candidowi. Priere d'actiou de
graces, destia&e a rappeler lea bienfaits de Dieu,
precd6e d'n. dialogue avec le peuple et suivie dr
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Trisagion ou Sanctus trois fois r6pit ; la pr6face de
la liturgie d'Alexandrie et d'Antioche est beaucoup
plus longue que celle de Rome; autrefois il y avait
plus de prefaces que maintenant; le sacramentaire
Ldonien en compte 267, celui de Gelase 54, celui de
saint Gr6goire n'en a plus que 0o; on en a ajout6 3, ce
qui fait 13 prefaces actuellement en usage dans 1'glise
latine.
La-messe et la binddiction pour les ipoux, par Battistini. Le mariage ayant Dieu pour auteur et 6tant une
ombre de l'Incarnation a toujours et6 regarde chez
tous les peuples comme un acte sacre et religieux ;
J6sus-Christ ayant elev6 le mariage entre baptis6s A la
dignit6 de sacrement et en ayant fait 'image de ses
noces mystiques avec 1'lglise, on l'a toujours entour6
de rites religieux. Santt Ignace martyr parle de la presence de 1'6veque, Tertullien du sacrifice de la messe
qui confirme les engagements. Le mariage proprement
dit 6tait pr6ckd6 des fiancailles, de la subarrhatioou
donation de l'anneau, de la constitution dela dot; puis
au jour fixe, sur le parvis de l'glise et devant le pr&tre,
les parents des 6poux ou le paranymphe presentaient
les epoux qui exprimaient leur consentement et se donnaient la main; on les introduisait alors a 1'eglise et la
messe se cl6brait; pendant la b6nediction nuptiale
on 6etndait un voile sur les 6poux; les antiques sacramentaires portent que les 6poux communient et qu'on
doit les couronner de fleurs lorsqu'ils sortent de
1'6glise; dans quelques endroits, on b6nissait ensuite
la chambre nuptiale. On retrouve a peu prs les memes
c6remonies dans la benediction et consecration des
vierges, telle qu'elle est dans le Pontifical romain;
les paranymphes sont remplaces par les religieuses
anciennes, les vierges promettent de garder la virginit6 et d&clarent qu'elles prennent Jesus-Christ pour
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4poux, le Pontife leur impose le voile, il leur donne
un anneau, il leur place une couropne sur la tete; la
comparaison entre les deux rites et les prieres usities
montrent la superiorit6 incomparable de la virginit6
sur le mariage.
La sainte Vierge Marie dans le cycle liturgique de Noil,
par Cassinari. Le temps de l'Avent prepare aux fetes
de Noel et la Liturgie y parle a chaque page de Marie
comme moddle de pr6paration a la venue du Sauveur.
Qu'on relise les repons des nocturnes des dimanches
et des feries de l'avent et on y trouvera de nombreux
textes qui rappellent l'annonciation de Marie, sa
materniti, ses 6pousailles avec Joseph, la proph6tie
d'Ez6chiel (porte ferm6e) et celle d'Isaie (tige de
Jesse) appliquees a Marie, etc. Pendant les fetes de
Noel, la Liturgie n'oublie pas la sainte Vierge et dans
les r6pons, les hymnes, les antiennes, elle c6elbre le
miracle de la conception miraculeuse, de 1'enfantement merveilleux de Jesus et elle se d6clare impuis-sante a louer dignement Marie : quibus te laudibus effeam nescio - C'est aussi pendant pendant ce cyclerque l']glise c6lbre la fete de 1'Immacul6e Concep
tion; en quelques endroits on cel6bre le 18 d6cembre
la fete de l'attente de l'enfantement. L'auteur termine
en citant une adaptation du Stabat Mater faite par
Ozanam au temps de Noel.
Stabat Mater speciosa
Juxta foenum gaudiosa
Dum jacebat parvulus.
Quae gaudebat et ridebat
Exultabat cum videbat
Nati partum inclyti
Fac me vere congaudere
Jesulino cohaerer
Donec ego vixero.
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Dicouvertericenledu tombeau de saintEtienne, diacre.
Elle a etkfaite par les Sal6siens de Don Bosco dans
eIlieu appeli Beitgamala. L'auteur de I'articleexpose
les raisons pour lesquelles il y a lieus de croire que
c'est bien le s6pulcre du premier martyr.
- Dicembre 1922.
La sonxezie de la clockette pendant la cilebratiao delI
messe. On, la sonne reguliirement au. Sanctus et a
l'elivation;. comme autrefois les Levites sonaient des
trompettes d'argent pendant le sacrifice. pour exciter
le peuple a adorer Dieu, ainsi la sonnerie aZtuelle a
pour but d'exciter la devotion des. assistants et aussi
de glorifier Dieu. Evangile de la fh de la messc. Autrefois la messe se texminait a Ite misa est, qu'oa
omettait lorsqu'unu autre office devait suivre. Petit a
petit s'est introduit l'usage de lire Flivangile de saint
Jean; cet usage n'a 6ti rendu-obligatoire que sous
saint Pie V. Le dimancke. Origine de sa solennit6;
tAmoigauges k ce sujet dans les. premiers sieldes; but
fondamental de cette institution qui est le:culte. divin
reforme de Pie X pour rendre a l'office du dimanche
l'importance qu'il avait perdue par suite de la multiplication des f&tes de saints.
Le chantgrigorien,paz M6azzo. Parmi. les amsiciens,
il en est un grand nombre qui ne font aucun cas. du.
chant gr6gorien, qui le m6prisent comme un vestige
suranne de la sagesse barbare des anciens. Pendant
des sibcles, la melodie gregorienne a presque d6sert6
le culte catholique, ne se rencontrant plus gubre que
dans quelques monasteres. Grace aux B&nidictins et a
Pie X, le chant gregorien ressuscite: il importe qu'il
soit bien interpr6t6; il faut en savoir les regles, en
comprendre l'ame. Pour l'appr6cier,il faut se rappeler
qu'il est destine a louer Dieu, ses perfections, sa saintet6, a exprimer les sentiments dun. coeur pur et qu'il
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-est totalement different de la musique moderne qui
exprime surtout les passions violentes et mauvaises de
l'homme.
-- Jamvier 1923.

L'ipiclkse euckaristique, par Brinktrine. L'Eglise
catholique tient que la forme sacramentelle de 1'Eucharistie est constitute par les paroles memes du Christ:
.

Ceci est mon corps. Ceci est mon sang ,. Les

Eglises

orientales au contraire disent que la forme sacramentelle
de l'Eucharistie consiste, au moins en partie, dans
1'invocation du Saint-Esprit ou Epiclbse. L'auteur de
1'article montre que 1'invocation du saint-Esprit, telle
qu'elle est dans les liturgies Orientales actuelles, n'est
pas primitive tandis que-les t6moignages qui attribuent la consecration aux paroles memes: a Ceci est
mon corps. Ceci est mon sang », remontent a la plus
haute antiquit6.
Riforme du calendrier. Paschal Petrone expose et

critique un nouveau specimen de calendrier perp&tuel. Le Congres du commerce et de l'industrie
s'est occup6 de cette question en 1908, 19io, 1912,
1914, 1921 et ce dernier congrbs a adopt6 le voeu

que ffit convoqu6 une assembl6e composee des representants des religions, de la science et des affaires
dans le but d'adopter un calendrier immuable et perp6tuel. Les s6nateurs et d6put6s des Etats-Unis ont
&mis le m&me voeu en 1922. Un congrbs astronomique

s'est tenu &Rome en mai 1922 et a 6mis les voeux suivants : adoption d'un calendrier perpetuel, commencement de l'annie le 22 d6cembre; mois alternativement, 2 de 3o jours, un de 31.
-

Fivrier 1923.

Apiclkse euckaristique, par Brinktrine. L'invocation
du Saint-Esprit est faite non pour changer le pain et
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le vin au corps et au sang de Jesus-Christ,mais pour
rendre le sacrifice que presente l'glise plus agr6able
a Dieu, par la b6nediction et la sanctification da
cd6lbrant et des fideles. La Transsubstantiation est
done opbree, non par I'6piclise ou pribre au SaintEsprit, mais par les paroles memes du Christ : u Ceci
est mon corps ), paroles qui reproduisent a chaque
messe le prodige de la Cene.
Explication des canons du Code concernantla liturgie.
Louis Barin continue son commentaire tres savant et
tris clair. Signalons a propos de son explication du
canon 1167 la remarque suivante : II est a regretter
que plusieurs dioceses aient demand6 au Saint-Siege
un indult pour que toutes les 6glises consacr6es du
diocese c6lbrent Ie mime jour I'anniversaire de la
d6dicace; r6gulierement le jour mCme, quelqu'il soit
oi l'eglise est consacrie, est le jour veritable et propre
de la d6dicace, de meme que 1'anniversaire de la mort
d'un saint est r6gulierement le jour de sa fete.
Les Quaranteheures. 11 s'est ecoule quarante heures,
dit saint Augustin, depuis la mort du Christ jusqu'i
sa r6surrection; c'est pour honorer cet espace de temps
qu'on a etabli la solennit6 des Quarante heures. Au
douzieme siecle, nous voyons en Dalmatie la coutume
d'adorer le saint Sacrement voile non pas seulement
depuis i'Office du Jeudi saint jusqu'Z celui du Vendredi saint, comme cela se fait encore, mais pendant
quarante heures, du soir du Jeudi saint jusqu'au
matin du Samedi saint. Petit a petit cette coutume
s'itendit a d'autres lieux et a d'autres temps de
l'annee. En 1527, A Milan, on faisait la solennite des
Quarante heures aux quatre principales fetes de
l'annie. Plus tard on 6tablit dans les eglises du diocese de Milan l'usage de faire cette exposition, perpetuellement, a tour de r6le dans chaque 6glise;
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c'6tait l'adoration perpetuelle telle que nous I'avons.
Le pape Clement XII, a indiqu6 la regle a suivre
dans cette solennite : On recite les litanies des saints
avec quelques versets et quelques oraisons. Cette instruction climentine n'est obligatoire que pour Rome.
La messe conventuelle, son origine, ses regles; cas
de conscience a ce sujet.
Le dernier ivangile de la messe, par Dom Amelli,
abb6 de 1'Ordre de Saint-Benoit. L'auteur a souvent
g6mi de voir le dernier evangile de la messe r6cite
par quelques pretres alla cacciatora,comme si une
rubrique nouvelle d&cretait motus in fine velocior on
comme si quelque ennemi imaginaire les effrayait et
les poussait A pr6cipiter le mouvement; il craint que
cette pricipitation ne vienne ou d'un pr6jug6 qui fait
consid6rer cet 6vangile comme un intrus dans la
Liturgie ou d'une meconnaissance des sublimit6s que
renferment ces pages sublimes de Yap6tre saint Jean
et alors il expose les raisons profondes qui doivent
nous faire aimer ces lignes inspir6es et qui justifient
leur place A cette partie de la Sainte Messe.
La messe devant le saint Sacrement exposi, par Callewaert. Cet usage de dire la messe devant le saint
Sacrement expose s'est ripandu en Allemagne et en
France aux quinzieme et seiziime si:cles; le SaintSiege ne s'y montra pas favorable. La Congregation
des Rites d6cr6ta que r6gulierement cela n'6tait pas
permis. L'instruction clementine des quarante heures
ne permet la messe devant le saint Sacrement que
pour exposer et reposer le saint Sacrement,mais pas
dans l'intervalle. En 1837, la Congr6gation des Rites
d6clara que la coutume contraire 6tait un abus a 6liminer et elle f6licita un maitre de c6r6monies qui
avait ordonn6 qu'on c6elbrAt la messe et qu'on donnit
la communion i un autre autel qu'i celii oL etait
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expose Ie saint Sacrement. Un d6cret avait 6te donni
tolerant la chose mais il a kt6 enlev6 de la collection

authentique et actuellement la messe devant le saint
Sacrement n'est permise, de droit commun, que pendant I'octave de la Fete Dieu,et un decret recent de la
Congregation des Rites rappelle que l'exposition da
saint Sacrement pendant la messe n'est pas permise
en rigle generale, sauf nicessit6, cause grave on
indult,et qu'on ne doit jamais donner la sainte communion devant le saint Sacrement expose. Quelles
sont les raisons pour lesquelles l'tglise n'aime pas
cette union de l'exposition et de la messe? L'exposition a pour but de nous faire honorer le Christ pr6sent qui tr6ne comme un roi,tandis que la messe,
sacrifice le plus excellent des actes de religion, le
centre du culte, a pour but de nous faire honorer le
Christ victime qui va venir s'immoler au moment de
la consecration; Ia premiere partie de la messe nous
prepare a cette venue et a ce sacrifice; mais s'il est dbji
expose, il y a trouble, perturbation dans la devotion;
d'autre part le concile de Trente conseille aux fidles
de communier a la messe qu'ils entendent et la sainte
tglise defend de communier aux messes devant le
saint Sacrement expose; c'est montrer clairement que
ces deux choses, exposition et messe, doivent ktre
g6neralement s6parees pour garder chacune leur signification propre.
On voit par ces analyses des tphimdirides liturgiques combien cette revue est utile et pr6cieuse pour tous ceux quni
s'interessent au culte de Dieu ; il est done &souhaiter qu'elle
soit lue et itudiee par tous les pretres de la Mission qui ont

comme une de leurs fins la gloire de Dieu procurle non settlement par la predication et la confession,mais encore par la
digne c6dlbration des offices.
ALlA MATER. Bulletin trimestriel du College Bri-
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gnole-Sale-Negroni (a Gýaes) poor les missions &tangeres. (Traduction par J. Parrang).
-

Octobre 1922.

Parhtdlique.Paciication sociale et devoirs da pretre
(suite). Le monde abesoin de charit6; hl1as! 1'egoisme
y regne sous toutes ses formes. Pour travailler efficacement la paix sociale tant d6sire, ii faut que le
pr&tre pratique la chariti en venant au secours
des ames et aussi d. corps quand il ei a les moyens.
- Didaxalique. Questions de science ecclisiastique
cas de conscience sur le binage et sur l'absolution
d'un moribond ena tat de p6chi. - Chroniqe di CollIge. - Lettres des anciens Brignolins, sur le minist&re dans les. divers, pays. Voyage A Coastantinople
par TinosAthines et Smyrne (oi en passant hommage
est rendu aux or(uves des Lazaristes et des Filles de
la Charit).ý
VITA CRISTIANA,

L'int&ressant bulletin, dirig6 par nos confr&res du
colhee de Sarzane, entre dans sa deuxieme annee avec
le ie r janvier 1923 et de mensuel devient bimensuel.
Pas de place pour les r&clames; des articles courts et
substantiels: des'maximes utiles a rappeler, des nouvelles int6ressant les familles chr6tiennes de Sarzane
remplissent les quatre pages.

(. P.)

LE MISSIOih ESTERE VINCENZIANE. Revue mensuelle

illustrre, publie~ par les pretres de la Mission de
Chieri pros Turin. (Traduction par J. Parrangy.
ce

Nous somnmes heureux de sauhaiter La. bienvenue a
nouveanu bulletin sur les. Missions dirasgrkes' des
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eniants de saint Vincent dont le premier numiro a paru
le 15 novembre 1922 avec en tte une lettre de M. Vene-

ziani, assistant g6n&ral, oi on lit que le Tres Honor6
Pere approuve et b6nit de tout cceur ce p6riodique et
qu'il fait des veux pour son meilleur succes. Et mme
il a l'intention d'encourager des publications semblables dans toutes les provinces de la Congregation
qui ont des missions a 1'6tranger, comme nos provinces d'Amerique, d'Espagne et de France.
A leur tour, les Visiteurs de Turin, Rome et Naples
ainsi que les Visitatrices des trois provinces des Filles
de la Charite de Turin, Sienne et Naples 6crivent an
directeur du nouveau bulletin pour approuver et encourager l'entreprise.
Mais pourquoi ce nouveau p&riodique? C'est que la
vaste province du Kiangsi en Chine, jadis divis6e en
trois vicariats desservis par les confreres franqais,
vient d'etre repartie en quatre vicariats dont Fun a
t6 confiL6

nos confr&res des Etats-Unis et l'autre a

notre province de Turin.
Un autre motif, ajoute la direction, c'est le grand
avantage qu'il y aura pour I'ceuvre des missions a
ranimer plus vivace en Italie l'esprit de charit6 apostolique de saint Vincent de Paul, et pour cela on laissera le plus souvent la parole au saint lui-meme.
Et dans un petit article sur saint Vincent de Paul
on dit, avec l'iglise dans l'office-propre, qu'il a 6t le
z616 6vang6lisateur des peuples, le sage r6formateur
du clerg6 et l'organisateur genial de la charit6. Sous le
titre d'itincelles de saint Vincent, on cite une de ces

paroles enflamm6es sorties du coeur de notre saint.
Vient ensuite la situation consolante de la Congr6gation de la Mission en Chine d'apres le compte rendu
de 1921 (personnel et oeuvres). Suitla carte du Kiangsi
et la chronique douloureuse de cette province, sp&-
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cialementdu vicariat italien(guerre entre le Nord et le
Sud).
A signaler aussi une illustration abondante et int6ressante.
15 dicembre 1922.

-

B6nediction du cardinal Richelmy, archeveque de
Turin, qui se declare u humble client et admirateur
duglorieuxsaint Vincent et ami dbs l'enfance des bons
pr&tres de .a Mission de Turin n. Saint Vincent de
Paul et les missions itrang&res (relations de Madagascar, etc.) Province duKiangsi: sac de la residence
de Ki-chei par M. Breuker. Mission de pacification
par M. Russo. La guerre civile dans le Kiangsi (journal de M. Bonanate, 1922). tpouvantable inondation
caus6e par les typhonsdansle Tch6kiang. Brigandage
dans le Tchily. Gracieuse initiative des enfants d'un
ouvroir de Chieri pour le rachat d'une petite chinoise.
Merci a Marie qui a sauv6 six confreres surpris en
mer par un typhon dans la nuit du 1 au 12 septembre 1922.
- 15 janvier 1923.
Saint Vincent de Paul et l'oeuvre de la sainte
Enfance cc or sus, mesdames... ,. Emouvante conference de M. A. Schiattarella sur le flaau de l'infanticide en Chine (d6tails et chiffres navrants, efforts
des Missionnaires). Appel d'un paien chinois en faveur
des enfants abandonnis. Le pour et le contre dans
l'appreciation du chinois. Mort de M. Procacci : comment il rescapa dans des circonstances tragiques pendant la pers6cution au Tchekiang en 1884-1885; lettre
d'outre-tombe (arrivee treize jours aprbs la mort). Donnez des cloches pour les missions !
-

15 fevier 1923.

Le bienheureux Fr. R. Clet, de la Congregation de
la Mission, martyrise en Chine le 17 f6vrier 182o.
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Appels des seminaristes de Kiant (Kiangsi) aux seainaristes d'Italie a notre pays est malheureux, il
demande le pain de la parole de Dies et il n'y a personne pour le distribuer. Si au moins, il pouvait reevoir les miettes qui tombent de vos tables... ayez piti6
des Chinois; la moisson est dejA mire et les otarers
sort si peu nombreux; ayez pitik. de ces paarue
foules de Chinois qui depuis taut et tant de sikcls
perissent de faim... ..

Mouvement

de convessian

depuis la guerre au KiangsiparM Nuzzi. Personaeida
vicariat de Kian : 15 pretres de la Mission dont 6 hliens, I pr&tres siculiers chinois, 12 sotues de Saintv-

Anne chinoises et 9 Filles de la Charit6 (dint 3 Fraw
jaises, I des iles Philippines et 51Chinoise). Lettre de
seur Leport, supdrieure des Filles de la Charit de
Kian. Scenes de brigandage dans le Tch&ly m&idieoccidental par M. Schiattaella,. et dans Ie Tchiy
maritime par M. Giaccone. La gin6emsiti des enfant
de Vouvroir de Chieri a troutv des imitatrices.

POLOGNE
LA PROTECTION VISIBLE DU BIENHEUREUX
JEAN-GABRIEL PERBOYRE
Varsovie,. Il 9 septembre 9yaa En l'annke 1895, ea quittant Paris poau toujous

j'ai eu un vif desir de faire connaissance do fret
vivant encore dau bienheureax Jeaa-Gabriel Perboyre;
mais c'est en vain que jj m'adressai aa convent des
Lazaristes oi il sjournait. Cette grice m'etait tout ie
temps refusie a cause de sa tres grande viellesse. La
veille da depart,je suis all6e 1 1'6egise des Laaaristes,.
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oii dans un petit cercaeil, reposait le corps martyrisd
du bienheureux Jean-Gabriel, amend de Chine. LA,
j'ai adressi ane ardente priere au Bienheureux, lui
demandant de ne paspermettreque je qaitte Paris sans
avoir fait connaissance de son frere encore vivant.
Apres cette priere, je me suis encore adresseeaux Laza-

ristes et & ma grande joie on m'a permis de voir le
frere du Bienheureux. II est venu, tout tremblant de
vieillesse, entra au parloir et me tendit deux images,
r6pr6sentant son frere martyrise sur la croix. a Tenez,
dit-il, chaque fois que vous serez dans one o&cessitk
quelconque, adressez-vous a mon frre, et promettez
que vous donaerez une petite aamene pour les pauvres

Chinois. I11 m'a bani et donn6 la bemadiction pour
toute la famille pour notre voyage. Je l'ai quitt6. Les
annmes se sont 6coalkes. En 1922, cette annie au mois
d'aoat, mon mari a peiae rktabli apris une grande
maiadie, uet un retour de maladie. II est reveas de
son bureau avec 40 degris de fivre et des doulenrs
affreuses dans tout le corps. Un jour, ii est reste couch6, et le soir de ce jour j'ai eu I'id6e d'iavoquer Ie
bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, aprks avoir fait
notre priere en commun. o Tiens, me dit une de mes
Ailettes, maman, tu nous a racont oun jour I'histoare
de ce saint. - C'est vrai, m&criai-je, le frere de ce
Bieaheureux m'a dit de le prier-chaque fois que je
serais dans use necessit, quelconqoe. Eh! bien, je
promets de donner Soo marks polonais pour les Chinois,si mon mari a'est pas malade a (car &tre-maade

une seconde fois, ape s one mialadie de deux mois,
serait risquer de perdre la place au bureau et le pain
de toute la famille). A ma grande surprise et frayer,
le lendemain mon mari se leve et s'en va an bureau.
a maison. A son
En vain, je le supplie de rester
retour, je mesure la fivre, et constate sealement
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36 degris. La fievre et les douleurs ne sont plus revenues, et mon mari continue a travailler au bureau dans
une bonne sante. Ma reconnaissance envers le bon
Dieu et le bienheureux Jean-Gabriel est grande.
Aussi le 31 aoat 1922, j'ai eu a coeur de porter les
5oo marks polonais pour les Chinois chez les missionnaires de notre ville. L'un d'eux, le Pere Paszyna, a
exprim6 le d6sir que j'6crive ce que je raconte. Je le
fais avec joie, et en deux langues, en francais et en
polonais, afin que la louange du bienheureux JeanGabriel Perboyre retentisse aii plus loin. Mais j'ai i
6crire ici plus que ne m'a demand le Pere Paszyna.
Car voili de nouveau une preuve visible de la bienveillance et de l'int6ert que porte aux hommes, de son
sejour bienheureux, Jean-Gabriel Perboyre.
Depuis trois mois je me tourmente et je fais des
efforts inutiles pour placer mes deux fiiies dans une
bonne ecole. Dans les ecoles priv6es, le prix 6levy
nous ferme la porte; les 6coles du gouvernement
n'ont pas de places vacantes; ici on exige les examens de concours, encore li, d'autres difficultes, etc.
Quelle n'a pas et6 ma surprise, quand le jour oit j'ai
6t6 porte mes 5oo marks pourles Chinois, uh des PNres
sourit i mes fillettes, et leur demanda: , Allez-vous i
l'6cole?, Pour la premiere fois, je ne les ai pas inscrites a l'&cole ,, ai-je r6pondu. A ces mots le Pere
Paszyna me donne l'adresse d'une bonne &coledu gouvernement oi ii y a encore de la place; nous nous y
pr6sentons le jour m6me; le lendemain, i.r septembre,
ont lieu justement les examens d'admission, qui r6ussissent tres bien A mes fillettes, et les voilk qui sont
devenues 6 lves de cette bonne ecole. Pour exprimer
ma grande reconnaissance, j'apporte de nouveau
5oo marks pour les Chinois, et je m'icrie : Que Dieu
est admirable en ses saints. Que son saint Nom en soit
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louP! Vive le nom et la memoire du grand serviteur
de Dieu, du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre !
Marie Casimir JANKOWSKA,
nee INDYEKA

PORTUGAI
A ESPERAN(A. Revista quinzenal. Funchal, 4' annee.
n" 21 et 22.

-

15 janvier 1923.

Mort du frNre Irmao Antonio FragasCanelas. II etait
n6 a Mongos (Vila Real) le 2 fevrier 1868 et 6taitentr6 dans la Congregation le 28 septembre 1890. II

fut remarquable par son ob6issance, son humilit6 et
sa charit6; il est mort en d6cembre 1922.
Mort de M. Schmitz. 11 naquit a Cologne en 1845,
entra dans la Congr6gation en 1864; ilfut une des vic-

times du Kulturkampf et vint a Funchal en 1874; il fut
nomme supdrieur de l'hospice Marie-Amblie en 1878;
en 1881, il commenca a diriger les seminaristes, etant
vice-recteur du seminaire. II se retira a Theux en 1898
mais revint a Funchal en 1902. En 1908, sur la demande du gouvernement allemand, il fut place a Jerusalem; en 191 4 ,il alla & Tabgha sur les bords du lac
de Tib&riade; en 192o,il prit la direction de l'hospice
Saint-Charles & Haifa; ii fut remarquable par son zile
ardent pour les ames; il mourut le 2 d6cembre 1922;
ses funerailles se firent dans la basilique du MontCarmel.
De nombreux timoignages de reconnaissance,
d'estime, de v6neration ont et6 publids a l'occasion de
sa mort. En voici quelques-uns : a M. Schmitz etait
une figure module qui ne s'effacera jamais de mon sou-
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venir. Ses lemons, ses exemples, ses conseils, son
activitl, son zele apostolique ne seront jamais oublies
de ceux qn'il a enenndr6s A la vie spirituelle. II a et&
un initiateur de grandes ceuvres, un courageux lutteur
pour I'education du clerg6 et pour le developpement
de son instruction, I'homme des entreprises g6nereuses, l'ami enthousiaste de Madere. Nul comme lui
n'a su cultiver les fleurs delicates du jardin de l'Eglise
et s6parer le froment de l'ivraie pour que Madere ait
un clerg6 digne et exemplaire : outre- son travail qui
absorbait tant de temps, il a contribu6 aussi & la
science, en enrichissant le s6minaire, d'un mause precieux en son genre qui sera son oeuvre immortelle.
- A quatre heures du matin, malgr6 les rigueurs de
l'hiver, il interrompait son sommeil, invariablement et
rudement. Je l'ai coina vingt-quatre ans, neuf ans
comme 61eve, quinze comme collaborateur etj'ai enracine profondiment dans mon esprit une admiration
sincere pour l'eclat de son intelligence, un respect
qu'on ne pent depasser pour la beauti de son caractbre,
une v6neration respectueuse pour la grandeur de ses
vertus.
K Quel zele pour le progres moral, religieux, scientifque et litteraire dela jeunesse confike A sa garde, se
decouvrait dans cette ame d'klite, dans ce coeur toujours subordonn6 i la discipline de.l'esprit!
s Eminemment modeste et simple, son caract&re ne
savait pas mendier la gloire Llaquelle il avait droit;
il satisfaisait parfaitement a son devoir et se dorobait
aux vues humaines. I1 fut ferme pour la discipline,
sage pr 6 cepteur, pere aimn de tous. C'6tait un homme
environn6 de l'aureole de la vertu, du talent et du
savoir, respect6 pour son caractbre droit, admirable
par l'eclat de son intelligence, en imposant par une
science profonde et variee, etc., etc.

ASIE
ASIE MINEURE
Lettre de M. LOBRY, visiteur,
sur les b•znements de Smyrne

(suite)
A la fin de cette journ6e du 21 septembre, une lettre
de M. Dekempener m'est parvenue, en voici le risume :
a La sceur Desloges est allke au Coula Saint-Joseph
avec un officier de marine. Pour eviter le pillage de
cette maison, elle offre d'y r6sider avec ses compagnes,
tout en faisant le service de 1'h6pital. Cette proposition, faite a l'amiral et au consul de France, cst
t
accept6e. M. Dekempener s'est offert de suite &re
Jeur aum6aier jusqu'a nouvel ordre. La police turque
se charge de les prot6ger. On travaille a la r6organisation de l'h6pital francais, qui doit se rouvrir dais
une dizaine de jours. n
SLe 21, les seeurs de Bournabat rentrerent chez
Selles. Au moment du depart, la sceur Coupa eut une
sorte d'attaque; elle dut rester i bord avec une compagne pour la soigner. Si le bon Dieu la rappelle &
Lai, elle arrivera avec sa belle conscience. Ce serait
Sune perte, en ce moment surtout, car on comptait sur
dlie pour le dispensaire de Bournabat. n
u Vendredi 22. -

La sceur Desloges et ses com-

Spagnes ont passe la nuit au Sacr&-Coeur. Le sommeil
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a ti trouble un moment par une forte explosion et la
chute de pans de murs 6branl6s par le vent du Nord
qui souffle avec rage. Apres le d6jeuner, les sceurs
sont parties pour 1'h6pital, tandis que M. Goidin va
bord pour sceur Angtle, et moi chez Mgr Vallega. La
j'ai rencontre la Sup6rieure de I'h6pital Saint-Antoine
et les deux compagnes rest6es- avec elle. Sous la
direction de M. Solari, prieur de Saint-Antoine, elles
s'organisent pour le soin des pauvres. Mgr Vallega a
trouv6 un refuge chez M. Solari; il a demand6 as
consul de France de lui trouver une maison. Je vais
ensuite, avec un officier, a l'h6pital francais oil I'on
travaille ferme. Ce soir, on partira' en deux 6quipes
pour le Coula Saint-Joseph avec un mois de vivres. En
rentrant, je rencontre M. Goidin qui vient du bord.
Sceur Angele va mieux; c'est surtout un mouvement de
bile. On va, aussit6t que possible, la diriger vers
Bournabat oii le meilleur accueil a. 6t- fait aux rentrantes. ,
Le 23 septembre, j'ai donne les derniers sacrements
a la sceur Maria Guillemin. Ses quatre-vingt-quatre
ans supportent mal la dure secousse du voyage qu'elle
vient de faire. Je ne crois pourtant pas a une mort
imminente.
Le 24, dimanche, la sceur Galob, de l'h6pital SaintAntoine de Smyrne nous arrive brusquement. Partie
avec cinq de ses compagnes sur un bateau italien,
elle les quitta au Piree pour venir A Constantinople.
Les autres soeurs poursuivirent leur route vers Brindisi. Elles avaient avec elles vingt-cinq personnes de
l'h6pital et quatre b6b6s, dont deux recueillis au dnpart de Smyrne.
La soeur me dit que, pendant les mauvais jours,
trente marius italiens gardaient I'h6pital. Plus de
deux mille personnes s'y etaient r6fugiees et parmi
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tout ce monde, des malades; des bless6s, des morts et
des mourants. Les sceurs ont quitti I'h6pital quand le.
feu eut pris au grand h6pital grec tout voisin. On
avait evacu6 les malades du mieux possible. Lesali6nds
avaient 6te dirig6s sur Cord6lio. Les marins durent
battre la foule pour d6gager les sceurs au moment de
l'embarquement, les gens s'accrochaient aux robes et
aux bras des sceurs.
Dans la journ6e,j'ai rencontr6 le gdn6ral Pell6 A un
enterrement. II m'a pris A part pour me dire : , Rassurez tout votre monde, tout va bien, on va vers la Conference admise. , Puis il me demanda d'aller m'entretenir avec lui le lendemain lundi. Beaucoup avaient
peur ces jours derniers. Je passe a la Maison centrale
pour redire A ma soeur Visitatrice les paroles rassurantes du gendral haut-commissaire.
Vers le soir, un officier de marine m'apporte une
lettre de M. Dekempener: 4 En nous rendant au
Coula Saint-Joseph, nous n'avons aperqu partout que
des ruines. Au sortir de la ville nous vimes un camp
d'intern6s ou de r6fugibs, je ne sais au juste. II est
entour6 de fils de fer barbelbs. Notre pr6sence semble
donner un peu de joie : on demande oh nous allons.
H6las! oii nous allons, nous ne pouvons les recevoir,
nous ne pouvons rien pour eux. '
L'aspect du Coula est des plus tristes : tout le
U
bitail est en train de mourir de faim et de soil et les
cultures sont 6videmment divast6es. Nous avons bien
fait de venir, le pillage aurait commenc6; la porte de
lachapelle a ete d6fonc6e, a c6t6 gisent deux fusilsbris6s, une baionnette et tout un caisson de munitions.
On ne parait pourtant avoir rien vole dans le sanctuaire. Peut-etre a-t-on 6t6 impressionna par le grand
Calvaire qui surmonte le maitre-autel. Pr6venu par le
cavas, un policier est venu, je lui ai donn6 la baion-
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nette et ma carte, il en fera ce qu'il voudra, mais dcs
.demain nous pr6viendrons les autorit6s franiaises. La
nuit a et& tranquille, malgre une d6tonation formidable vers les neuf heures. Le lendemain matin, je
dis la messe dans la chapelle abandonnie depuis dix
jours. Pais quatre sours partent pour i'h6pital, lts
trois autres restent pour s'occuper de la maison. 11
s'agit de savoir ce que l'on sauvera du bitail et de
mettre de F'ordre dans cette maison qui a ite plus
boulevers6e que pillie. Ce midi, les communs et la
chambre de communautC out deja repris leur aspect
normal. Vers deux heures arrive une iquipe de marins
commandos par un lieutenant; ils sont mis a notre
disposition pour faire les travaux n-cessaires. A peine
avais-je eu le temps de faire le tour de la proprietd.
pour indiquer aux marins le travail a faire que 1'amiral
arrive, accompagn6 du commandant du Quinet et de
M. de Larosiere, aide de camp de l'amiral. Toujours
bienveillant et devou-, I'amiral Dumesnil est tonjours
pr&ta nous accordertout ce que nous lai demandons.
'i Le lendemain dimanche, les marins et l'officier ont
pieusement assist6 h la messe de sept heures et ils ont
achev6 le travail. Ils ont enterr6 les cadavres d'animaux qui empestaient en divers coins de la proprit6,
refait la porte de la chapelle et retrouv6 un certain
nombre de clefs. Ils ont replac, une sonnette a la
porte d'entrie et remis I'horloge en marche.
« Demain je vais tAcher d'aller A Bournabat et
apres-demain a Boudja. On annonce le Pierre-Lotipour
ce soir, peut-4tre m'apportera-t-il des instructions.
Envoyez-nous M. Michel, sans quoi nous ne pourrions
garder le Coula; les seurs ne veulent et ne peuvent
pas rester sans aam6nier. Elles sont admirables de
courage et de gait6. - DEKEMPENER. n
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Dans la matinee, j'ai une longue

entrevue avec le gen&ral Pell6. Nous parlons d'abord
de Smyrne. Je lui resume la lettre de M. Dekempener
reque la veille. Nous convenons qu'il enverra une
d6peche par sans fil pour savoir dans quelle mesure

une partie de la maison du Coula pourrait rentrer.
Apprenant que l'archeveque de Smyrne, M!r Vallega,
est fort attrist6 du pillage de sa cath6drale, il me dit
qu'il va lui 6crire.
Avec sa bienveillance accoutum6e, il me parle de
diff6rentes affaires concernant nos deux familles de
saint Vincent, qu'il importe de r6gler sans retard.
Ce soir, j'apprends la mort de sceur Angble Coupat,
de Bournabat. Elle 6tait restie a bord, comme je I'ai
dit plus haut. Entourie de soins assidus par le docteur
du bord, son 6tat s'ameliora sensiblement, an point

que le lendemain, on la consid6rait comme hors de
danger et elle passa quelques heures sur le pont. Mais
-i peine rentr6e dans la cabine, elle cut une nouvelle
attaque et tomba dans les bras de la soeur Ratie. Les
docteurs accoururent pour lui donner des soins, mais
ce fut en vain. L'un des rmdecins courut chercher une
petite croix et dit a la soeur Rati6 : c'est la fin. En
effet quelques minutes apres, seur Angele rendit le
dernier soupir. Cest one bien belle Ame qui s'est
envol6e an ciel!

Les marins s'offrirent iour passer la nuit avec la
seur Rati6 auprbs du cadavre.
Le commandant. du bateau dit a la soeur qu'elle n'a
point A se preoccuper de rien'au sujet des mesures a
prendre pour 1'enterrement.
La seur Rati6 poursuit son recit en ces termes : u Le
dimanche matin, je descends a terre par l'embarcation de six heures; un marin m'accompagne an Sacr&Cceur. M. Goidin lit la aesse pour la chere d6funte et
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la recommande aux pribres des marins qui y assistent.
La sceur Apolline Querri6re m'accompagne a mon
retour i bord; un marin avait veill6 pros de la morte
pendant mon absence.
M. Goidin arrive i bord vers dix heures etdemie; une
heure plus tard, on apporte le cercueil; nous mettons
en biere notre pauvre sceur Angele, qui, plus heureuse
que nous, en a fini avec les miseres de ce monde. Je
!'arrange bien, puis c'est fini, le couvercle est vissi.
On transporte le cercueil dans une petite chambre pr6paree a cet effet avec toutes sortes de drapeaux. La,
un piquet de marins nous attendait pour lui rendre les
derniers honneurs. Apres une halte, le cercueil est
descendu dans une embarcation. Les larmes me suffoquent, c'est a peine si je puis articuler un merci an
commandant, aux docteurs, aux officiers, aux marins,
tous si bons pour nous!
A quai, une auto-camion nous emmena a Bournabat
-oh notre arrivee causa un grand 6moi. On attendait
une vivante et je ramenais une compagne morte!...
-Soeur RATIE..26 septembre. - Dans la matinee, avec M. Poulin
-et M. Gabolde qui est de passage a Constantinople,
nous sommes all6s
l'etablissement de la Paix pour

voir les orphelins du Coula Saint-Joseph. Ils y sont
fort bien install6s et sont hdureux de revcAr M. Poulin.
De 1U, nous nous sommes rendus a la maison Louise-de-Marillac de B6bek. LA aussi, les orphelines s'y
trouvent fort bien, ainsi que les petits enfants de la
creche. Deux des plus petites filles avaient et6 recueillies pendant les mauvais jours; l'une avait 6t6 jet6e
par-dessus le mur dans la propri6t6 du Coula, I'autre
avait 6t6 trouv6e . la porte aupres de sa mere bless6e
-t mourante. Une autre encore avaitft ramass6e, elle
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avait le bras tout brile. Parmi les beb6s, 'un est mort
en arrivant a Constantinople et nous en vimes' un
autre qui 6tait mourant. Au cours de la travers6e, deux
de ces tout petits itaient morts et avaient et6 immergis.
Nous restons un bon moment avec les sceurs et les
enfants. Tout ce monde desire rentrer au plus t6t i
Smyrne.
27 septembre. - Fete de la mort de saint Vincent.
M. Gabolde, avec la nouvelle soeur servante de Salonique et trois seurs, sont partis d&s le matin par le.
themin de fer. J'espere que la traversee de la Thrace
ne leur sera pas dangereuse.
28 septembre. -

L'ambassade de France me com-

munique une dp&che.de M. Dekempener disant :
Rentree a Smyrne de la maison du Coula serait pr&maturee.
Le soir, j'ai la visite du frire Florin, visiteur des
Frires des 6coles chr6tiennes. I1 est fort inquiet au
sujet de ses 6tablissements de Cadi-Keui et de HaidarPacha.
29 septembre. -

Dans la matinee, I'autorit6 mili-

taire m'annonce par t6elepone que, si besoin est, des
soldats viendront garder Saint-Benoit et les 6tablissements francais de la c6te d'Europe et d'Asie. Je
pourrai rassurer le frere Florin. Les craintes sont tres
vives dans la ville.
Des lettres des soeurs Fi6vet me donnent des renseignements sur la Providence de Smyrne. Nos sceurs ont
ea chez elles sept cents r6fugibs, parmi lesquels il y
avait des gens suspects. Elles s'ing6niirent pour
nourrir ces pauvres affam6s.
Ds le soir du 13 septembre, on vint les prevenir que
I0
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I'incendie prenait de telles proportions qu'il fallait se
tenij prktes a partir a la premiere alerte, car le quartier pouvait etre entour6 par le feu. Vers neuf heures,
les marins donnnrent ordre de fair en toute hAte;
I'incendie allait gagner la rue Franque et menacait la
maison. Cette fuite, au milieu d'une foule affole et
prise de panique, fut remplie d'incidents p6nibles. J'ai
dit plus haut ce qui etait arrive & une bonne sceur
ancienne, la seur Maria Guillemin. Les soeurs se sui
virent, comme elles parent, les unes aidant les igges,
les autres luttant pour se faire un passage. Impossible
de se compter, de rester group6es, de voir les manquantes. Deux saeurs 6taient resties en arriere, et ici,
je transcris ce que m'6crit la sceur CUcile Fievet : ( La
seur Marie Othon et la soeur Filipucci 6taient restees
a la chapelle veillant sur le divin Trbsor de la maison.
M. Goidin avait dit a soeur Othon de l'attendre pour
enlever la sainte R6serve, et dans tous les cas de ne
pas partir avant que la maison soit atteinte par le
feu. Obeissant aveugliment, elle 6tait reste avec sa
compagne. Tout a coup, elles entendirent dans la
cour un cliquetis de baionnettes sur le pav6. Un officier de marine avec des marins venaient s'assurer que
la maison 6tait ivacuee. (( Qui vive! ) crierent-ils. Nos
deux soeurs se montrbrent. t( Que faites-vous done?
Ne voyez-vous pas que votre maison flambe? Vite, mes
sceurs! -

Commandant, nous avons un devoir

plir, sauver le bon Dieu. -

a rem-

Eh bien, vite, faites votre

office et suivez-nous! )

( Je n'essayerai pas de dicrire l'6motion de nos
deux pauvres sceurs. D'une maintremblante, sceur Marie
prit le saint ciboire et le plaqa avec respect dans son
sac noir, puis la custode qu'elle mit sur sa poitrine. Les
marins les suivirent et fermerent la porte derriere eux.
A quelques pas de 1U, craignant d'etre bonsculkes par
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la foule, les deux seurs s'agenouillirent dans an
enfoncement et consommerent les saintes Especes. La
custode fut remise a Mgr Valliga a bord du Jean-Bart.
Ce fut vers minuit que les soeurs purent gagner le
bateau de guerre francais. Au moment oit elles s'installaient sur le pont, la soeur Stamboulyan tomba a
la mer; heureusement qu'elle savait nager. Un marin
se jeta a l'eau pour la secourir. Peu apres on la tirait
dans une barque et une fois remontee a bord, elle fut
entouree de soins. L'amiral Levavasseur lui.pr&ta son
peignoir et le commandant lui c6da sa cabine pour la
nuit. Le lendemain elle allait tout a fait bien.
Le jour suivant, les sceurs passerent du Jean-Bart
sur la Phrygie qui allait partir pour Marseille. Leur
Sgroupe comprenait 21 sceurs et environ 45 orphelines,
femmes, enfants abandonn6s.
Tout d'abord I'amiral fit des difficultes pour permettre aux orphelines de transborder sur la Pkrygie,
disant qu'iI n'avait point d'ordre pour les enfants.
Dans ce cas, dirent les soeurs charg6es des orphelines,
nous restons,car nous ne pouvons nous decider les
abandonner. Prenez les done, finit par dire l'amiral.
30 septembre. - Le P. Claudien, Assomptionniste,
arrive de Brousse et dine avec nous. 11 nous donne
les meilleures nouvelles sur nos sceurs. II declare que
si la ville de Brousse n'a pas 6th incendibe, c'est
grace a 1'intervention des officiers francais. C'est A
eux que 1'on doit la preservation de la maison des
sceurs et la leur. II nous parle des 80000oooo refugiis qui
camp.rent a Moudania Ot a Panderma en attendant
qu'on vienne les embarquer. Un bon nombre moum
:rurent et la mer est encore remplie de cadavres.
LOBRY.

(A suivre).
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CHINE
PROVINCE DU NORD
Le nombre des chr6tiens 6tait :
En xgo..........
. . ............
.. . . ..
19go6..........
..
19 .. . .. . . . . . . . ..
. ........
...
.
1916. .....
.1921 . . . . . . . . . .. . ... ...

.
.
..
. . .

73722
37773
259127
407012
490610o

II est actuellement, en 1922, de 519308.
Il y a eu m&me progression pour le nombre d'endroits oi l'on donne la mission chaque ann6e :
En 1901........ . ...........
9o6 . . .. . ..........
1911.

.

..

.....

1916. ..................
....
1921 ....
1922 ...............

....

. .....

...
. ....

...
.......

. .

...

o019
16o4
2826

3983
450o
4722

On compte 148 residences de missionnaires,
5 vicaires apostoliques, 75 pretres de a .Mission
europ6ens, 63 pretres indigenes lazaristes, 18 freres
coadjuteurs, 4 pretres europ6ens et 151 pretres indigenes non lazaristes, 91 Cisterciens, 70 Freres
Maristes, 5i religieux indigenes, o18 Filles de la
Charit6, 25 Franciscaines de Marie, 282 religieuses

indigenes, 434 petits s6minaristes, 92 grands seminaristes, 2202
01o4
d'icoles,

maitres d'6coles, I 468 mattresses
coles paroissiales de garjons avec

22 147 6coliers, 688 ecoles paroissiales de filles avec
15320 6colibres, 6 ecoles secondaires de garcons
avec 862 ~elves, 2 ecoles secondaires de filles avec
162 ~leves, ii colleges de garcons avec 595 elives,
2 colleges de filles avec 250 6lves, 5 ecoles normales
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de garqons avec 187 l6lves, 5 ecoles normales de filles
avec 119 61eves, 18 ecoles de cat6chistes avec 337 6tudiants ou 6tudiantes, 2 ateliers avec 78 enfants,
13 ouvroirs avec 1 353 enfants, 262 6glises proprement
dites et I 82 chapelles ou oratoires, 9 h6pitaux avec
4604 malades, 3 orphelinats avec 182 garcons,
13 orphelinats avec 599 filles; la Sainte-Enfance a
requ 889 enfants, elle en 6live I 226 en nourrice et
112 dans des families; il y a 5 hospices avec 628 vieillards, 18 dispensaires dans lesquels on a. distribuA
668767 remedes, 32 ouvriers d'imprimerie qui ont
edit6 471805 livres,
5o8 catichuminats d'hommes
avec 48511 catchumbnes, 1212 catichuminats de
femmes avec 32 316 catichumnes; il y a eu 4 conversions d'her6tiques, 40981 bapt&mes de paiens adultes,
696 baptemes d'adultes in articulo mortis, 8484 baptemes d'enfants de chretiens, 31494 baptemes d'enfants de paiens in articulo mortis, 12018 confirma-

tions, 238804 confessions de precepte, 653o85 confessions de d6votion, 149950 communions pascales,
SSo5 169 communions de devotion, 4284 extremes-

onctions, 16 ordinations saeerdotales, 2207 mariages,
2200 retraitants.
LE BULLETIN CATHOLIQUE DE PEKIN.
-

Aozlt I922.

La Pagode de la Croix, par Ph. Clement. La Pagode
de la _Croix est le nom d'un temple bouddhiste renfermant I'embleme de la croix et qui se trouve a cent lis
de P6kin. On y voit une croix de Malte ia 4 branches
6gales; autour du centre, il y a une ornementation qui
ressemble 1 une couronne. La croix porte des caracthres qui ne seraient ni mongols, ni mandchous, mais
peut-4tre syriaques. On voit, a c6te, deux stiles sur
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1'une desquelles il y a des caractires qui relatent une
vision qu'un bonze aurait eue et dans laquelle un
esprit celeste aurait fait briller une lumiere sur une
croix qui 6tait la depuis longtemps. L'erection de la
stele est datie de I 366. A cette 6poque la religion
catholique n'6tait pas inconnue en Chine : on le sait
par les relations de Marco Polo; au quatorzieme
sitcle, des Franciscains et des Dominicains evangelisaient la Chine. Cette croix provient peut-6tre d'une
6
glise ancienne qui aurait existi dans le voisinage.
Culte du Sacri-CaEuren pays paien. Le docteur Paul
Hon Ly-Chong a fait bitir une maison de huit ktages,
domin6e par une statue du Sacr&-Coeur; il a fa;t
l'intronisation de Notre-Seigneur, le I1 dicembre
1921; sa maison etait ornie de centaines d'orifiammes,
d'an millier de lampes 6lectriques; il y avait plus de
3oo invites qui remplissaient tons les balcons des
huit 4tages; on y voyait des paiens et des Sceurs Auxi-liatrices, des mandarins et des Filles de la Chariti.
Un sermon fut prononc6 par le Pere Ou qui se trouvait an balcon du 6"' tage. Mgr Paris vint benir la
statue; on joua de la fanfare; des salves furent
tir6es par un peloton de policiers et la cerimonie se
termina par un diner de 200oo couverts.
Notice sur M. Donjoux. Le vicariat de Yu-Kiang
vient de faire une nouvelle perte en la personne de
son doyen d'ancierinete, M. Donjoux. NA a Lyon en
i863, M. Donjoux, apres avoir termine ses humanites
au Berceau de Saint-Vincent-de-Paul, entrait a SaintLazare en 1880. Sept ans plus tard, ses sup6rieurs,
le destinant aux Missions de Chine, I'adresserent h
Mgr C. Vic, qui deux ans auparavant, en 1885, avait
6te plac6
la t&te du nouveau vicariat du KiangsiOriental. M. Donjoux a done assist6 et, par son zele,
contribuC, dans une large mesure, au d6veloppement
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du Vicariat. II1 fit ses debuts dans la vie apostolique,
a Nan-fong-hien. En 1892, son vicaire apostolique
lui confiait la mission la plus importante du Vicariat,
celle de Fuchpw qu'il ne devait plus quitter, et qui
comptait alors a peine 5oo chr6tiens. Sous sa direction,elle ne tarda pas a se divelopper et, au dernier
exercice, elle atteignait le beau chiffre de I 700 baptises. M. Donjoux avait consacre ses dernieres annses
a la construction d'une grande et magnifi4ne bglise,
didihe a son Patron saint Joseph. Depuis un an, il
itait atteint du mal qui devait l'emporter. Les souffrances l'ayant mis dans l'impossibilite de travailler,
il se rendit a Shanghai, dans 1'espoir de recouvrer la
santi. Dieu en avait dispose autrement. Le 19 juin,
au matin, il appelait son serviteur a la recompense.
M. Donjoux est, a la lettre, mort les armes a la
main. II n'6tait Age que de cinquante-neuf ans, dont
trente-cinq passes en Chine.
Patience et apostolat. Il ne faut pas enjamber sur la
Providence. II ne faut pas vouloir vivre A la fois
demain et aujourd'hui. N'imitons pas le passager qui,
trouvant son navire trop lent, s'avancerait sur la proue
et sauterait en avant dans la mer. A mesure qu'on
avance dans la vie, on ne s'6tonne plus que de ce qui
va bien. En voulant aller trop vite, on fait magnospassus sed extra viam.
Les debuts du jeune missionnaire. Ils sont p6nibles;
ilne peut pas parler ; il se croit impuissant, inutile.
Le jeune missionnaire fait un bien considerable : il
prie, il souffre pour les ames; il est regard6, examin;.
la bonne impression qu'il donne est une excellente
predication. Les chr6tiens entourent le jeune missionnaire d'une sympathie pleine d'admiration; ils aimeot
a tout interpreter en bien. Voici une histoire curiense:
I'auteur de l'article, a ses d6buts, ne sachant pas
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encore le chinois, accompagnait un vieux missionnaire qui le parlait parfaitement; le jeane missionnaire 6tait muet et comme quelques paiens trouvaient
son mutisme 6trange, un vieux chr6tien leur dit:
t Vous, vous ne comprenez pas la doctrine, ni les
choses sublimes de la religion. Ce Pere est un Francais qui a tout quitt6 pour observer la vertu. C'esc un
saint. II cause avec Dieu dans le sacrifice de la messe
et dans ses prieres, qui sont fort longues; mais il ne
parle pas aux hommes. Un homme tout A fait saint ne
parle qu'a Dieu. , Puis montrant l'autre Phre qui prechait: , Lui, il est saint aussi, mais pas tout A fait
autant, car il parle encore aux hommes. ,
Objections des jeunes Chinois incridules. Ils sont
aveugl6s par le d6sir de la liberte, par le fol amour de
l'independance, par le rejet farouche de toute autorite, par le m6pris parfait de toute tradition; leur

luminre n'est qu'un petit flambeau; un flambeau parait
plus grand qu'une 6toile a qui le voit pros de soi. Leurs

objections viennent de 'ignorance ou de la mauvaise
foi amenee par l'inter&t : la religion est genante. Voill
la vraie, secrete et profonde explication de bien des
incredulit6s. Les objections se font en d6formant la
verit6, en cachant une partie de la v6rit6, en genera-

lisant un fait particulier, en repetant sans cesse l'objection sans jamais 6couter la reponse.
-

Septembre

1922.

Noticesur M. Tckang Matkias, qui s'est 6puis6 pour
secourir ceux qui mouraient de faim, nourrissant
soixante-dix villages et ne se nourrissant pas luim6me. Le bon tlidtre en Ckine. On a joue dans un village chretien le Mystire de David. Croisade de prieres
au Sacri-Ceur pour la Chine. Persevirance et apostolat.
La grice a ses moments; il faut savoir attendre. La
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bequille du temps fait meilleure besogne que la massue d'Hercule. Dieu nous demande d'avoir du zele,
nonde reussir. Ce n'est pas au premier son de trompette que les Israelites renvers.rent les murs de
J6richo. Le jeune homme qui s'endort pendant la
predication de saint Paul nous avertit que les grands
ap6tres necaptivaient pas l'attention de tout le monde.
Les fruits de la parole ressemblent a'ceux de la terre,
ils croissent insensiblement. Notre-Seigneur n'a pas
obtenu tous les suffrages.
Comment ripondre aux objections. Ne pas s'6tonner
de l'objection : il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Ne pas s'effrayer de l'objection : on l'a djiA
r6fut6e cent fois. Beaucoup d'objections sont r6futWes
quand on fait comprendre ce qu'est exactement la
doctrine de l'glise. Si vous n'avez pas la r6ponse particulibre, ii faut: i* donner une reponse gen6rale:
I'lglise, dont les origines divines se d6montrent suffisamment par son histoire miraculeuse, enseigne cette
v6rit6, je m'en tiensla. Les plus grandesintelligences
ont accept6 cette v6rite; je ne me crois pas sup6rieur
aux savants; 2° renvoyer a qui de droit, au pr&tre,
comme on renvoie un malade au m6decin, un plaideur
a l'avocat; 3" questionner ses questionneurs : souvent
Is se croient incr6dules, ils ne sont qu'ignorants;
40 ripondre par une boutade qui fasse rire.
Le typhus. Dans les missions de Mongolie, les deux
tiers, sinon les trois quarts des missionnaires, meurent
da typhus. Selon l'opinion chinoise, le typhus se contracte par contagion 6pid6mique, par refroidissement
au printemps et a la suite d'un ennui. Donc, les missionnaires doivent prendre les precautions ordinaires
d'bygiene et de d6sinfection, surveiller les dangereux
insectes que sont les poux, pris au chevet des pauvres
malades; ils doivent, au printemps, ne pas quitter trop
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t6t lears habits d'hiver; enfin il faut constamment ne
pas s'en faire.
-

Oaobre 1922.

A pzopos de la Pagode de la Croix, par Ph. Clement.
On signale quelques pagodes dont le nom a quelque
parent6 avec celui de la Pagode de la Croix. Au KoniTcheou les paiens honorent lacroix pour se preserver
du demon : is erigent une croix de bois latine sons
un arbre; quand quelqu'un meurt, ils suspendent une
croix de bois au-dessus du lit mortuaire; on a vu des
paiens porter des croix sur leurs habits; on trace une
croix avec du noir de fumbe sur le front d'un enfant
pour le preserver du diable ; on trace avec des cendres
une croix sur le front des morts; dans certaines tribus,
quand une femme vient de mettre au monde un enfant,
-on fait une croix sur la porte d'entr6e de l'habitation.
Vicariai de Yu-Kiang. Mgr Clerc-Renaud a b6ni
solennellement la premiere pierre (visible) de sa nouvelle cathidrale de Yu-Kiang; on a tir6 des p6tards et
distribue des giteaux et des arachides.
Chinois en France. II y a eu, dans le courant de
l'annee derniere, environ cinquante 6tudiants chinois
baptis6s et quatre-vingt-neuf ont 6t6 places dans des
itablissements catholiques.
Le bon tkhitre en Chine. La comedie est la grande
institution nationale et religieuse du peuple chinois,
I'unique canal de ses traditions, sa premiere 6ducatrice, la plus ancienne, la plus gen6rale, la plus vivace
de ses coutumes; c'est pour christianiser cette coutume inv6t&r6e qu'on a fait jouer dans un village chr6tien, par les chretiens eux-memes, un drame biblique,
le Mystere de David. On d6crit ici la scene, I'auditoire et on analyse les deux premiers actes de cette
piece : le depart de David, la provocationde Goliath.
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A remarquer qu'on laisse aux acteurs une certaine
libert6 sur les paroles qu'ils doivent dire, pourvu qu'ils
gardent le sens.
Humiliti et apostolat. Un missionnaire a besoin
d'une grande humilit6 pour ne pas se perdre : il est
tente de se croire ap6tre; il est tente de se regarder
comme un grand saint; il est tent6 de se croire
capable de tout par lui-m&me; il est tente de s'estimer
comme un vase d'blection; il est tent6 d'etre enfl6 et
de se r6puter digne des hommages qu'on lai rend; il
est tent6 de se croire charg6 de mirites; il est tente
de se preferer aux autres; il est tent6 de s'imaginer
qu'il est en 6tat d'etre fait 6evque et de conduire une
mission. Dieu permet des difficult6s, des defections
pour maintenir Ie missionnaire dans l'humilit&. 11 faut
savoir s'abaisser soi-mime profond6ment dams Ic sentiment intime de ses propres faiblesses, mais en mime
temps conserver une grande noblesse d'ame, grice a
la confiance sans borne en Dieu.
Questions madernes d'apologitique. Le christianisme
a toujours besoin d'etre d6fendu, car il se heurte 2

notre raison qui ne veut pas s'humilier devant la R6v6lation du Mystire et a nos passions qui se r6voltent
contre l'austrit6 de la morale et qui exploitent les
fautes du cat6chiste on du pr&tre pour se dispenser de
lui obbir. L'apologiste doit done d6montrer que la foi
et la raison ne se contredisent point ;il doit profiter
des passions g&nireuses, des sentiments nobles pour
amener a pratiquer la morale; il doit surtout precher
d'exemple, idifier a perpftuit6 pour ne pas dimolir
par ses exemples ce qu'il essaye de construire par ses.
paroles.
-

Novembre 1922.

Ecoles franfaisesen Chine. Les Frres Maristes diri-
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gent des &colesflorissantes oh 1'on donne un enseignement skrieux; ils ont 5 ecoles oi l'enseignement se
fait en francais et qui comptent I 625 6l1ves; ils en
ont 8 oiI le francais est langue secondaire et qui sont
friquent6es par 2 276jeunes gens. Les Freres Maristes
sont obliges de refuser un grand nombre d'&elves. Ce
sont les Lazaristes qui, les premiers, ont appele en
Chine les Freres Maristes.
La Pagode de la Croix On se rappelle qu'une croixa
&t6 trouv6e dans une pagode aveccaracteres syriaques.
Le P. Lagrange traduit ainsi ces caracteres : Regardez vers elle et appuyez-vous sur elle - et ii pense
que l'inscription est du neuvieme siecle. On donne
ensuite la traduction des caracteres qui se trouventsur
une des deux stles : nom de l'empereur, nom da
redacteur, nom de l'6crivain, 6loge de Bouddha qui
couvre de son ombre les dix directions, dont la puissance s'6tend aux trois ciels, qui est le guide desquatre
especes d'etres, qui fait passer dans les six formes
d'existence, qui fait resplendir les huit montagnes;
1'inscription raconte ensuite la vision dont fut favoris6 un bonze pendant sa m6ditation : un esprit lui
apparut et une croix ancienne devint lumineuse; il
raconta sa vision a Pekin et commenca Ia construction d'une pagode en ce lieu (en 1358); la pagode fut
achevee en 1363 et l'empereur permit qu'on I'appelt :
laPagodede la Croix. - L'inscription se termine par
des souhaits: que lempereur atteigne dix mille ans,
que les barbares des quatre r6gions lui soient soumis
et que le peuple des huit directions travaille avec joie.
Suivent les noms du chef du monastere, de ses disciples, des disciples de ses disciples, des donateurs et
donatrices, du sculpteur (fait en 1365).
Le box thidire en Chine. Suite du compte rendu d'une
piece jouee dans un village chretien et intitulee le
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mystere de David. On y voit d'abord les soldats de
Saul qui devisent entre eux et on est agriablement
surpris d'entendre sur leur bouche des airs comme
, Marie,trempe ton pain ,, 0 As-tu vu la casquette n,
i Cadet Roussel ), t Malbroug s'en va-t-en guerre n.

Mais David arrive, ii apporte des provisions h ses
freres; ceux-ci mangent sur la scene; grand succes
car toute scene de mangeaille est sure du succes en
Chine et le Pere doit intervenir pour mettre fin au
rire des spectateurs qui couvrent la voix des acteurs.
Sail arrive, habille comme un roi carolingien; il est
desolV que personne ne veuille combattre Goliath; ii
promet mont.s et merveilles; tout a coup un formidable
coup de trompette fait fr6mir la foule; brusquement,
d'un bond de tigre, avec une clameur feroce, secouant
une grosse tete postiche, casqu6 d'un cimier a queue de
cheval, bondit 1'inorme Goliath. Cri d'horreur dans
l'assembl&e: la plupart des spectateurs se sauvent; le
Pire rassure ; on rboccupe les places ;la scene continue
tant6t terrible, tant6t tranquille; voici des anges
qui apparaissent: ce sont sept delicieux bambins qui
annoncent que David vaincra Goliath et le 2' acte
s'acheve en un tableau grandiose : la benediction de
David pendant que les acteurs et les spectateurs
chantent un cantique connu de tous. L'acte 3 reprisente la victoire de David : ce serait &citer en entier;
l'acte se termine par l'apotheose de David qui est
port6 au milieu des spectateurs. L'acte 4 repr6sente
Bethl6em, le pere de David, la proph6tie de Samuel
qui annonce que David repr6sente Jesus, et Goliath
le demon, que le deinon sera vaincu par la croix et
les 5 plaies de J6sus,comme Goliath a 6te vaincu par
leb&ton et les 5 pisrres de David, etc., la piece se termine par le cantique: a Venez, divin Messie. D Comme
nous l'avons dit, les acteurs ne sont pas astreints an
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mot a mot; ils peuvent broder, improviser et quelquesuns s'en donnent i coeur joie. On raconte qu'i une
representation ou il y avait beaucoup de paiens, celni
qui faisait David devait se pr6senter devant son pere
et il n'en finissait pas de venir; celui qui jouait le
pere de David ne se troubla pas; il se mit a faire
i',loge de son fis David, a lui promettre toute sorte
de benedictions car il honorait son pere et sa mre; et
David n'arrivait pas; I'acteur continua son discours,
il r6pita les sermons du Pere sur les devoirs envers
ses pere et mere et cela sans s'arreter; conclusion:
les riches paiens de la ville qui 6taient 1&se dirent
que leurs fils seraient mieux 6leves a l'cole cbr6tienne
qu'I 1'clole paienne, sur leurs devoirs envers leurs
parents, et ils les y envoyerent.
Vie intirieure et apostolat. Le meilleur moyen de

travailler au regne de Dieu,c'est de se sanctifier. Plus
on est saint, plus on est entreprenant. Ce ne sont pas
les temps qui sont ingrats, c'est nous. Les peuples ne
seraient pas mauvais si nous 6tions vraiment ce
que nous devons &tre. Le monde sera ce que nous.
serons. Par la saintet6, nous sommes les maitres du
caeur de Dieu et nous devenons pen a pen les maitres

des Ames. Ce ne sont pas les organisateurs qui sauvent
le monde, ce sont les saints; les saints sont les vrais
redempteurs des nations.
Questions modernes d'apologitique. Difference essen-

tielle entre la matiere animee et la matiere inanimee-

Dicembre 1922.

Mgr Costantini, premier diligui apostolique: I1 est

dans sa quarante-sixieme ann6e; il fut administrateur apostolique de Fiume; il s'est occup6 d'oeuvres de
bienfaisance pendant la guerre. II est doue de prudence, de tact et d'amabilit6.
I

-

o3 -

Pagadede la Croix. Le P. Cheikho, S. J., donne des
-caracteres syriaques qui sont sur la croix de cette
pagode la traduction suivante : Regardez vers elle et
esperez en elle. On rappelle a ce propos que notre
confrere, M. Bedjan, a publi6 en 1888 1'histoire d'un
patriarche d'Orient qui 6taitoriginaire de Chine, avait

mend la vie religieuse avec son maitre Ralban Sauma
aux environs de Pekin (au treizieme siecle) et 6tait
venu en Orient pour y faire un pelerinage a J6rusalem.
Pour le Tchi-Kiang. Le bulletin parle des d6gAts
causes dans ce vicariat par les typhons et rappelant la
g6nkrositA des catholiques de ce vicariat et en particalier de leur vicaire apostolique, Mgr Reynaud,
pour les catholiques du nord, au moment des inondations de 1918 et de la famine de 192o, il fait un appel
*enfaveur des sinistr6s du Tch6-Kiang.
Ecoles franfaises en Chine. On indique les 6coles
dirig6es par les religieux et oii l'on enseigne le
franqais.
Sacrifice et apostolat. Le cachet propre de 1'apostolat
est un cachet de sacrifice. Voir, en imagination, le
missionnaire, nimb6 de lumiere, entouri de foules
prostern6es, c'est beau, mais ce n'est pas cela. La vie
des missionnaires est sacrifice, croix, epreuve, pauvretd. Nul missionnaire n'est r6dempteur que par le
crucifiement. Les missionnaires passent leur vie dans
la souffrance et le travail: souffrance du corps (chaleur
torride, froid rigoureux, pauvret6, maladie); souffrance
de l'Ame (ingratitude des amis, m6pris des ennemis,
paiens qui insultent, chretiens qui resistent, h6r6tiques qui achktent les Ames, Ames qui se vendent);
travail (etude de la langue, predication aux chr6tiens
et aux infiddles, enseignement des enfants, voyages i
faire, procks a dirimer, '6glises i bAtir, orphelinats &
instituer, catechuminats & diriger, h6pitaux & etablir,
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s6minaires a fonder'. Un missionnaire doit tuer
I'amour-propre, I'exaltation, le reve de la gloire, transformer son jeune enthousiasme en calme endurance et
froide intrepidit6; il faut une abnegation journaliere,
se d6penser sans espoir de retour, apprendre a mourir
lentement; , Souffrir, dit le bienheureux Perboyre, fait
la moiti6 du missionnaire. n Un missionnaire est une
victime. Le sacrifice, voilI le dernier mot de toute
action f6condante: Qu'importe que je m'incommode,
disait saint Francois de Sales, pourvu que j'accommode.
Questions modernes d'apologitique. La vie dans le
monde a eu un commencement: trois hypotheses
peuvent l'expliquer: le dualisme, le panthtisme, la
creation ; les deux premieres impliquent contradiction;

reste la froisieme qui n'tchappe pas au mystere; mais
ii n'y a rien d'6tonnant ý cela, car tout ce qui touche

a

l'infini d6passe la port6e d'une intelligence finie.
Le bon tkidtre en Chine. Fin de la representation;

dispersion. On donne ensuite quelques conseils et
quelques moyens pour r6ussir. On rappelle que les
Chinois sont acteurs de naissance et que la pr6paration
ne leur demnande pas beaucoup de soucis; on cite en
particulier ce trait qu'un acteur repr6sentant HIrode
dans la piece des Mages improvisa un jour un magnifique dialogue avec sa couronne qui n'etait pas dans le
programme et qui produisit le plus bel effet.
-

Janvier 1923,

Diligationapostolique en Chine. Elle est purement et
simplement spirituelle et n'a aucun caractkre politique.
Le del6gue Mgr Costantini est d'un abord trbs simple,
empreint de courtoisie, d'humilit6 et de franchise. II
est all6 a Shang-hai et Pekin.
Chala. Mgr de Vienne a ordonne trois pretres, six
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diacres, un sous-diacre, deux exorcistes et acolytes,
un portier et lecteur, quinze tonsures. On annonce
l'arrivie a Chala de MM. Privost et Dimitriadss,
lazaristes, docteurs en thbologie.
Le diligut du pape a Canton. II a visit6 toutes les
oeuvres catholiques et a gagn6 tous les coeurs par son
affabilitY, sa bonne grace, son bon accueil, son amabilit6. I1 a visite en particulier les i 1oo 16preux de
Shek-Loung.
Souffrance et apostolat. C'est sous une rosee de
larmes et de sang que croissent les oeuvres de Dieu.
L'arbre secou6 dans ses branches plonge ses racines au
plus profond du sol; (( Vous pleurerez et vous serez
afflig6s, a dit le Maitre, ayez confiance, j'ai vaincu le
monde. ) Si la souffrance fait d6faut, c'est que Dieu ne
binit pas les travaux. Si le diable s'agite, c'est qu'il
sent que ses affaires vont mal. Le grain <e bl1 doit
6tre enterr6 vivant, arrose par la pluie, couvert par la
neige, perdre son enveloppe, pourrir, mourir, pour
reprendre une vie nouvelle. II n'y a de vies f6condes
que les vies mortififes. Le laboureur d6chire la terre
pour la pr6server des ronces. Le vigneron taille le
cep pour lui faire porter des fruits de qualit6. On
demandait A un soldat. Que fais-tu quand tu es dans
la rue et que tu vois ton colonel qui arrive ! - Moi ?
repondit-il, je file. - N'est-ce pas ce que nous faisons
quand Dieu vient A nous sous la forme du sacrifice ?
II est a droite ? nous obliquons 4 gauche. II vient vers
nous? nous faisons demi-tour. 11 s'eloigne! nous
disons: Merci, mon Dieu.
Questions modernes d'apologitique. L'homme n'est
pas que matiere, il a la vie, la pensee, l'identit6, la
libert, la responsabilit6; touteschoses qui d6montrent
que l'homme a une Ame simple et spirituelle. Le
cerveau n'est pas plus la cause de la pensbe que la
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plume d'un 6crivain n'est la cause de son cief-d'ceuvre
ou le pinceau de Raphael la cause de son tableau; le
cerveau n'en est que la condition.
A proposde la lIpre..On signale un remade du major
Rost qui a gu6ri quatre lipreux; ce remede s'appelle
la 14proline; on signale aussi l'huile de Chaulmoogra,
avec laquelle on a constate trois cas de guerison et
pour les autres augmentation de forces et bon 6tat de
sante g6n6rale.
-

Fivrier 1923.

Pikin. Le deligue apostolique est rest6 k P6kin du
28 d6cembre au 12 janvier: il a 6t6 recu au Pe-T'ang,
par Mgr Jarlin et Mgr de Vienne; il a visit6 le grand
et le petit seminaire, le seminaire de Cha-la,qui compte
soixante s6minaristes, les colleges des Freres Maristes,
les maisons de bienfaisance : l'h6pital Saint-Michel,
I'h6pital Saint-Vincent, l'h6pital central, les orphelinats, les ouvroirs, montrant partout I'interat qu'il porte
aux pauvres, aux affligs ; faisant i plusieurs reprises
de gracieuses et genereuses offrandes pour les pauvres; partout il est recu avec d6corations, drapeaux,
p6tards, chants, compliments, musique; il a offici6
dans les cinq paroisses de la ville, se d&clarant rejoui
du grand nombre de communions d'hommes et de
femmes; dans une paroisse, il fut 6tonn6 de trouver
les membres d'une association de charit6, composee de
riches paiens et catholiques qui s'occupent activement
du soulagement des pauvres; ie d6l6gu6 a 6t- admis
leI" janvier a 1'audience du president de la R6publique. Pendant son s6jour t Pekin, il est all a TienTsin oi il a visit6 toutes les oeuvres catholiques, ainsi
qu'un village chr6tien. Le d6l1gu6 est alle 6galement
t Pao-Ting-fou oft il a 6t6 re9u par Mgr Fabregues et
par les chefs civils et militaires; les rues 6taient
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pavoisees, ii y eut reception par le marichal T'sao-houn
avec force discours et toasts.
Avec les brigandsduTckeng-Ting-fou. Notre confrere,
M. Chanet, raconte comment il a &t6 charge d'amener
a se soumettre 16oo brigands qui infestaient une
partie du vicariat. Les brigands avaient sollicitA la
mediation du pr6tre catholique, n'ayant confiance
qu'en sa parole. M. Chanet entama les negociations.
Elles durerent plus de trois semaines; la d6cision
trainait; 1'armistice avait et6 deux fois prolong6 et il
expirait bient6t; des complications vinrent aggraver
l'affaire; M. Chanet fut meme otage et on essaya de
l'intimider avec le revolver. II sourit et d&clara que
deux choses lui 6taient inconnues: la peur et le manquement a sa parole. Les brigands furent surpris; ils
le regarderent en face; il supporta leur regard;
M. Chanet se confia en la sainte Vierge, recitant son
chapelet avec ferveur. On vint lui faire signer un
accord; il r6pondit' que, n'6tant pas libre, il ne signerait rien; les brigands se jeterent a genoux, lui
demanderent pardon et se d6clarerent prets a lui ob6ir.
La paix fut signee. La contree est maintenant tranquille. Plus de trente villages sont venus demander i
se faire chr6tiens.
Relations entre les papes et les Mongols. On cite tous
les documents que nous avons A ce sujet et particulierement le livre de notre confrere, M. Hue, sur le
Christianisme en Chine.
Pessimisme et apostolat. Le pessimisme est une des
formes de la paresse. Le chagrin est inutile; il ne
rem6die & rien. La tristesse est mauvaise conseillere;
elle se d6pose dans les ames engourdies comme la
vase dans les eaux dormantes. Le seul obstacle a la
joie, c'est nous-memes. II y a une satisfaction 6goiste
i s'abandonner a la- melancolie, a s'imaginer qu'on est

-- 3o8 victime, a miditer sur ses chagrins. La tristesse produit des resserrements a l'6gard de Dieu et du
prochain; elle tourmente l'esprit de doutes; elle
obsede l'imagination de fant6mes; elle jette 1'ame
dans la langueur; elle per.iuade le decouragement.
Chassons loin de nous ]'ennui et la tristesse. Nous ne
trouverons nullepart la perfection. Les meilleurs out
leurs travers. II faut se r6signer a la pluie, aux frimas,
aux contrari&t6s, aux d6gofts. La tristesse pent venir
de ce que l'on est irrit6, aigri, jaloux. II ne faut pas
6tre de ceux qui se plaignent de leur sort, de leur
poste, de tout et de tous. t C'est parce que je ne te
suffis pas que tu es triste, disait Dieu & une ame. ,
Dieu sufft.
Questions modernes d'apologitique. L'immortalit6 de
l'ame est la clef de vofite de la vie morale. Elle se
prouve par la persuasion du genre humain, par la
spiritualit6 de l'ame, par la tendance vers le bonheur
parfait.
Le tombeau de l'apdtre saint Tkomas. L'ancienne tradition eccl6siastique attribue i saint Thomas, l'6vang6lisation de l'Inde. Sous Benoit XIV, il avait 6tC question d'enlever du Br6viaire la lemon propre du second
nocturne; on l'y laissa cependant. Au quatrieme sicle
on transfera le corps de 1'Inde & Edesse; quel est le
lieu du tombeau? on pense que c'est Meliapore, pres
de Madras.
Bibliographie. Un livre imprim6 a Zi-ka-wei indique
pour 1922 le chiffre de 2 142 5 '6catholique3 en Chine.
SACERDOS IN SINIS.

-

Annie VI.

5 janvier 1923.

-' 1.

Lettre du Diligui apostolique, a M. Clement, directeur de la revue Sacerdos in Sinis. Nous avons requ
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bon timoignage de votre revue; elle itablit un lien
entre les pretres ; elle d6veloppe la pieti et l'6tude
pour le bien des ames; elle r6pand la doctrine theologique, surtout la pastorale; elle contribue a 1'1dification du corps du Christ dont parle l'ap6tre aux
tphesiens. Nous recommandons volontiers cette revue,
desirant qu'elle se rbpande de plus en plus. Les pretres
en Chine priparent la voie au Seigneur et tiennent la
place de saint Jean-Baptiste qui 6tait une lampe
ardente et brillante; les prteres doivent done brdler
par la charit6, briller par la droiture, pr&cher de bouche et d'action, afin que nos freres chinois aient la vie
et une vie abondante - M. Clement profite de cette
lettre pour indiquer quelques-uns des principaux
r6dacteurs de sa revue: le Pere Payen, S. J.; MM. Crapez, Van Wagenberg, Defebvre, Moulis, C. M;
M. Che, pretre du vicariat de PNkin. Le m&me numnro
contient une lettre du d6l6gu6, A M. DesvaziEres,
aum6nier des lepreux de Shek-Lung, une notice
bibliographique sur Mgr Costantini, un sermon du
mrme aux pretres des Missions etrangeres qui demeurent au sanatorium de Bithanie, le recit de la visite du
deligue A P6kin, deux cas de conscience concernant
le Privilege Paulin, la refutation en langue chinoise
de quelques objections contre la religion, des-notices
sur saint Augustin,'ap6tre des anglais; sur saint Eloi,
ap6tre des Flandres; sur saint Rupert, ap6tre de la
Bavibre; sur saint Willibrord, ap6tre de la Frise. La
bibliographie signale entre autres choses un petit
office de saint Joseph qui vient d'etre approuv6 et
enrichi d'indulgences et qui serait dfi . la plume du
bienheureux Albert le Grand.

PETIT

-

ACHO

3o1 -

DE SAINT-MICHEL,

I 69, aodi 1922.

Pour notre saint patron. On va faire quelques ameliorations dans 1'6glise Saint-Michel. II faut mieux
regarder. A propos d'un Chinois, qui, revenu de
France, fit un discours & P6kin pour montrer que les
savants abandonnaient la religion, I'auteur de l'article
prouve que c'est tout le contraire et que, en France
particulibrement, la religion catholique reprend son
empire dans les milieux intellectuels comme le
demontrent les communions pascales des grandes
&coles de Paris,'la celbre enqu&te d'Agathon et la
Semaine des 6crivains catholiques qui a remni huit
cents intellectuels; I'auteur en profite pour rappeler
que la plupart des grands savants des seizitme, dixseptieme, dix-huitiime et dix-neuvieme siccles ont etC
chritiens et meme catholiques.
-

N 71, octobre 1922.

Dans notre iglise. La fete patronale de saint Michel
s'est pass6e trbs solennellement; 6glise comble trois
fois dans la journ6e; la quete a fourni de quoi payer
les ameliorations de l'eglise; on constate que les chants
des dimanches sont de plus en plus soign6s: le cat6chisme est plus fr6quent6; l'ecole Saint-Michel a vu le
nombre de ses l66ves se doubler. Laenne; on rappelle la foi. profonde de ce grand m6decin dont le
nom a 6t6 donn6 a I'h6pital qui se trouve vis-a-vis de
Saint-Lazare, a Paris. Le nom de Franfois qui est
donn6 au saint d'Assise n'est pas celui qui lui fut
donne au bapt&me; on l'avait appel Jean; mais son
pere, en revenant de France, le surnomma Francois,
parce que le pere aurait d6sire que son fils devint un
veritable Francais de nature et de moeurs.
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Saint Patrice. On explique pourquoi saint Patrice
tient une feuille de trifle en ses mains; il se servait de
cette feuille, une et trine, pour expliquer aux paiens
le mysthre de la sainte Trinit6; la feuile de trifle
Ishamrock' est devenue l'embleme national de I'Irlande.
Ce que dit un savant authentique. A propos du centenaire de la d6couverte des hieroglyphes par Champollion, on rappelle que ce grand savant avait constat6
l'accord qui existe entre la Bible et les decouvertes
6gyptiennes.
TCHENG-TING-FOU
Letre de Swur GUERLAIN

i M. VERDIER,

Superieur geniral.
Nous venons d'avoir la visite de Son Ex. Mgr Costantini, d6l6gu6 du Saint Pere Pie XI, pour la Chine.
Sa Grandeur nous a 6t6 tres bonne et bienveillante, a
voulu visiter toutes' nos oeuvres dans ses moindres
-dtails, s'6tonnant de voir autour de nous tant d'enfants et tant de pauvres, daignant rep6ter plusieurs
fois avec une excessive bont ! t Ici c'est chez moi ! je
ne pensais trouver ici qu'une toute petite mission
perdue dans la brousse; mais j'y reviendrai. , L'itineraire de son voyage 6tant arr&te, Son Excellence
-devait'prendre le train de six heures du matin et lui
ayant demand la faveur de sa messe dans notre petite
chapelle, ce qui semblait difficile pour ne pas dire
impossible, Monseigneur nous l'a accord6e en venant
dbs quatre heures du matin avec une bont6 et une
condescendance toute paternelle, ce qui nous a 6t6 une
complete et pieuse jouissance.
Nous sommes encore en grands soucis pour nos
pauvres, car depuis septembre dernier, pas une goutte
de pluie; la neige, une nuit, a effleur6 la terre sans
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pouvoir enlever la poussibre dans laquelle on s'enfonce
jusqu'A la cheville! Le grain est hors de prix et on le
trouve difficilement par crainte de la famine. Pauvre
Chine, quand deviendra-t-elle catholique pour que le
bon Dieu la regarde avec misericorde? Nos pauvres
sont toujours nombreux et si miserables qu'on ne peut
les refuser. Nous en comptons en ce moment 15oo
confi6s a la divine Providence, sons la protection de
saint Joseph, notre bon pourvoyeur.

PROVINCE

M1RIDIONALE DE CHINE

Lettre du Souverain Pontife PIE XI, d Mgr REYNAUD,
Mv•que titulaire de Fusulan, vicaire apostolique du
Tckhkiang oriental.
(Traduit par L. BOUCLET)

Ven6rable Frere, salut et b6n6diction apostolique!
C'est vers vous que notre regard attentif se tourne,

vous dont on nous annonce les nombreux actes tres
6difiants, qui vous attirent une particulibre bienveillance de notre part. Is nous sont tous chers, ceux
qui s'efforcent de propager l'1vangile dans les 'pays
infidles; mais pour nous certes, les plus affectionnes
de notre coeur sonf ces hommes qui se distinguent
parmi les missionnaires par une plus grande g6n6rosite, comme vous-meme savez sans nul doute vous
montrer preeminent.

Nous avons en effet appris de quelle affection particuliere le clerg6 indigene vous ch6rit : suivant avec
le plus religieux respect les ordres et les disirs de ce
Siege apostolique, vous ne cessez de le former et de
le perfectionner dans les sciences sacrees, la piet' et
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les vertus sacerdotales. Importante assur6ment est
dans I'apostolat cette tonction que vous remplissez;
elle est telle que l'efficacit6 et les fruits n'en sont a
la port6e de personne, a moins qu'un sincere esprit
apostolique ne l'ait profond6ment impregn6; c'est pourquoi vous faites bien lorsque vous vous efforcez de
tout votre pouvoir d'infuser aux clercs et aux pretres
indigenes ce meme esprit que vous, Venerable Frere,
possedez en abondance.
Mais il est un autre titre de louange pour votre ame
d'ap6tre, il me plait de le rappeler, c'est cette insigne
charit6 dont vous entourez vos chers Chinois. Insigne,
disons-nous a bon escient : en effet, lors de la terrible
disette qui jadis accabla si tristement la province du
Tchekiang, afin de secourir les fameliques, non seulement vous avez donn6 toute votre fortune, mais encore
une partie de vos vetements. Ces glorieuses actions
seront recompensbes par Celui qui est Charit6; pour
nous qui tenons sa place sans le meriter, nous vous en
felicitons et nous prenons part

a cette joie qui vous

sera gratifine plus abondante cette annie de votre cinquantaine de vie religieuse en meme temps que de
votre quarantiime anniversaire d'6piscopat. Puisse ce
double 6v6nement &re accompagn6 d'une plus liberale
effusion des graces celestes afin que le Christ gagne
les ames des infidLles et s'unisse plus 6troitement
celles des fid&les!
C'est pourquoi, comme gage de notre paternelle
bienveillance envers vous, nous vous accordons de tout
cceur dans le Seigneur a vous, Venerable Frere, ainsi
qu'aux missionnaires et au peuple de votre vicariat, la
b6nediction apostolique.
Donni& Rome, pros Saint-Pierre, le douzieme jour
du mois de mai de 1'ann6e 1923, de Notre Pontificat la
seconde.

PIE XI.
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D'apres les statistiques envoyies par le visiteur de
la province miridionale de Chine, il y a dans le Tch&kiang et le Kiang-Si 149454 catholiques, 6 vicaires

apostoliques, 78 Lazaristes pr&tres europeens, 40 Lazaristes pretres indighnes, 27 6tudiants, 17 seminaristes, 4 freres coadjuteurs europiens, 12 freres coadjuteurs indigenes, 3 pretres s6culiers europeens,
69 pr&tres s6culiers indigenes, 157 Filles de la Charit6, 64 vierges du Purgatoire, 46 sceurs de SainteAnne, 24 vierges de Notre-Dame-du-Bon-Conseil,
43 Filles du Sacr&-Caur, 796 maitres d'ecole, 290 maitresses d'ecole, 1996 endroits oui s'est donnee la mission, 131 residences ou stations de missionnaires,.
1ro glises proprement dites, 389 chapelles publiques,
51I oratoires,6 grands s6minaires avec 84 s6minaristes, 7 petits s6minaires avec 234 s6minaristes,
6 6coles normales avec 162 6leves, 6 colleges de garcons avec 374 6lves, i college de filles avec Io61eves,
291 &coles primaires de garcons avec 7956 6coliers,
117 ecoles primaires de filles avec 4570 6coliires,

7 ateliers avec 408 garcons, 35 ouvroirs avec 2 o13 filles,
9 orphelinats avec 320 garcons, 22 orphelinats avec
1978 filles; 2007 enfants ont &t6 rachetis on recus

dans l'ann6e par la Sainte-Enfance, 1 817 sont en nourrice, 104 ont &t confies &des families chretiennes; il
y a 133 cat6chuminats avec 4026 hommes, 92 catichum6nats avec 2 792 femmes, 45 dispensaires ou ont 6t,
distribu6s 1217ý19 remedes, 14 h6pitaux ayant recu

13814 hommes, io h6pitaux ayant recu 5 194 femmes,
:o hospices ayant recu 742 vieillards, i3 hospices ayant

recu 271 vieilles femmes; il y a eu 97 conversions
d'h6r6tiques, 28929 catkchumenes, 5672 baptemes
d'adultes, 2722 baptemes de paiens adultes in articulo mortis, 5045 baptemes d'enfants de chr&tiens,

22 344 baptemes d'enfants de paiens en danger de
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mort, 7256 confirmations, 69420 confessions annuelles, 323039 confessions de devotion, 64942 corm-

munions annuelles, 928 196 communions de devotion,
1953 extr&mes-onctions, o5o mariages, i 679 retraitants, 2430 retraitantes.

Comme le tableau general de la province mkridionale donne la comparaison avec i'annxe precedente,
on constate qu'il y a en plus sur l'annie derniere
6.ooo chr6tiens, 6 lazaristes pretres indigenes, 5 &tudiants, 2 s6minaristes, 3 pr6tres indigenes siculiers,
3 Filles de la Charit, 4 sceurs de Sainte-Anne, 7 Filles
du Sacr6-Cceur, 21 endroits oh s'est donn6e la mission,
6 6glises, 132 61eves des &coles normales, 35o &coliers, 80o 6colieres, 13o garcons dans les ateliers,
2oo files dans les ouvroirs, 25o enfants rachetbs,

3oo cat&chumenes hommes dans les cat6chuminats,
6oo malades hommes, 370 malades femmes, 16o vieillards hommes, 700 baptemes d'adultes, 5oo baptemes

de paiens adultes, 3.ooo baptemes d'enfants de paiens,
2.000 confirmations, I, oo confessions annuelles, 3oo

confessions de d6votion, 2.ooo communions annuelles,
40o.oocommunions de d6votion, iooextremes-onctions;

les autres-chiffres sont sensiblement les memes ou un
peu en baisse comme celui des maitres d'ecole qui a
baiss6 de ioo, celui des maitresses de 3o, celui des
orphelins de 200i c'est sans doute le manque de ressources qui est cause de cette diminution; c'est une
raison pour nous d'augmenter nos aum6nes.

VICARIAT DE YU-KIANG
Ce vicariat a 6t6 cr66 par bref pontifical en date du
28 aofit 1885. Son premier vicaire apostolique a et6
Mgr Vic, mort le 2 juin 1912; le vicaire apostolique

actuel est Mgr Clerc-Renaud; le provicaire est
M. Abeloos; le procureur, M. Poizat; le grand s6minaire compte 15 s6minaristes et a pour directeurs
MM. Abeloos (Elie) et Teng (Francois); on y enseigne
la litt6rature chinoise; le petit s6minaire compte
33 461ves et a pour directeurs MM. Estampe et Tcheou,
plustrois maitres laics. Le vicariat compte 4 districts :
l* Le district de Ku-chow dont la population est de
2 millions d'habitants compte I1.917 chretiens. II n'y

a pas de directeur sur le tableau imprime. Voici les
paroisses ou quasi-paroisses avec leurs cur6s et
vicaires :
Saint-Joseph : M. Hermans, M. Lieou (Paul).
Notre-Dame-de-Lourdes : M. Lieou (Thomas).
Saints-Anges : M. Reymers (Jean).
Saint-Sauveur : M. Kwei (Joseph).
Saint-Paul :M. Rameaux, M. Ly (J.-B.).
Saint-Jean-l'vangeliste : M. Ting (Pierre).
Saint-Luc : M. Yu (Luc);
2' Le district de Kien-chang a pour directeur M.
Abeloos. II compte I.60.oooo habitants et 5.889
chretiens. Voici les quasi-paroisses;
Immacul&e-Conception : M. Abeloos, M. Tseng
(Xavier).
Saint-Vincent-de-Paul : M. Tcheng (Pierre), M.
Tcheng (Ignace).
Sainte-Anne : M. Kiang (Louis).
Sacr6-Coeur: M. Tchang-(Thaddee), M. Fou (Pierre).
3* Le district de Kwang-Sin a pour directeur M. Sageder. I compte 2.2o0.ooohabitants et 8.44o chr6tiens.
Voici les quasi-paroisses :
Sainte-Famille : M. Sageder.
Saint-Pierre : M. Gonon.
Notre-Dame-de-Lourdes : M. Theunissen.
Notre-Dame-du-Rosaire: M. Wang.
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Saint-Francois-Xavier : M. Briant.
Notre-Dame-des-Victoires : M. Fou (Jacques).
Notre-Dame-de-Lourdes : M. Fang (Jean).
4' Le district de Tao-chow a pour directeur M. Verdini. I! compte 2.200.000 habitants et 4.309 chritiens.
Voici les quasi-paroisses:
Sacr&-Coeur : M. Verdini, M. Wann, M. Ou.
Saint-Antoine-de-Padoue : M. Poizat.
Saint-Louis:-M. Meyer.
Saint-Michel: M. Chow.
II y a une maison de 9 Filles de la Charit6 avec
125 orphelines, un ouvroir de 42 externes et 73 internes, un hospice de 56 hommes, 25 femmes; deux
6coles de 129 l66ves; les seurs ont soign6 406 hommes
et 73 femmes a l'h6pital; elles ont distribue 5o.932
refthdes a leur dispensaire.

PILLAGE DES MISSIONS DU KIANG-SI

Journalde M. Thieffry.
21 juin 1922. -Nous sommes bien gardes par l'eau;
elle a envahi les jardins au nord et au sud; elle monte
maintenant dans I'alle de la porterie a la r6sidence.
11 nous est impossible de trouver une barque de bonne
volont6 et moyennant finance, qui consente a nous
rendre quelque service; les trois de la Croix-Rouge
naviguent toute la journie et ne s'occupent pas de
nous. Les soldats de garde ici font la grimace devant
la nourriture qu'on leur prepare le mieux possible; il
leur faut du bceuf, du teou-fou, y aurait-il les mets

les mieux pr6paris. Pas facile de les nourrir, ces
briscards. Pas la moindre nouvelle de M. de Jenlis
depuis le 15. Un chritien, qqi fut force par les Nordistes de porter leurs prises de guerre, me dit que dans
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cette fameuse soiree du I5, ces m6chants ont vol les
vases sacr6s de Tai-Ho, de sorte que ces messieurs,
faute de calices, ne peuvent ce61brer la sainte messe.
J'ai appris ce matin que deux barques remplies de
Nordistes ont fait une croisibre autour de nos murs,
une au t<ma-teou ) et l'autre au mur du nord derriere
le catechiste. Ils avaient eu la precaution de recommander au ( Lao-pan , d'aborder sans bruit, et ce
brave Lao-pan en abordant se mit a hurler : " amarrez
solidement, il y a un fort courant... ) Nous 6tions ici
dans notre chambre, et j'ai fait remarquer a ces messieurs ces appels re6,tes, que je croyais d'un homme
appelant au secours, sans me douter que c'6tait ces
gredins. Voila de quoi nous rassurer pour la nuit qui
arrive. II se live un vent inqui6tant pour nos murs qui
vont risquer d'etre renvers6s par les vagues. S'ils
tombaient, ces diables auraient toute facilite d'entrer
chez nous en barque. Que le Sacr,-Coeur nous protege
toujours!
22 juin. - Cette nuit, vers deux heures et demie, je
me suis lev6, on criait tres fort dehors, je voulais
savoir... puis, plus rien, ce n'6tait pas une attaque de
brigands. Ce matin, a- mon lever, j'ai constat6 que le
mur d'enceinte est tomb6 en partie au nord de l'ancien s6minaire, vers le coin, au fond du jardin. C'est
dommage! mais tout de meme nous sommes encore
inabordables de ce c6t6, parce que le soubassement
de ce pan de mur est trbs 6lev6 et encore proteg6 par
un 6tang tres profond qui en baigne le pied. L'eau
monte toujours, quoique fort lentement, elle a envabi
nos jardins, dont les 16gumes sont cuits a point. Si
elle ne s'arr&te pas, encore 18 pouces et je devrais d6guerpir et d6emnager, ce qui est tres amusant!
Je viens de monter a la tour pour voir si du c6th de
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nos sceurs, des murs ont 6t6 renverses. De -ceux que
j'ai pu voir, aucun n'a souffert.
Onze heures un quart, je viens de-chez nos soeurs,
car a force de crier, j'ai pu avoir une petite barque
qui m'a conduit, en passant derriere le s6minaire,
jusqu'i la porte des sceurs; mais pour entrer par la
porte, impossible a cause de ma haute taille et de Ia
profondeur des eaux, j'en aurais eu jusqu'au nez; alors
de la barque j'ai grimp6 sur le mur, de c6t6 des seurs
une 6chelle et un radeau m'attendaient, je suis descendu et suis arrive &pied sec. Je me suis tout de
suite occupe de transporter le saint Sacrement 't
I'6tage, car 1'eau envabissait d6ji la maison. Les
pauvres orphelines sont dans leur grenier sous les
tuiles; pauvres enfants, elles sont bien a plaindre et
malheureuses sous ces tuiles surchauff6es.
Ce matin, j'ai envoy6 un solide chritien pour nous
acheter le n6cessaire pour midi; apres qu'il eut fait
ses petits achats, il fut pris par les reitres nordistes
qui le soulagerent de ses emplettes, le forc&rent a
porter les objets vol6s, puis le laisserent aller. J'ai des
soldats, j'en use, je viens d'en envoyer trois avec notre
acheteur pour nous acheter pour les sceurs, leur personnel et nous, de quoi ne pas mourir de fain. L'eau
monte toujours, elle envahit I'6glise; les gens et les
soldats, qui s'y 6taient rbfugi6s, en sont chassis par
Feau, je les fais venir ici, ensuite nous irons tons a
l'etage.
M. Domergue m'a averti que les deux gouvernears
civil et militaire ont 6t6 changes et sont partis secrEtement, maintenant il y a apaisement. II a averti les
autorit6s provinciales pour le sac de Tai-Ho et les
traitements indignes subis par M. de Jenlis. J'ai su
par ailleurs que les autorit6s civiles et militaires de
Ki-Ngan avaient des ordres pour nous prot6ger. Ces
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jours-ci, M. Domergue m'a demand6 si nos maisons de
Ki-Ngan oat 6t& attaqubes par les soldats d6band6s.
Je ne puis lui r6pondre, car t6e1graphe et poste sont
actuellement a l'eau, le premier ayant ses fils rompus,
dit-on, la seconde n'ayant pas de bateau et pas de
courriers.
Et il pleut tonjours, soit ici, soit ailleurs; cependant,
depuis midi, 1'eau semble stationnaire.
Bon! I'eau monte de nouveau, elle va nous obliger
a monter sur Ie toit de la residence!
Le mur d'enceinte des etables des soeurs est tombi
sur sa plus grande longueur; est tomb6 aussi notre
mur qui fait suite sur la rue au dortoir du catichum6nat. C'est du pain sur la planche pour les masons.
23 juix. - Vers minuit, l'eau a commence a baisser;
il est sept heures et demie, et elle a diminu6 d'un pied
a peine. Venue lentement, elle se retire de m&me, il
parait que c'est mieux.
La <(petite chatte ) qui avait disparu depuis le
commencement de l'inondation a 6tC retrouvee maintenant, juch6e sur un marier pris de la cuisine.
24 juin. - J'ai visit6 I'etablissement des smurs, il
n'y a de tomb6 que le mur dont je parle ci-dessus. Au
catichumenat, chez les Filles de Sainte Anne, rien qui
soit tomb6; tant mieux, car si le mur du cat6chuminat
sur la rue fUt tombe, les reitres nordistes y eussent pu
entrer tout a leur aise, sans qu'il fft possible de les en
empecher. Mais, h6las! toutes les habitations sans
exception ont &et envahies et salies par l'eau et on y
respire en entrant une odeur nauskabonde d'eau mar&cageuse et croupissante. Toutes les orphelines et Ie
personnel qui s'en occupe vont etre r6duites, comme
les anndes pass-es, a coucher sous les tuiles surchauf-
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fbes par an soleil tres ardent, ce dont les pauvres
petites sant6s auront beaucoup a souffrir.
A onze heures, an a Lien-Tchang , est venu me
faire une visite de la part de son chef o Toan-Tchang ,
et m'a dit que je pouvais etre tranquille, parce que
les chefs s'occupent des soldats d6band6s et rebelles,
les r6unissent, en forment de nouvelles compagnies.
Ainsi le peuple n'aura plus a souffrir de ces reitres
nordistes. Toutefois je vais m'assurer de la verit6 de
ce que m'a dit cet officier et interrogerai nos gens
qui sortent chaque jour; je saurai bien s'il y a epcore
par-ci par-la dans les rues de ces soldats rebelles, roulant partout avec le fusil en bandouillire et charges
de ceintures bourr6es de cartouches.
Hier quatre vapeurs sont montis vers le sud pour
une destination inconnue, chacun trainant deux
barques bond6es de soldats. II y a un camp militaire
itabli a Tang-Ho, c'est pour attendre les sudistes
annonc6s, depuis pas mal de temps, et qui ne se pressent
pas de venir a Ki-Ngan; on dit les choses les plus
contradictoires sur leur compte. M. Cappozzi qui est
l'homme le mieux renseign6 de nous tous, me dit que
les soldats pr6parent fivreusement la guerre, qu'on
place beaucoup de canons en ville et ailleurs, que la
ville est remplie de soldats, etc; La seule chose constat6e jasqu'a maintenant, c'est que les soldats pillent
Ui vreusement, tuent facilement I'habitant r6calcitrant,
qui ne vide pas de bonne grace son bas de laine dans
les poches de ces veritables bandits. Bien des fois, ils
arrivent dans un petit village; les pauvres gens, pour
les apitoyer, leur preparent un repas copieux, auquel
-ces braves font honneur; Ca va g6neralement bien
jusqu'i la fin, mais une fois rassasibs, ils brisent toute
la vaisselle, la r6duisent en miettes... pour remercier,
pais se Ilvent et clament : a Hoapien , ayant en main
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leur maudit fusil qui ne les quitte jamais; les pauvres
s'ex6cutent et leur payent en piastres bien sonnantes
les sommes qu'ils demandent; gare aux grincbeux!
Le seul souci qu'ils ont, c'est de ramasser le plus de
piastres possibles et de d6taler d&s que l'avant-garde
sudiste sera signalee. II faut etre juste, tous n'en
sont pas lI. Il y a quelques jours un de ces soldats.
arrive chez le cat6chiste et demande un bol de riz,
- je n'ai pas mang6 depuis deux jours , dit-il; on lui
donne un bon repas; avant de se retirer, il s'excuse de
ne pouvoir payer et d6pose son gobelet de soldat sur
la table en disant : " C'est tout ce que je possede. »
Naturellement, on le lui rendit tout de suite et il est
parti en remerciant. 11 y en a ici chez nos soeurs qui
meurent de faim, c'est-a-dire sont d6c6d6s parce qu'ils
ont souffert cruellement d'une faim prolongde; tous
gineralement demandent d'eux-memes le bapteme ou
l'acceptent volontiers si on le leur propose. J'en ai vu
una 1'agonie, la soeur a tout fait pour le r6tablir, mais
tout fut inutile. Ces soldats deband6s out perdu leurs
chefs dans les combats du sud et sont maintenant
abandonnes 5 eux-memes, pas de logement, pas de
solde, pas de nourriture, alors : « Ventre affami n'a
pas d'oreilles ,, ils pillent, etc.
25 Juix. - Je viens d'apprendre qu'on a plac6 des
canons assez nombreux sur la montagne de la pagode
rouge, au sud de Tchao-Kong-Tang, pour d6fendre
la ville contre les sudistes qui se font toujours attendre.
Ce matin j'ai envoye un courrier 4 M. de Jenlis dont
je n'ai pas de nouvelles depuis le i5 octobre.
(A s4ivre.)

THIEFFRY.
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LE PETIT MESSAGER DE NING-PO.

-

Aodt 1922.

Wenchow de 1901 & 19o3, par Cyprien Aroud. La
guerre des Boxeurs 6tait termin6e, Mgr Reynaud avait
obtenu une indemniti pour les chapelles d6truites.
On refaitla toitureet le cocher de l'6glise Saint-Paul;
la croix domine la cit6; les chr6tiens sont fiers; ils
sont pleins de zele; ils ont chacun leurs catdchumenes. Beaucoup de paiens craignant des repr6sailles
viennent a nous : il faut prendre garde de se laisser
attendrir; ilfaut apprendre l'art de douter. Le pro-,
cure, M. Zi Mathias, est maitre en cet art. Sa patience
pour 6couter est proverbiale, ses conseils sont pricieux,
sa force de r6sistance est A toute 6preuve. Les chretiens veulent profiter des indemnit6s; ils apportent
des listes de pertes interminables, formidables. M. Zi
fait une enquete personnelle; il dimontre le mal fond6
des pr6tentions de chacun; on rit. M. Louat, cur6,
revient en janvier 1902I
il rapporte des cloches, des
ornements, des provisions; les chr6tiens sont aux
anges; ils aiment leur pasteur si vivant, si joyeux, si
devoue. M. Louat pr&che une retraite aux catechistes;
il veut que ddsormais ils prkchent; il gronde; il menace,
les catdchistes vont s'y mettre. Mais M. Louat est
change; M. Aroud est nomme a sa place; il a pour
vicaire M. Tisserand, pieux, modeste, tenace, dur A
lai-meme,' judicieux, aimable.; la gaiet6, 1'entrain
regne; Wenchow est une mission de jeunes; le cholira
sevit; dans une ville, aucun chretien n'a 4t, atteint;
les chretiens s'en felicitent ouvertement; mais le cathchiste est atteint; M. Aroud part pour 1'administrer;
le catechiste se roulait dans des souffrances atroces;
les paiens disent : Voyons si le PRre et son Dieu gu6riront le malade; le maladeguirit. En I903, Mgr Rey-
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naud -ient visiter Wenchow; il est ameni par une
canonnire franiaise; Monseigneur dbbarque avec le
commandant; les p6tards 6clatent; Monseigneur et le
commandant montent dans de belles chaises vertes a
quatre porteurs; des chaises bleues sont pour les officiers : le cortege s'ibranle; il se rend a la r6sidence
par les grandes artires; en avant les trompettes militaires jouent leurs plus beaux airs; les curieux forment
deux haies; toutes les cloches sonnent; les mandarins
civils et militaires viennent saluer; Monseigneur visite
le district; partout les soldats chinois rendent les
honneurs; aux yeux de tous, Monseigneur est un prince
de l'Pglise, un grand personnage de France, un
homme du plus grand m&rite en Chine. A son d6part
de Wenchow, toutes. les troupes de la ville avec 6tendards sont massees; les boutiques pavoisees ont prepar6 des tables chargees de mets les plus delicats; il
faut y goiter; ce fut un beau triomphe; les paiens
ktaient 6tonn6s; les chretiens exultaient; pas une
famille oiu l'on ne parle de l'homme de Dieu, du grand
homme de Dieu; les paiens interrogent les chr6tiens
sur 1'veque, sur sa chaine, sa croix, sa .mitre, sa
crosse, etc; les chr6tiens repondent i tout, avec une
verve intarissable; pendant cette visite pastorale,
six cent soixante-dix-huit chretiens furent confirm6s.
A travers la chritienti de Shaohing, par M. Lepers.
Voyage en remorqueur; il est difficile de trouver une
place; mais les employ6s sont chretiens ; ils me trouvent une chambre oi il n'y a que deux voyageurs. On
entame la conversation : I'un est bouddhiste; rien n'a
6t6 cr6-, dit-il; I'homme ne meurt pas; le corps ne
meurt pas ; la doctrine ne peut 6tre comprise par les
profanes; il faut des milliers d'annees pour approfondir; I'autre voyageur estconfucianiste; les deux paiens
discutent entre- eux, parlent tres fort, paraissent en
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colbre, puis se taisent et s'endorment. Arrivie a TsuKi ou l'on fait une entree solennelle. Les chr6tiens
sont presses de recevoir la confirmation, car c'est la
cueillette du the, la culture des vers a soi.e; ces derniers en sont A leur quatrieme sommeil; il faut y avoir
1'ceil de jour et de nuit; car si la sole est manquee (et
il ne faut qu'un rien), les chr6tiens seront A l'aum6ne; M. Lepers administre done le sacrement A cent
six fideles. Nouvelles : quatre jeunes pretres chinois
viennentde commencer leur ministere. Un grand seminariste est mort A vingt-quatre ans.
- Septembre 1922.
Un mois de typhons. II y a eu un premier typhon, la
nuit du 5 au 7 aoft : sifflements, rugissements, les
arbres se tordent, les murs s'effondrent, les vitres
6clatent, les toits s'envolent; degats au grand s6minaire, au petit seminaire, au cimetiere, A la cr&che,
chez ma soeur Gilbert - deuxieme typhon, le 12 aout,
moins fort, mais plus long - troisieme typhon, le
29 aout, accompagn6.de pluies torrentielles. M. Lepers
&critde Tchu-Ko-Tsien que le riz est brili, les arbres
roussis, le coton dessech6, les patates bral6es, toutes
lesmaisons endommagees, ladigue dktruite - M. Yao
ecrit de Taichow que l'eau a atteint dans l'6gli.se les
stations du chemin de croix, que le maitre autel a etc
soulev6 et d6place, que dans le parloir, 'inondation
d6passe la hauteur d'un homme, que sur quarante

maisons, il reste trois chambres - M. Salon &crit de
Chuchow que l'inondation les a forces a chercher un
abri a I'6tage et que les eaux battent continuellement
leur maison - M. Ing 6crit de Shaohing que 1'eglise
de Ho-so dont les chritiens 6taient fiers et qui devait

&re inauguree le 15 aott a 6t, compl6tement rasbe
quelques jours avant et qu'a Sin-tsan l'inondation a
balay6 chapelle, residence, college.
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Une heureuse initiative. M. Ibarruthy a 6tabli dans
le district de Ning-Po -l'euvre de la Propagation de

la foi.
Voix du passi. On transcrit une lettre adress6e, le
12 aoiit 1713, par notre confrere M. Mullener a un

membre de la Propagande. II raconte qu'il e.st revenu
en 1710

a Macao, qu'il est all6 a Canton oii il a vu

M. Appiani, notre confrere, gard6 jour et nuit par
8 soldats, qu'on essaya de 1'arr&ter, mais qu'il put se
sauver a temps. Voyage vers le Su-Tchuen par les
provinces de Kouang-Si et Hou-Kouang. II visite
les chr6tientis, enseigne, administre les sacrements,
achetant des champs pour bUtir des 6glises; il signale
l'6tat de la chritiente : ordinairement, les chritiens
sont rest6s fideles, rares sont les apostats. A Kingtang-hien on lui pr6sente 6 jeunes filles qui desirent
faire le vceu de chastet6 perp6tuelle, il n'en accepte
que 3 qui s'exergaient depuis plus de trois ans dans
cette vertu. Plus tard, a son retour, s'en ajouta une
septieme. I1 permit le vceu d'abord pour un an, puis
pour deux. II trouva encore 4 ou 5 jeunes filles 6parpillbes; toutes voudraient vivre en communaut6; il
voudrait faire traduire pour elles en chinois l'office
de N.otre-Dame et quelques irgles Zoncernant leur
6tat. M. Mullener continue son r6cit interessant : ici
il avance, l1 il s'arr6te; ici il ne fait que passer, car il
est trop connu; ailleurs, il lui faut faire 12 journ6es
d'un chemin trbs difficile dans des montagnes escarp6es pour visiter une chretient6. II parle de l'application du d6cret concernant les rites chinois. II
sollicite du g6n6ral de la Congr6gation quelque compagnon car il ne suffit pas A secourir tout le monde.
-

Octobre 1922.

Plus d'un mois de typhons. Un quatrieme typhon est
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venu en septembre. C'est un vrai d6sastre. Tout est
ditruit, r6coltes, maisons et les survivants sont dans
une extreme misere. Trente villes submerg6es, degats
et pertes de vies enormes, des millions de personnes
sans abri. Le desastre est sans precedent. On voit des
noy6s partout. Les suicides sont tres communs. A
Wenchow, le sous-prefet annonce 2700 morts ensevelis sous les ruines des maisons ou noy6s. R6sidence, orphelinat et chapelles seules demanderont
au minimum 5ooo piastres. A Yun-kia-chang, la
residence de M. Marques a 6t6 enfonc6e par l'ouragan :tout le mobilier, bibliothbque, tables, armoires, linge, couvertures, habits, tout a d6m6nag&.
Le 29 septembre, cinquieme typhon : rafales et vent,
pluie torrentielle, deluge, inondations.
Voix du passe. C'est une lettre ecrite par le P. Hinderer S. J. le 3 aoft 1725, de Han-Tcheou, capitale du
Tch6-kiang. Tons leg missionnaires ont di quitter la
Chine. Nous avons pu rester avec le P. Porquet; nous
attribuons cette grace an Sacr--Cceur de Jesus auquel
nous avons fait voeu et dont nous avons cClebre
solennellement la fete. Deux jeunes filles ont 6ti
h6roiques pour garder leur virginit6, on voulait les
forcer a se marier; elles ont r6siste energiquement
pour demeurer fidiles a leur P-poux celeste. Le pretendant de l'une d'elles est mort presque subitement
alors qu'il voulait lui imposer le mariage; la seconde .
voulant changer l'amour de son pretendant, s'est
epuiske par des mortifications corporelles, de sanglantes flagellations, de sorte qu'elle 6tait pile comme
la mort.-Comme on devait malgr6 cela la conduire
chez son fiance, elle s'est bril6e la figure et le corps
en sorte qu'on aurait dit qu'elle 6tait couverte d'un
immense ulcere. Cependant on I'a donnee a son
fianc6; celui-ci, a essay6 les flatteries, les bonnes
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paroles, les promesses; il n'a jamais pu la rksoudre
a consentir au mariage et il se vit contraint de la
renvoyer a ses parents. La servante de cette vierge
a d6clar6 qu'elle a vu le Christ sous la figure d'un bel
enfant avec des lys blancs se tenir prss de la fiancee et
elle a t6moign6 que tant que cette vierge fut l~,sa
chambre exhalait une odeur celeste.
Bibliograpkie. On signale et recommande le livre
qui a pour titre : La conversion du monde paien, par le
P. Manna.
Un tableau g5inral accompagnait ce riumbro du
Petit Messager. 11 donne 1'6tat de la Mission et les
fruits spirituels obtenus : nous voyons que sur 14 millions d'habitants, il y a 16000 h6r4tiques et 40ooo catholiques; 26 pr&tres lazaristes, dont 8 indigenes,
16 pretres suculiers, 43 Filles de la Charit6, 64 sceurs
du Purgatoire, 344 maitres d'6cole qui sont aussi pr&dicateurs, 67 mattresses d'ecole qui sont 6galement
baptiseuses, I8 grands s6minaristes, 70 petits, 226 4lHves dans les 6coles normales, 3 333 gargons et I 220 filles
dans les 6coles, 338 garcons dans les ateliers, I 34o filles
dans les ouvroirs, 216 orphelins, 762 orphelines; on a
soign6 3 164 hommes, 991 femmes; on hospitalise
302 vieillards, 79 vieilles; il y a i
dispensaires of
1'on a distribue 264 983 rembdes et il a 6ti fait 25297
visites A domicile.
-

Novembre 1922.

La prikre des tout petits. M. Delafosse Clovis raconte

comment il fait prier les petits enfants.
Notre sirie noire. On revient sur les typhons d'aoit
et de septembre. Des villages entiers ont p6ri, de
vastes plaines ne sont plus qu'un amas de sable et de
cailloux; les r6coltes ont peri-et les champs sont devenus incultivables; les dommages s,ubis par la Mis-
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sion s'el6vent au chiffre de 175000 francs; cette
somme ne repr6sente pas le millieme des d6sastres
du pays. Un comit6 de secours aux affambs a 6ti
6tabli; il comprend des missionnaires; mais le comit6
est comme un soldat sans armes. Voici une statistique
pour la seule sous-prefecture de Tchou-Tch6ou :
125oo personnes noyees, 12000oo personnes ayant
besoin de secours, 250 villages d6truits, 5 5oo maisons
emport6es, 2 1So hectares de ricoltes detbriores,
I 2oo hectares de champs couverts de sable et de
pierre, So digues enfonc6es, 70 ponts d6molis, 25o kilometres de routes d6truites. Pour nourrir les affames
et reparer les dommages, il faudrait une somme de
3ooooo piastres (2 25000ooo francs). M. Salon rappor:e
un fait assez curieux : la chapelle de Tsin-tien a brfle
dans I'eau et a cause de l'eau. Le voisin de la chapelle
avait un gros stock de chaux calcaire qui, au premier
contact de l'inondation, s'est enflamm6e et a brflW la
chapelle et tout le mobilier. - Dans la sous-pr6fecture de Chao-Hing, les pertes sont estimees a
5 102 100 piastres (38 millions de francs), il y a
o 2o dans
75 ooo fameliques; on les parque par 100oo

les pagodes et on leur distribue un peu de riz.
Voix du passi. On rappelle les vertus du P. Hinderer S. J., n6 en Alsace, et qui a fait beaucoup de
bien pour le Tch6-Kiang. L'empereur aurait voulu t'engager a son service, mais il a toujours refuse, ce qui
ne lui a pas fait perdre les bonnes graces de 1'empereur.
Le P. Hinderer fut charg6 par lui de dresser des cartes
geographiques de tout l'empire; cette mission imp6riale lui procura toutes facilit6s pour exercer partout
le ministere des ames; un seul mandarin osa lui faire
quelques difficult6s; mais il fut puni d'une facon
exemplaire par l'empereur.
On donne une lettre &crite par Mgr Retord, du
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Tonkin, a Mgr Rameaux, du Tch6-Kiang, le 17 novembre 1842 : on y volt le courage des missionnaires
et des chretiens au milieu des pers6cutions.
-

Dicembre 1922.

La diligationaposioliquede Chine. Une question de
la plus haute importance vient d'etre rggl6e : Rome
possede un repr6sentant attitr6 aupres de la Chine.
Le nouveau d6l6gu6 ne vient plus comme les lgats du
dix-huitieme siecle pour apaiser les querelles des
missionnaires, mais pour encourager les efforts de
leur zele dans l'union des esprits. Suit la lettre de la
Propagande annonqant officiellement la nomination
de Mgr Costantini.
Les mefaits du typhon t Yung-Kia-Chang chez
M. Marquis. La r6sidence a &t6 d6molie et le vent en
a seme partout les debris : on a trouv6 fort loin des
feuillets de livres. Lachapelle a et6 d6truite. M. Tchang
prit le saint Sacrement et l'emporta dans sa chambre,
allumant un cierge a c6t6. Mais la maison fut ellememe balaybe, alors M. Tchang transporta Notre-Seigneur au parloir; mais l'eau tombait A travers le
plancher; M. Tchang disposa un parapluie au-dessus
de la table et se mit a dire : (C Mon bon Maitre, je ne
sais plus que faire pour vous prot6ger, je vous confie
a votre sainte garde et nous avec vous. , Sa priere fut
exauc6e au moins substantiellement : le mur du parloir tint bon. Le vent 6tait si violent qu'il renversa le
mur d'enceinte qui, pendant plus de trois cents ans,
tint tate a tous les orages. Un lit difficile a transporter, fut'enleve comme une plume et d6pos6 a une certaine distance; une grande armoire fut emportee par
le vent et alla retomber sur la cuisine. Le bureau fut
retrouv6 a une certaine distance et ses quatre tiroirs
avaient 6t6 sem6s ci et 1l. Une bibliothique avait
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- 6t d6pose par le vent a quatre cents metres dans les
rizieres. M. Marques a t6 nommi du comit6 de secours
aux affambs; ii a fait une enquite : c'est partout la
misere; les vieux de quatre-vingt-dix ans n'avaient
jamais vu ni entcndu rien de pareil; il faut remonter
a 1'poque des ( Ming n pour avoir un point de com-

paraison.
Une catastropke e Huchow: Le 22 novembre 1922, an
incendie a d6vork une pagode au moment o~ on y
jouait la com6die. Dans cette pagode or adore la
deesse Koan-ni; les paiens y viennent a deux 6poques : a la premiere lune, c'est le pelerinage des jeunes
femmes mariCes qui viennent demander la faveur
d'etre meres; a la neuvieme lune, on vient assister aux
comedies et an feu d'artifice; c'est en cette circonstance que le feu a pris a la pagode; ii en est result6
une panique folle; on a donn6 un chiffre officiel de
893 victimes.
Trois jours de pinitence. A Ning-Po, le sous-pr6fet
vient de lancer un d6cret prescrivant le Kindox pour
trois jours, en raison des calamit6s. Le Kindou consiste dans I'interdiction de tuer les porcs et de vendre
leur viande.
Voix du passe. Lettre de Mgr Lopez, vicaire apostolique de Nankin, au Souverain Pontife' (le 2 octobre I685) au sujet des difficult6s avec Charles Maigrot.
-

Janvier 1923.

Lettre de M. Bouckerie. II raconte l'histoire de la
Mission de Ho Hwa Ki Teou (6tang des n6nuphars).
Cette Mission s'appelait autrefois : Yeux du dragon
fauve, parce que la colline sur laquelle est perch6e le

village s'appelait : Dragon fauve et qu'elle a deux
saillies qui sont censees repr6senter les yeux dumonstre
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et ou sont blotties les maisons du village. Mais, plus
tard, un personnage fit creuser un lac, y planta des
nenuphars, d'oi son nom actuel : ]tang des n6nuphars. II y avait, vers 1880, une chapelle et quelques
families chr6tiennes; mais plusieurs quitterent le pays,
d'autres n'6taient guere ferventes et le catechiste 6tait
sujet A caution; aussi la chapelle devint bient6t, suivant 1'energique expression de Notre-Seigneur, un
repaire de voleurs; on y traitait d'affaires vereuses et
suspectes on y cherchait les moyens de susciter des
affaires aux paiens et de leur extorquer de l'argent;
on y jouait; les bons chr6tiens cessirent d'y aller et la
chapelle fut fermee. On chercha un emplacement dans
un autre endroit. Mais voici que, pour des raisons trop
longues A raconter, le missionnaire se trouva sans abri
dans cette nouvelle Mission; alors deux chretiens lui
proposerent de retourner dans 1'ancien village : 9tang
des n6nuphars. Le missionnaire faisait des difficult6s
surtout A cause du manque d'argent. Les chretiens
alors s'entendirent pour louer 1'emplacement requis
pour une r6sidence et ils vinreot 1'offrir au Pare, toute
meubl6e ou a peu pres. On fit I'installation en janvier
dernier avec affluence de chr6tiens, de paiens, sermon,
messe, p6tards; les chr6tiens auraient voulu plus de
solennit6 encore : musique, diner, etc., mais le missionnaire prifara une r6installation plus modeste.
Enquite sur la tamine dans le district de Yungkia, par
M. Prost: II a visite par lui-meme 70 villages et en a
fait visiter goo par ses deligubs. Voici les rksultats de
cette enquete : 232 personnes sont mortes dans les
eaux (on ne parle que de ceux qui sont du pays; car
le nombre des noyes, originaires d'autres lieux, est
incalculable); 2231 maisons entierement ditruites;
2 o9 hectares de champs recouverts de sable ou de
gravier; 17000 fam6liques; 71 kilometres de digues
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d&truites; 70 ponts emportes; 2oo kilometres de routes
d6truites. Certains bouddhistes pr&chent partout
que la famine de l'an prochain sera telle que, sur
Sooo personnes, 900 mourront et qu'il n'y aura de
sauv6s que ceux qui croiront et qui suivront telles ou
telles pratiques. Le travail le plus presse est de refaire
les digues et les ponts.
Au service des sinistr.s. M. Pech annonce la mort de
son catechiste qui a succomb6 par suite des fatigues
causees par les eq•qltes au sujet des sinistr6s. Le
sous-prifet, vivement 6mu de cette mort, a donn6 de
quoi procurer une honorable s6pulture. Plusieurs
notables ont promis d'aider la famille de ce cat&chiste - On signale parmi les divouements celui d'un
chr6tien qui a sauv6 pres d'un millier de pauvres gens
qui allaient etre inond6s; il n'a cess6 de lutter avec
sa barque et ses rames tant qu'il a trouv6 des families
en danger et il les a transportes sur le flanc d'une
montagne voisine. La Mission a souscrit pour 4000 dollars au service des sinistres: 4000 dollars, oi les
trouver? on a recouru a toute sorte de moyens: Ici
les 6elves du collige onit joue la com6aie pour les
Spauvres: i ooo dollars; l1, petite representation de
l'ecole paroissiale: 260 dollars; vente de charit6 chez
les vierges du Purgatoire: 400 piastres; quete dans
la ville: 5oo dollars; etc: etc., enfin ona si bien fait
qu'on a r6uni non pas 4000 dollars mais 5 c8o.
Relev• des disastresdans le ditrict de Chuckow, par
M. Salon 29 287 champs totalement d6truits; 63 11o
couverts de sable; 3i 315 maisons d6truites; 258 personnes noyees ; 25oooo personnes sinistries; 52o personnes mortes de faiin; I.082 ponts d6truits en entier
ou en partie.
Voix du passe. Lettre de Mgr Lopez au Souverain
Pontife. II expose la disette des missionnaires: il n'en
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a que quatorze dans les six provinces qui lui sont confiees; la difficult6 d'avoir un clerg6 indigene; il
signale ceux des missionnaires qui pourraient etre
nommes 6veques.
Nicrologie. Une vierge du Purgatoire est morte a
trente-cinq ans, aprbs trois mois de maladie support6e
avec patience malgre la vivacit6 de son caractere; une
demi-heure avant sa mort. elle fit appeler son confesseur
et lui dit simplement: ,( Pere, merci; je m'en vais »;
puis elle a fait reciter les prieres et elle est morte en
souriant et levant les yeux vers une image de la sainte
Vierge.
-

Fvrier 1923.

Enquite de M. Marquks dans la sous-prefecture de
Yotsing. Elle a dur6 trente-cinq jours; en voici le
resultat: 18227 arpents de" terrain ont 6et detruits;
c'est une perte de i15 millions de livres de riz; aussi
1'on voit des propribtaires de 40 arpents parmi les
fam6liques; beaucoup n'ont pas un sou pour acheter
des vivres, rien a mettre aux monts-de-piet6 pour
obtenir de P'argent; il y en a qui n'ont presque rien
pour se couvrir la nuit, pendant la gel6e; le nombre
des maisons ditruites est de 3664 plus 25986 chambres; les paiens se r6fugient dans les pagodes, les
chretiens dans les chapelles, bien que pagodes et
chapelles soient souvent d6labrees, ou fortement pench6es. ou sans tuiles; il y a eu 362 noy6s; on.estime a
158827 le nombre des personnes sans foyer ou sans
vivres, sur une population totale de 448 381, c'est-idire le tiers; digues, routes, ponts ont &et abim6s en
tres grand nombre. M. Marques conclut qu'il faut
d'abord importer d'6normes quantit6s de riz, de patates
siches on d'autres vivres; il faudrait imm6diatement
15oooo sacs de riz; ii faut en outre aider a refaire les

-

335 -

d<igues, les routes, les maisons; pour cela plus de
1ooooo dollars sont n6cessaires.
Simple coup d'wil. La famine avec son cortege hideux
de souffrances physiques et morales sivit dans les
regions montagneuses. M. Salon en comptait pres de
2000 victimes, il y a trois semaines, dans le seul district de Tchou-tcheou, Les mandarins, pour amorcer
les secours, ont promis aux donateurs des d6corations
variant avec 1'importance de leur generosit6 : leurs
noms seront graves sur la pierre et exposes perpetuellement aux regards et a l'admiration. Ces appels n'ont
pas eu de succes. Les missionnaires sont 6cceures de
constater l'indiff&rence et l'6goisme du cceur paien;
iis constatent meme des manoeuvres qui tendent a
speculer sur la misere. Pour comble de malheur, les
habitants au lieu de s'entr'aidertravaillenta leur perte
commune par le pillage et les luttes fratricides. La
faim est mauvaise conseillere. Des bandes de pillards
s'organisent. Cela n'arrete pas le d6vouement des
missionnaires.
Voix du passe. Lettre de Mgr Le Blanc, vicaire apostolique de Yunnan. D6tails tres int6ressants sur la vie
sans cesse expos6e des missionnaires de cette 6poque
(1697). On remarque qu'un certain nombre de chr6tiens
out des tablettes qu'ils ne veulent pas quitter; on ne
les admet pas aux sacrements. On voit des chr6tiens
gindreux qui s'exposent a tout pour loger le PNre.
Notice sur M. Procacci. L'annee 1922 si dure a notre
Mission a termin6 la s6rie de ses 6preuves par un dernier coup, le plus sensible: la mort de notre v6n6r6
doyen, M. Dominique V. Procacci, enleve6 notre affection le 3r d6cembre, h quatre heures etdemie du soir,
Sapres ure maladie de huit jours qui semblait sans gravit6. II s'est endormi pieusement dans la paix do
Seigneur, a I'5ge de soixante-douze ans,dont cinquante
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et un passes dans la famille de saint Vincent et quarante
cinq consacrbs aux travaux de la vie apostolique dans
la Mission du Tch6-kiang, oit il n'a fait que deux
postes, Wen-tcheou et Tcheou-san, laissant partout le
souvenir d'un bon pr&tre, d'un missionnaire devou6
et toujours pr&t A faire plaisir.
Ne a Bitonto, diocese de Bari, le 16 octobre i85o,
il fut le dernier enfant d'une famille nombreuse et
fervente, mais ne connut jamais sa mere morte en lui
donnant le jour. Le 20 novembre 1871, quelques mois
apres la Commune, il etait admis a Saint-Lazare. Son
sejour de six ans a la Maison-Mire lui laissa des
impressions qui ont survecu au temps et A la distance;
il aimait A les rafraichir dans l'intimite et du reste il
les traduisait dans le detail de sa vie qui jusqu'a La fin
fut celle d'un pieux siminariste, fiddle aux traditions
de Saint-Lazare, aux pratiques de la vocation et au
culte de saint Vincent, son saint pr6f6rk, ainsi que
toutes nos d6votions de famille. Je ne sais pas si, durant
cette longue carriere de quarante-cinq ans d'apostolat, travers6e par tant de vicissitudes, il serait possible
de trouver un cas d'exception volontaire A son exactitude scrupuleuse au lever de quatre heures et aux
exercices de pikte, du moins quand il 6tait en r6sidence. Jusqu'au bout il s'est fait un point d'honneur
de cette fid6lite constante et exemplaire.
Ordonne pretre, le 26 Wai 1877, i demanda les missions de Chine et y fut envoy6 en compagnie de
MM. Jean Bruguiere et Vic et de quelques Filles
de la Cbariti. II etait le dernier survivant de cette
pieuse colonie qu'il vient d'aller rejoindre et completer au ciel. Le I octobre de la meme annie, il artivait i Ningpo d'ok, apres un sejour trop court pour
s'initier A la langue, il dut entreprendre fe long et
penible voyage de Wen-tcheou, via Tai-tcheou, pres
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de 3oo kilometres par terre et par mer.et avec un
guide qu'il ne comprenait pas. 11 fut le premier missionnaire installe d6finitivement a Wen-tcheou o6 ses
pr6d6cesseurs, MM. Ma, Fou et Rizzi n'avaient fait
que des sijours temporaires. Ce nouveau poste donnait des espoirs magnifiques, qui continuent a se
rialiser dans des proportions de plus en plus vastes;
mais il offrait aussi de nombreuses difficults . un
jeune d6butant qui manquait d'exp6rience et commencait a peine a balbutier la langue. Si l'apprentissage fut rude, il aboutit, avec le temps et la bonne
volont6 de notre confrere, a des r6sultats que la grace
multipliait chaque jour par des conversions de plus en
plus nombreuses, surtout parmi les protestants, jusqu'A
la terrible 6meute de 1884. Le 4 octobre, f6te du
Saint Rosaire, il vit tous les 6tablissements de la
Mission livr6s aux flammes, riduits en cendres et ne
dut la vie qu'I une fuite mouvementee et dans des
circonstances tragiques qui rendirent plus sensible
l'intervention de la bonne Providence.
Apres la tempote, il revint au poste pour relever les
ruines et reprendre le sillon o6 de belles moissons ne
tarderent pas a germer, f6cond6es par sa pi6t6 et son
zele. Bient6t il vit s'l6ever la grande et belle 6glise de
Saint-Paul qui dominait de haut tous les toits voisins
et montrait, au loin, la croix aux regards des passants.
Mais tant de consolations n'arrivaient pas a calmer
les terribles emotions qui avaient 6branl6 ses nerfs.
Chaque soir, la tombee de la nuit, il revivait les
scenes lugubres du 4 octobre; il entendait les cris de
la foule et revoyait les flammes de l'incendie. Longtemps il lutta avec courage pour dominer ces impressions douloureuses. Elles r6sisterent i tons les efforts
et pour le delivrer de ce martyre,il fallut I'6loigner du
th6itre qui le provoquait. C'est alors qu'il fut appel6
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ATing-hai, capitale de l'archipel de Tcheou-san (1891).
En quatorze ans,il avait presque triple le chiffre des
chr6tiens, portant leur nombre de 420

a I Ioo.

Ses d6buts furent moins p6nibles dans les iles qu'a
Wen-tcheou. Son nouveau poste en effet etait une
chr6tienti d6ja organisie qui avait des traditions et
des appuis precieux dans les ceuvres des Filles de la
Charit6 et le voisinage du petit s6minaire. Mais pour
le dire tout de suite, il semble qu'une formation trop
personnelle ne lui permit pas toujours, peut-etre, de
tirer tout le parti possible d'une situation aussi favorable, et cela malgr6 un zele ind6niable, toujours pret
a se d6penser.
On dit en effet que les jeunes missionnaires se
forment bien a 1'6cole des vieux chr6tiens qui ont des
habitudes acquises et des rgglements traces, comme des
chemins surs, par l'exp6rience d'anciens maitres. Pour
s'initier a la vie apostolique, ils n'ont qu'a suivre et a
maintenir le mouvement donn.,tandis que, tout comme
dans l'arm6e, il faut des veterans pour 6duquer et
entrainer les nouvelles recrues. Quand done l'on
debute, comme M. Procacci A Wen-tcheou, avec des
neophytes tout frais, sans avoir une experience suffisante de la langue et des mceurs du pays, on est expose
a des tatonnements penibles, qui aboutissent facilement a des m6thodes trop personnelles pour etre complktes. Ce fut un peu le cas de notre confrere et la
cause involontaire de quelques petits malaises passagers avec son entourage, dans un milieu auquel il
n'6tait pas acclimate. Que d'efforts gdn6reux pour se
vaincre et qui osera lui reprocher de n'avoir pas transforme chaque lutte en victoire d6finitive?
Mais, telle une ombre dans un tableau riche de
couleurs, cette lacune 6tait rachetbe par des qualit6s
solides que ses confreres, dans un entretien ou confi-
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rence dont il fut 1'objet, ont 6t6 unanimes a ramener
aux trois points suivants: M. Procacci fut un bon
pr&tre, un bon missionnaire et un bon confrere: i" Un
bon pretre, toujours digne, grave et 6difiant, au
saint Autel et dans les fonctions du ministbre; 2* Un
bon missionnaire, tout d6vou6 aux int6rats des chr6tiens, les aimant, les soignant comme un pasteur son
troupeau et un pere sa famille. Que d'efforts aussi,
constants et g6enreux, pour attirer les paiens et les
gagner a Jesus-Christ! 3"un bon confrere, anim6 d'une
pi6te fliale pour sa vocation et d'un amour fraternel
pour les missionnaires qu'il accueillait avec tant de
cordialit6. A 1'epoque de la retraite annuelle, en allant
et venant, ils aimaient a faire un d6tour pour jouir de
son hospitalite qui joignait toujours l'utile a l'agr6able,
les conseilsqqui r6confortent et les r6cits qui amusent.
C'6tait en effet un conteur charmant dont le r6pertoire
semblait inppuisable. II se mettait en scene et racontait, avec Ieaucoup d'humour, des experiences personnelles qu'on 6coutait toujours avec un nouveau plaisir.
Ceux qui 1'ont entendu ne sont pas pros d'oublier a la
Messe de M. Chinchon, le Tigre de Tsin-tien, le Serpent d'eau de Ting-hai , et combien d'autres histoires
originales qui faisaient rire aux larmes.
Avec des qualit6s modestes, ce missionnaire, aim6
des hommes pour sa bont6 et b6ni de Dieu pour son
esprit de foi,. de pi6t6 et de zele, a pass6 en faisant
autour de lui un bien sans eclat, mais solide et r6el.
Ce n'est pas a lui qu'on pourrait reprocher d'avoir
employ6 a des promenades un temps du a l'apostolatJamais il n'a quitti sar6sidence que pour I'exercice du
ministere. Pendant un s6jour de quarante-cinq ans en
Chine, il n t a pas eu de vacances ni fait un seul voyage
dans le but de se distraire. Dans le Vicariat meme,il
n'a connu que les centres qu'il devait traverser, en
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allant et venant, a l'occasion de la retraite annuelle.
Et cependant ce ne sont ni les occasions, ni les invitations qui lui ont manque; mais il 6tait irriductible.
Non, au-lieu d'un temperament de touriste, il avait
plut6t celui d'un resident acharn6, presque d'un casanier, fidile i la double devise de saint Vincent:
(c Chartreux &la maison et ap6tre aux champs. , Malgr6 son grand age, il a refuse de d6poser les armes.
Quand les forces ne lui permirent plus d'aller missionner au dehors, il se consola en s'occupant de son
troupeau cheri de la Sainte-Enfance, faisant des catichismes r6guliers et divisant les confessions pour les
entendre plus - l'aise. C'est en plein exercice du
ministere et au confessionnal, comme un soldat a son
poste de combat, qu'il fut frapp6, deux jours avant
la Noel, de la premiere atteinte du mal qui I'a emporte.
A son arrivee au poste de Tcheou-san, il avait trouve
1020 chr6tiens dans les deux residences de SaintMichel et de Saint-Vincent. A sa mort,-1'archipel en
comptait 2858, y compris ceux d'un nouveau centre
ouvert au port de Sinkomen, sous le vocable de NotreDame du Tres Saint Rosaire.
II nous a quittes en laissant d'excellents exemples
de vie sacerdotale et religieuse et accompagn6 de 1'estime et des regrets de tous ceux qui l'ont connu.

PERSE
RELATION DU VOYAGE DE PARIS A TAURIS (PERSE)
du 13 oclobre 1922 au 8 janvier 1923.
(par ma Soeur MARTsINocaH)

Parties de Paris, le soir du 13 octobre,le cceur tout

6mu par les t6 moignages d'affectueuse cordialite qui

-- 34 nous fuient prodigues au dernier moment par nos
chores soeurs de la Maison-Mere, nous arrivions le lendemain, dix heures du matin, A Marseille; ma soeur
Julienne nous attendait a la gare.
Le bateau qui devait nous emmener (le Phrygie),
dont le depart avait kt6 annonc6 pour le 15 octobre,
dut retarder ce depart jusqu'au 20 a cause des greves,
et encore dut-il, pour pouvoir partir, avoir recours a
un equipage .de fortune. La travers6e fut mouvement6e, la mer etait mauvaise, surtout pendant les
trois premiers jours; presque tous les passagers duient
payer un large tribut au d6sagreable mal de mer.
Sceur J.....et sceur G..... furent int-rpides, elles firent
honneur A tons les repas sans consentir a en rien restituer.
Le vendredi 27 octobre, nous etions en vue de la
ville de Constantinople, toute cach6e dans le brouillard, ce qui est chose rare en Orient; aussi un passager plaisant accusaht les Anglais de l'avoir apport6
de leur brumeuse Angleterre. Vers dix heures, ce
brouillard se dissipa et nous pimes admirer, A notre
aise, le beau panorama de la ville en. amphitheatre,
agr6mentee de multiples minarets. II 6tait prbs de
onze heures lorsque, toutes formalit6s accomplies, nous
pumes descendre A quai oi une nude de hamals (portefaix) se disputaient pour porterles bagages. On nous
attendait; nous rec~mes un accueil plein d'aimable
cordialit6 A Galata chez ma respectable sceur visitatrice, sceur Bataille. Le Pkrygie devait repartir le lendemain, mais son chargement n'6tant pas termin6, il
attendit jusqu'au dimanche 29. Nous 6tions contentes
de ce d6lai, parce que nous pensions qu'il permettrait a
M. Franssen de nous rejoindre comme il 6tait convenu.
Le dimanche, a midi, il n'6tait pas encore la; nous
n'en avions aucune nouvelle et le bateau partait A
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deux heures; nos places y 6taient retenues, nos gros.
bagages y ieaient restes, nous 6tions, done oblig6es de
partir.
A trois heures du soir, le Phrygie quitte lentement le
port de Constantinople, le soleil est radieux et nous
pouvons contempler jusqu'au bout les belles rives da
Bosphore. Notre bateau doit faire escale a Zongouldak, a Inebolie et & Samsoum. Entre Zongouldak
et In6bolie il y a eu une temp&te assez serieuse. Le
i" novembre, nous 6tions en vue de Samsoum; It
Pkrygie s'y arreta toute la journ6e, mais nous ne
pfimes descendre a terre pour aller entendre la sainte
Messe a la petite 6glise catholique, dont nous apercevions le clocher, le commandant nous ayant dit que
les Turcs nous feraient beaucoup de difficultbs pour
nous laisser remonter sur le bateau.
Le 2 novembre, nous arrivions k Tr&bizonde, a neuf
heures du matin. Apris la visite des passeports, les
passagers d6barquent au plus vite, et nous, nous
sommes 1,
-_attendre, tres 6tonnAes de ne-voir venir

personne a notre rencontre, car de Constantinople
nous avions envoy6 un tilegramme aux Reverends
Peres capucins, les priant de dire an Goulam du consulat de France de venir nous aider an debarquement.

(Le consul de France est absent de Trebizonde.) Le
bon commandant fut notre Providence. II demanda.
I'agent de la compagnie Paquet i Trebizonde qui 6tait
venu le saluer et qui se disposait a descendre, de nous
eavoyer de suite une barque et un de ses employes

pour nous aider. Nous passons facilement Ala dauane,
on regarde a peine nos bagages, les douaniers disaient
entre eux que nous etions des docteurs francais qui

venaient soigner lesmalades. Trebizonde est jolie, vue
de la mer, avec son front de montagnes vertes; mais

Sl'interieur, quelle salet !,En nous rendant a l'h6tel.
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nous avons d6 passer an milieu d'une haie de curieux
avides de nous regarder; quant k nous, nous avions
assez a faire de regarder oi nous mettions le pied,
dans ces rues d6foncees et encombries de grosses
pierres et d'immondices. Nous arrivons enfin k l'h6tel
du Caucase assez bien pour le pays, et surtout fort
tranquille. Nous esperions n'avoir qu'a attendre, trois
ou quatre jours, l'arrivee de M. Franssen, mais les
&v6nements dans lesquels il se trouva pris, et que nous
ne sfmes que quinze jours plus tard, ne lui permirent
de nous rejoindre que le 17 novembre.
Pendant tout ce temps, nous 6tions dans l'angoisse,
ne sachant rien, ne recevant aucune nouvelle, les t6legrammes n'arrivaient pas; impossible de communiquer
par lettre puisque aucun bateau ne venait pour les
emporter. Nous avons vraiment bien souffert pendant
ces quinze jours d'attente! Grace " Dieu, nous avons
trouv6 a Tr6bizonde de bons Pires capucins qui
nous ont 6t6 tres divoues; ils nous ont sdutenues,
encourag6es et aidees de tout leur pouvoir. Leur petite
iglise oi nous pouvions, chaque jour, entendre deux
ou trois messes a 6ti pour nous une grande consolation.
Enfin le 17 novembre, le bateau franqais Tadla
nous amenait M. Franssen! Quelle joie et quel soulagement! 11 nous raconta tous ses d6boires, sans compSter une mer 6pouvantablement mauvaise, ce qui avait
encore cause un jour de retard. Grice a Dieu! nous
itions enfin r6unis! - II fallait maintenant songer a
partir le plus vite possible, car la mauvaise saison
s'avancait a grands pas. Mais l'homme propose et
Dieu dispose. Et la bonne Providence disposa les
choses de faqon a prolonger notre s6jour k Tr6bizonde
jusqu'au II d6cembre. Nous nous lamentions de ces
retards, mais dans la suite nous avons clairement com-
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pris que le bon Maitre avait bien fait nos affaires;
cette fin de novembre fut affreuse dans les montagnes,
les tempetes de neige empechbrent les voyageurs de
continuer leur route, tandis que d6cembre fut trbs
beau a partir du jour de notre d6part et si nous avons
trouv6 beaucoup de neige sur terre, nous avons eu
aussi de beaux jours de soleil qui nous richauffait et
nous r6jouissait.
Nos retards a Trebizonde eurent pour causes apparentes, des difficult6s a la douane pour les caisses et
desleuteurs extraordinaires pour la signature du passeport de M. Franssen. Pendant ce temps, la temperature devint si mauvaise que nous nous demandions s'il
itait prudent de nous engager dans les montagnes?
M. Franssen rbsolut done de tenter ce qu'on lui conseillait fortement, de demanderle passage par le Caucase. Pour cela, le 21 novembre,nous nous pr6sentions
chez le consul russe pour lui exposer notre requete. 11
se montia trbs aimable, nous promit de s'en occuper
de suite, et nous assura que la permission nous serait
accordee. Le 29 novembre,premier jour de la nenvaine
pr6paratoire a l'Immacul'e Conception, une r6ponse
arrivait, mais pour demander de plus amples renseignements sur notre compte; cette seconde trponse
arriva le 8 d6cembre et fut n6gative. Nous avions tant
prie notre Immacul6e Mere que nous nous demandions
pourquoi elle nous envoyait une telle diception. En.
arrivant k Tauris, nous avons su quel bienfait le bon
Dieu nous avait accordi en nous refusant le passage
par le Caucase et nous 1'avons remerci6 de tout ceur.
II fallait donc, bon gr6, mal gre, se r6soudre au premier itineraire ou retourner en arriere. Comptant sur
la bonne Providence, nous nous dicidons pour aller en
avant. M. Franssen s'empressa de louer deux voitures
assez bien conditionn6es pour nous emmener avec nos
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bagages. Les bons PNres capucius qui connaissent
tres bien la region, nous conseillkrent de nous munir
de matelas et de couvertures pour nous preserver du
froid de 40*, qu'ils nous pridisaient sur les hauts sommets. Nous avons 6t6 aussi bien contents d'avoir tout
cela pour nous servir de lit, la nuit, dans les caravans6rails oii presque toujours, nous trouvions un taudis
avec une pauvre natte et le plus souvent la terre nue.
II fallait encore se munir de provisions; la journee du
Iodicembreifut consacr6e a tous ces pr6paratifs et le
lih huit heures du matin, nous quittions enfin Tr6bizonde sous une pluie battante.
A peine sortis de la ville, nous nous engageons dans
les montagnes qui sont par 1& fort belles. Dans les
hauteurs la pluie cessa. A chaque instant nous rencontrions,sur notre route, des exodes de pauvres chr6tiens, les uns, trainant leur petit avoir sur de petites
charrettes, le plus grand nombre sur leur dos; ils quittaient leur village, et s'en allaient i Trfbizonde pour
s'embarquer et s'en aller ot? Ils ne le savaient pas.
C'itait navrant.

Le troisieme jour, nous trouvions la neige et la
glace qui devaient nous accompagner, desormais,
presque jusqu'i Tauris. En passant la crete du Zigana
(25oo m.) nous avons trouv6 des passages difficiles et
m6me dangereux au bord de precipices sans fond;
- ncessairement, nous avons du descendre et marcher
dans la neige, mais justement parce que nous marchions nous n'avons pas eu trop froid.
Le cinquieme jour, les voitures ne pouvaient plus
avancer tant il y avait de neige; on les echangea contre
des traineaux que nous efmes la chance de trouver
dans un carayansbrail, comme s'ils y avaient 6t6 laiss6s
tout expres pour nous tirer d'embarras. Avec ce nouveau genre de vehicules, nous itions plus exposes au
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froid, mais nous avions l'agriment de filer beaucoup
plus rapidement et plus doucement, sans cahots; les
chevaux t'ottaient et galopaient h l'envi; ils auraient
pu fournir double etape, si la durie du jour l'eit permis. Malheureusement, en cette saison, la nuit vient
vite et dans ces mauvais chemins, il fallait voir clair
devant soi.
Nous partions le matin vers huit heures; a midi, on
s'arr8tait dans quelque village ou caravansbrail pour
donner a manger aux chevaux; nous en profitions pour
nous degourdir un peu les jambes et pour grignoter
un morceau de pain et de fromage ou de chocolat que
chacun avait mis dans sa poche avant de s'installer
dans les traineaux, oi nous 6tions n6cessairement
un peu a l'6troit A cause de 1'encombrement de nos
bagages.
Vers quatre heures ou cinq heures, quand on rencontrait un autre gite, on s'arr6tait pour passer la nuit. Les
gens s'empressaient de nous donner la plus belle piece
qui 6tait ordinairement un miserable r6duit sombre et
sale; heureusement, nous avons trouv6 presque partout
un mauvais petit poile pour nous chauffer et faire notre
popote pour le seul repas de la journ6e, tres contents.
lorsque nous pouvions trouver un peu de lait et des
ceufs. Quand nous ne trouvions rien, nous avions
recours au panier a provisions; mais surtout nous faisions du th6! Nous avio4s, pr6cieusement, emporth
avec nous de Tr6bizonde un samovar qui nous a rendu
tout le long de la route d'immenses services, pour laprompte preparation du th6 si n6cessaire pour nous.
richauffer.
Apres la petite refection, on se mettait en devoir de
dresser son lit pour le repos de la nuit. Oh! c'etait
vite fait! II n'y avait qu'a s'enrouler dans ses couvertures et se coucher par terre en compagnie de para-
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sites fort indiscrets. Aussi c'est avec joie que,le matin,
nous nous levions a la premiere lueur du jour, et
meme avant, lorsque M. Franssen pouvait dire la sainte
Messe, c'est-i-dire, quand nous etions seuls dans nos
taudis; il fallait nous depEcher pour partir le plus vite
possible. C'est ainsi que nous avons passe les vingthuit jours qu'a dure le voyage.
Le I5, nous arrivions a la petite ville de Baibourt;

nous y sommes rest6s toute la journee du lendemain
pour y laisser reposer les chevaux.
Le 18, nous avions i gravir la montagne du Kop
(3ooo m.); c'est lU qu'on nous avait predit 400; nous

eumes la chance d'avoir un beau soleil qui nous empecha de souffrir de l'air si vif de ces hautes cimes;
nous jouissions d'un spectacle peu ordinaire: autour
de nous et au-dessous, des montagnes blanches qui
resplendissaient sous les rayons du soleil radieux; elles
paraissaient recouvertes d'un immense manteau de
drap blanc paillet6 d'argent et rien n'en rompait l'uniformit6; car, dans ces contrees d6sertes, il n'y a aucune
trace d'habitation. ni de vegetation. Pas un arbre,
pas un arbuste, rien que des croupes de montagnes
blanches de toutes les formes.
La journ6e du 19 fut excessivement froide; les
cochers avaient de vraies chandelles a la barbe, ce
qui n'empecha pas l'un d'eux de n'y pas voir clair et
ii versa traineau, seurs et bagages dans un ravin plein
de neige. Heureusement, il n'etait pas profond, et le
tapis 6tait bien doux, personne n'eut de mal. Ce
mume soir, nous arrivions a la ville d'Erzeroum olt
nous avons trouv6 des chambres un pea plus convenables. La nous "devions changer de cochers, cenx de
Tribizonde ne devaient pas aller plus loin.
Nous fumes obliges de rester trois jours, tant pour
louer d'autres traineaux jusqu'i Khoi en Perse, ville
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distante de 5.a 6oo kilomttres, que pour quelques
difficult6s que nous e~imes pour les passeports. Les
deux sceurs venant nouvellement de France furent
obligees de se presenter en personne chez le chef de
police qui ne voulait pas croire a leur identitY. Ii pr6tendait qu'elles 6taient des chr6tiennes expulsees
d'Anatolie et qu'on faisait entrer en Perse avec des
passeports franqais. Enfin, M. Franssen finit par tout
arranger et obtint meme du gouverneur un soldat pour
nous accompagner jusqu'A la frontiere persane.
Le 23, nous quittions Erzeroum pour nous engager
de nouveau dans les montagnes; la nature devenait de
plus en plus sauvage, les villages de plus en plus
mis6rables; on les reconnaissait a peine sous l'6paisse
couche de neige, les maisons 6tarit tr~s basses, on
dirait d'&normes taupiniires. Pas de fenetres, une
petite porte et un trou dans le toit pour laisser 6chapper un peu la fum6e.
Le 24, veille de Noel, nous nous sommes arr6t6s le
soir dans un pauvre caravans6rail, tout seul au milieu
des montagnes. Le maitre du logis voulut bien nous
favoriser d'un petit r6duit obscur et sans air, mais oi
nous etions seuls, ce que nous d6sirions vivement pour
cette nuit. C'etait vraiment 1'etable de Bethl6em! 1'ne
et le boeuf 6taient remplaces par un chameau qui, toute
la nuit, fit tinter la clochette attachee a son cou comme
pour annoncer le grand 6v6nement de cette bienheureuse nuit! Et c'est Ul dans ce petit r6duit obscur que,
a minuitnous avons eu la grande consolation d'avoir
la sainte Messe. Nos caisses nous servaient d'autel
que nous avons garni de notre mieux. Il'6tait, helas,
bien miserable, nianmoins le bon Jesus a bien voulu
y descendre pour nous consoler de notre isolement en
cette belle fete! Cette messe de minuit restera pour
nous un souvenir inoubliable.
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Du 25 au 29, nous traversons les montagnes du Kourdistan; A certains endroits, nous trouvons plus d'un
mitre de neige; elle est si fortement glacee que les
attelages passent dessus sans s'enfoncer. II y a cependant de forts mauvais passages; nous voyageons dans
des gorges splendides, mais bien dangereuses. Grace
A Dieu, nous n'avons pas d'accidents.
Le 3o au soir, nous arrivons A Kezeldiza oi se trouve
la douane turque A quelques heures de la frontiere
persane. Dans la cour sont de nombreuses caisses,
nousy reconnaissons les n6tres, parties de Trebizonde
quinze jours avant nous. La, nouvelles difficult6s avec
nos cochers qui ne voulaient pas aller plus loin malgr6
le contrat pass6e Erzeroum. Cela nous retarde encore
d'un jour. M. Franssen dut s'adresser A l'autorit&.
Heureusement que le gouverneur se montra tres bienveillant ainsi que le chef de police. Ils obligerent les
cochers a partir sans 6couter aucune de leurs r6clamations et nous firent accompagner par un deleurs policiers jusqu'A la montagne frontiere, oh nous sommes
arrives le i" janvier A midi precis. LA notre soldat fit
demi-tour, il ne pouvait entrer en Perse sans passeport.
Nous nous trouvions done sans guide; nos cochers
ne connaissant pas la route, nous n'6tions pas tris rassur6s! A mesure que nous avancions, les traces du
chemin disparaissaient sous la neige fraichement tombee. M. Franssen marchait en avant et avec sa canne, il
s'assurait qu'il n'y avait pas de trous. Les pauvres chevaux n'en pouvaient plus, ils s'abattaient Atour de r6le;
nous fumes obligees de descendre des traineaux et de
marcher quelque temps dans la neige oh nous enfoncions jusqu'aux genoux. Arriv6s au bas de la montagne
nous nous trouvons en face de plusieurs chemins se
dirigeant chacun dans une gorge. Lequel prendre?
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Heureusement, la bonne Providence vint encore a
notre secours! Un voyageur, sortant d'une de ces
gorges, nous indiqua le bon chemin et nous accompagna jusqu'au premier village persan, oi nous sommes
arrives vers cinq heures du soir. Lh nous fumes recus
par le gouverneur qui nous offrit une trbs aimable hospitalit6 dans sa maison bien chauff e; il mit a notre
disposition une belle chambre garnie de magnifiques
tapis oh nous pLmes passer une bonne nuit de repos.
Le lendemain, au d6part, il nous donna deux cavaliers pour nous accompagner jusqu'au prochain village;
'un des deux 6tait son propre neveu, il etait porteur
d'une lettre de recommandation pour le chef du village,
lequel nous offrit aussi une tres bonne hospitalit6 dans
sa maison."En Perse, on aime generalement beaucoup
les Francais, et M. Franssen, ayant 6t6 consul a Tauris pendant la guerre, est tres connu parmi les personnages persans.
Le grand inconvenient des voyages en Perse, ce sont
les mauvais chemins. Grand Dieu! Que n'avons-nous
pas rencontre ? Nous nous demandons comment nos
traineaux en sont sortis entiers et nous vivantes? Les
cochers sont d'une adresse incroyable, et d'une audace
qui nous faisait parfois jeter les hauts cris, Uls s'en
sont tout de meme parfaitement tires : par-dessus les
rochers, a travers des rivieres sans pont, dans des
chemins impraticables. Assurement, dans ces mauvais endroits, nous avions soin de descendre de nos
v6hicules, car nous autions pu faire comme nos bagages
qui ont 6t6 plusieurs fois projetis hors de nos traineaux, mais sans en recevoir un grand dommage.
Le 5janvier,nous 6tions gla ville de Khoi, point terminus pour nos cochers et nos traineaux qui reprirent
le chemin de la Turquie.
La nous fimes recus tout a fait a la francaise par
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le directeur de la douane, un Persan qui a fait ses
6tudes en France et qui aime beaucoup les Francais.
II ne nous restait plus que trois jours de voyage pour
arriver a Tauris et la route 6tait meilleure. Le bon
directeur s'occupa de nous trouver pour le lendemain
deux bonnes voitures attel6es de quatre excellents chevaux qui nous emmenerent bon train vers Tauris en
deux jours et demi.
A deux heures de la ville, nous eimes une agr6able
surprise en voyant venir au devant de nousM. Berthounesque, notre bon Visiteur, et un peu plus loin deux de
nos sceurs. Le 8 janvier,; onze heures du matin, nous
arrivions dans notre maison. Quelle joie, quelles effusions de part et d'autre. Les soucis, les angoisses, les
petites miseres de la route et de l'attente 6taient
oubli6s et l'action de graces montait de tous les cceurs.
Sczur Martinrocke.

AFRIQUE
ALGERIE
L'oeuvre des vocations sacerdotales existe dans le

diocese d'Oran, depuis 1913; elle a it6 modifiie en
1921. Il y eut une t Journie du Seminaire , qui rapporta 99376 francs. La population scolaire du seminaire compte 83 6elves : 65 au petit, 18 grand.

MADAGASCAR
Lettre du Souveraix Pontife PIE XI i Mgr Jacques
CROUZET, EvIque titulaire de Zipkyre, Vicaire apostolique de Fort Dauphin, d l'occasion de son jubile
sacerdotal.
VENERABLE FRERE,

Salut et binddiction apostoliqueI
En vertu de la charge apostolique dont nous
sommes investi par Dieu, nous sommes embrask du
disir de repandre le nom catholique. Aussi sommesnous attentif, non seulement a tout ce qui peut contribuer au d6veloppement des missions, mais encore
aux hommes genxreux qui out quitt6'et famille et
patrie pour gagner, an prix de grandes fatigues, les
infidles a la foi chr6tienne et a la civilisation. Parmi
eux, V6nerable frere, vous occupez une place de choix :
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en effet, a peine ordonni pr&tre, vous partiez en Syrie
en vue de propager la virit6. La, pendant une quinzaine d'annees environ, vous avez acquis une telle
estime de tout le monde qu'on vous choisit pour gouverner d'abord le Vicariat apostolique d'Abyssinie,
puis celui oh, aujourd'hui encore, vous presidez,
revetu de la dignit6 6piscopale. Or, a 1'approche de
votre Jubil6 sacerdotal, nous voulons augmenter votre
joie par la certitude que J6sus-Christ ne peut qu'accorder la plus haute r6compense aux travaux que
vous avez si longtemps supportis, puisque son Vicaire
les estime tres utiles an salut des ames et en fait le
plus grand eloge. Aussi, privenant les joies de cette
c6leste remuneration, nous voulons que vous receviez
un t6moignage officiel de nos felicitations ; il vous
sera, croyons-nous, tres agr6able a vous-m&me et A ces
fidiles qui vous sont si attaches et que vous entourez
d'une chariti non moins grande. Quand ils apprendront que leur pere est estime et tres honori par le
PNre commun de tous, alors tous ceux qui, en retour
de vos bienfaits, se pr6parent, l'occasion de cet henreux evenement, A vous t6moigner leur sincere gratitude, le feront avec beaucoup plus de d6monstration
et d'ardeur. Elevez done vos regards pleins de reconnaissance et d'amour vers ce Dieu si bon, afin que,
comme il a rejoui la jeunesse de votre divin sacerdoce,
il y a cinquante ans, ainsi aujourd'hui il daigne combler de ses insignes consolations la vieillesse de votre
present 6piscopat. Ne craignez pas de lui demander,

comme nous le lui demandons nous-meme,

qu'il

veuille bien vous conserver le plus longtemps possible
a la tkte du peuple conf6 a vos soins. Il en r6sultera
certainement, qu'ayant d6pense vos forces pour sa
gloire jusqu'i votre dernier souffle, vous augmenterez
tous les jours vos merites et vous en recevrez au ciel
12

-

354 -

une r6compense plus abondante. En foi de quoi et en
t6moignage de notre paternelle bienveillance, nous
vous accordons de tout coeur a vous, Venerable frere,
a votre coadjuteur, 6v6que titulaire d'Olba, et a tous
ceux qui sont confiss a votre sollicitude lab&indiction
apostolique.
Donne a Rome, aupres de Saint-Pierre, le 3 avril 1923,
la deuxieme annie de notre Pontificat.
PIE XI.
\Acta apostolicae sedis)
(Tradnit par L. Bouclet.)

FORT-DAUPHIN
par M. CANITROT

(Suite)
Ses 25" de latitude valent a 1'Anosy un climat
temp&6r que ses terres basses ne sauraient lui accorder. Limitrophe de I'Androy si pauvre en eau et si
chaud, appuye contre les ramifications extremes de
la chaine montagneuse, qui, a partir du Manampanihy, longe l'Oc6an Indien, lAnosy jouit du r6gime
des pluies de la c6te orientale, sans en subir les
exces. Durant les mois de juillet, aoftt, septembre,
(l'hiver austral) le thermometre descend' parfois, an
lever du jour, jusqu'i 12* au-dessus de zero. Alors,
dans les eaux refroidies, baleines, cachalots, souffleurs, et autres habitants du p6le, viennent prendre
leurs ibats non loin de la falaise. On voit leurs
6normes masses surgir de 1'onde et retomber pesamment dans un rejaillissement d'eau semblable a celui
d'un brisant, ou bien, a la maniere des marsouins,
montrer le dos par intervalles et faire la roue avec
chaque plongeon.
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Au printemps, c'est-k-dire de septembre a d6cembre,
les pluies sont rares. C'est la saison seche. Les plantations trop jeunes ont alors a souffrir, et parfois
mnme les rivibres dess6ch6es se crevassent. Aux jours
les plus chauds de janvier, le thermometre d6passe
rarement 32* a l'ombre. Fort-Dauphin, toutefois,
comme 1Anosy, doit la fraicheur relative de sa temperature, surtout au vent du nord-est-qui souffle, les
trois quarts de l'ann6e, avec opiniatretU, durant la
saison s&che, et avec violence lorsqu'il donne la
r6plique aux vents du sud. Venus du pole, ces derniers, toujours humides et froids,amenent d'ordinaire
avec eux la pluie au troisikme jour... quand les ondees
ne tombent pas avec les premieres nu6es montantes.
Dks que ces vents du sud mollissent, le Nordet (nordest) qui a repris haleine, se remet a souffler avec
vigueur.
Assis sur la falaise, au tournant de la c6te, a 1'extr6mit6 de la chaine du Saint-Louis dont la masse barre
la ligne de montagnes descendant du nord-est, FortDauphin semble itabli pour recevoir tous les souffles
marins, et it les recoit avec ampleur et prodigalit6.
a Ces vents de Fort-Dauphin commencent a se faire
sentir entre le 22" et 23* degres, mais ils sont faibles
A cette latitude; ils fraichissent par le 24" degr6 et ils
s'6tendent i environ io lieues de terre an large. La
constance de ces vents donne a la mer un mouvement
considerable du nord au sud en suivant la c6te, et ce
mouvement est quelquefois tris violent. II suit de
l qu'il est tres facile a un voilier de manquer le
Fort-Dauphin... Ne serait-on qu'1 une demi-lieue de
l'entrie de la baie, si on a le malheur de se trouver
dans le vent, on n'a plus d'espoir d'y entrer... Cet
beaucoup de vaisseaux : a La
accident est arriv6e
Gange , en 1761, mirent onze
Icle
1668,
en
Couronne m
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et vingt-deux jours a se remettre au vent. , (Le Gentil,
tome II, 396, 397.)
Du vent, du sable, de l'eau marine, enveloppis
d'un rayonnement solaire dont la vivacit6 6tait doubl6e par la reverberation de l'oc6an, tels devaient
6tre jadis les « 616ments constitutifs a de FortDauphin. Ils le sont encore.
Avec les annees, le vent n'a rien perdu de son
souffle et ne s'est point assagi. Neptune aurait sans
cesse occasion de lancer son quos ego courrouc6 a ces
6chappes de 1'antre d'Eole, et risquerait de perdre la
voix a se faire ecouter.
Le sable parait moins it volage ),; il n'est guere en
mouvement que dans les dunes. Les navigateurs du
dix-huitieme siecle, qui se plaignaient de trouver sous
la dent trop de sable, dans les plats succulents qu'ils
s'offraieut i Fort-Dauphin, n'auraient plus sur leurs
tlvres gourmandes de tels reproches : arbres et gazon
ont fix6 le sol.
II n'y a point de source a Fort-Dauphin; il serait
fort surprenant qu'il s'en trouvat. Mais cet e1lment si
bienfaisant qu'est 1'eau douce, n'est point si rare ni,
si iloigni qu'on s'est plu a le dire parfois. Dans le
sous-sol de la presqu'ile, a quelques mbtres a peine
du niveau de la mer, on trouve l'eau potable. D6ji
Flacourt avait fait creuser un puits au nord du fort,
sur le bord de la mer, au pied m6me de la falaise.-La
nappe d'eau qui, au puits de la Mission, se trouve a
21 metres de profondeur, - la Mission est a peu pros
au centre de la presqu'ile - est fort limpide, ne
diminue pas sensiblement avec les saisons, n'a aucun
mauvais goit, se conserve. longtemps et se prete a
tous les usages.
Si partout ailleurs 1'eau de Fort-Dauphin n'a pas
cette limpidit6, c'est que, dans les puisards de quel-
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ques metres de profondeur, ktablis sur le rivage de
la mer," les indigenes lancent seaux et bidons ou
boites de fer-blanc sans aucun menagement lorsqu'ils
vont y faire leur provision d'eau avec ces ustensiles
primitifs. Une douzaine de simples pompes aspirantes
suffirait pour assurer de l'eau tres saine a la population. Les eaux qui descendent du Saint-Louis, si elles
itaient capties, - le pic Saint-Louis est &3 ou 4 kilometres de la presqu'ile, - alimenteraient une ville
de 25 000 habitants.
Au dix-septieme siecle, Pronis et Ia garnison du
Fort prenaient leur eau a une source d'eau douce, peu
abondante, il est vrai, dans la d6pression qui, du
Fort, conduit a la baie des Galions, puits que Flacourt
dut abandonner parce que les Ombiasy arabes,apres
toutes sortes (c d'inepties n, pour empoisonner les
eaux, y jeterent a des tetes de boeufs pourries, des
cabris morts et autres infections. - Les vaisseaux en
traite & Fort-Dauphin, au dix-septieme siecle, faisaient ordinairement leur provision d'eau a cette
aiguade.
Des les premieres annies de I'occupation franqaise,
en 1896, le marigot form6 par le suintement des eaux
pluviales existait encore, et les Fort-Dauphinois de
vieille date (mainty molaly, noircis par la suie, selon
l'expression locale) se souviennent volontiers d'y
avoir chass6 la sarcelle et la poule d'eau !
C'est encore l'Anosy qui, de toute la c6te orientale,
depuis Tamatave jusqu'au cap Sainte-Marie, pr6sentait le plus d'abris aux voiliers fatigu6s : Andrahoma,
Ranofotsy ou baie des galions, Lokara ou SainteClaire, Manafiafy ou Sainte-Luce. Manafiafy, Lokara,
Andraboma et Ranofotsy ont 6t6 disert6s d&s que
Taolanara est devenu Fort-Dauphin. Andrahoma ne
fut fr6quent6 par les voiliers de Maurice et de la
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Riunion que de 1825 a 189 5, annees durant lesquelles
Its Hovas furent maitres de Fort-Dauphin et de
I'Anosy. Du reste, cette crique est si itroite, qu'un
petit voilier d'une centaine de tonneaux y trouve i
peine un mouillage suffisant. Le moindre mauvais
temps la rend impraticable, et les vents d'Est intenabe.
La rade de Sainte-Luce (Manafiafy) est formne par
la rigne de cinq iles 6chelonnees face au rivage. Ce
sont, du nord au sud : Souillac, l'ile aux chevres, File
aux oiseaux, Anena, l'ile Babet. Leurs noms indigtnes sont: Ampiolahasambo, Riantsay, Nosimborona,
Anena, Nosy-Be; et les principaux rochers portent
les noms de: thodo, Elanihara, Aminhirara, Ankaramarivo, Ambatovekoveko, Andriantsingivy, ]mande.
If y en a huit autres moins importants. Les deux iles
Anena et Babet pourraient etre habites, car on y
trouve de la terre v6g6tale et de l'eau douce pendant
les plus grandes sicheresses. De tout temps SainteLuce a regu des vaisseaux d'assez fort tonnage.
Aujourd'hui encore, - a longs intervalles, il est vrai,
- voiliers et vapeurs de Maurice viennent y charger
du bois de construction.
Les baies de Lokara et de Ranofotsy, fr6quentees
aux seizieme et dix-septieme siecles par les Portugais
et les Hollandais, sont faites toutes deux pour le
ravissement des yeux. Lokara 6tale ses deux douzaines
d'iots ou rochers granitiques entre les m6les que les
deux Itapora montueux l66vent aux deux extr6mit6s.
Derriere ces brise-lames naturels, la rade bord6e de
sable-bas, semble fuir dans le lac du Mananivo. Ranofotsy, au contraire, ouvre l'arc impeccable de sa baie
entre deux modestes caps de gres semblables aux
roches de Fort-Dauphin, et s'appuye sur les contre-

forts sourcilleux du Lavasoa. L'6tang n'arrive jus-
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qu'au rivage que par un passage 6troit et recourb6
que ses eaux maintiennent avec peine entre les
rochers et les dunes.
Tant6t denomm6e par les Portugais baie de SaintLuc, tant6t appel6e par les Francais baie des Gallons,
Ranofotsy, aux hauts fonds changeants, pourrait
recueillir une flotte de caravelles. Bien abrithe contre
les vents du nord, par la falaise d'Ataly, die donne
libre entree aux vents du sud-est, les plus violents de
la c6te, t vents qui ne viennent jamais que par foudre
et temp&te
f,

dit Flacourt, page 58.

Entre Ranofotsy et Mokala, s'6tend- la c6te inabordable d'Antsirana ou d'Ambario, appelee jadis Mozambique par les Portugais. Sur le rivage recourbe qui va
de Mokala a Itapera et au milieu duquel s'6livent les
promontoires des deux presqu'iles de Eoalaet de Taolanara, la dune a dress6 un barrage aux eaux fluviales :
digue uniforme de 20o a 3oo metres d'Wpaisseur, anim6e
seulement par le balancement des filaos et I'incessant
mugissement de l'ocdan. En vain, une embarcation
chercherait a atterrir sans 6tre submergee ou roulee
sur le sable par la volute des flots. Mokala accueillerait avec peine un canot dans l'etroit chenal qu'il resserre entre deux roches. Le Vinany-Be, 1'estuaire de
la riviere Efaho, lorsqu'il s'ouvre profondement sous
la pression des eaux fluviales, recevrait une lotte de
voiliers dans son bassin. C'est le fameux lac d'Ambovo,
si vant6 par Flacourt, Maudave, et tous ceux qui se
sont arrktes, ravis, sur ses bords. KUn itang d'une
lieue de large... oh il y aurait le plus beau port du
*monde i mettre des navires a l'abri. n (Flacourt). Nos
transatlantiques s'y ensableraient... mais quelle plage ,

magnifique et immense!
Eoala n'offre pas d'abri au milieu des affleurements
de ses 6cueils. Cette presqu'ile d'Eoala a recu, sur les
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cartes giographiques, des noms divers : Cap de Ranovato (Flacourt), cap Ranavalona (de nos jours). Seuls
les cartographes connaissent ces noms-la. Comme au
dix-septieme siecle, la presqu'ile on cap est appelke
Eoala ou Ehohala (Flacourt) par les indigenes. II
semblerait que, passant par le travers d'Eoala, le cartographe demanda a quelque marin connaissant la
c6te : a Qu'est-ce la-bas n? Et le marin, croyant qu'on
lui d6signait le fameux - Islet des Portugais , qui git
par dela, r6pondit: ( Trano-vato ), (maison en pierres)
et'le cartographe ecrivit : - Ranovato , !

Quant ig Ranavalona ,, ce n'est certainement qu'une
alliteration de , Ranovato n que les Hovas, maitres de
Fort-Dauphin, se sont plu a faire en l'honneur de
leurs reines.
Entre Eoala et Taolanara, la fausse bale des Galions,
appel6e jadis anse de Sivory, large d'une lieue, pourrait abriter contre les vents du nord des flottilles de
goelettes, si des sondages serieux 6tablissaient la profoadeur des fonds.
Seule, 1'anse Dauphine presente un havre sir. Elle
s'arrondit entre la pointe d'ltapera an nord-est, et la
presqu'ile de Fort-Dauphin au sud. , D'une pointe A
l'autre, il y a deux grandes lieues marines, ce qui fait
une ouverture fort large. ) (Le Gentil, t. II, 384.) La
pointe d'Itapera on Finistere, est constitute par quatre
monticules rocheux, fort escarp6s, hauts d'une centaine
de metres : Elohalambo, qui porte le phare, Esarodrano, Menafio, Maroakanga. Cette pointe a eu des
noms divers. Les 6trangers l'ont appel6e et 1'appellent
Itapera par confusion avec la pointe aussi rocheuse,mais moins 6levee, qui ferme, an nord, a bale de Lokara.
Les indigenes l'appelaient jadis a Fitoraha ,, et ce nom
lui est rest6 en partie. Fitoraha (l'endroit oh on lance
le harpon, simpa) n'est autre que les rochers au sud-
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ouest du phare contre lesquels viennent virer tous les
gros poissons. Baleines, thons, morues, remontant du
sud, entrent dans la baie Dauphine, buttent contre ces
rochers et tournent a 1'est pour reprendre la haute mer.
C'est l'endroit de pr6dilection des pecheurs de morue.
Les deux villages d'Eovatra, Anena et Ambanihampy,
sont, a la saison de la peche, des s6cheries de lamatra
(morue).
Eovatra, tel est le nom que les indigenes donnent
actuellement a notre Itapera. Jadis, Andriampandrozy
habitait ces lieux et avait donn6 son noma la contr6e.
L'extremite de la pointe recoit souvent le nom de
Marol6fona, en raison de sa proximit6 du brisant qu
porte ce nom, brisant situ6 au nord du Maninjo ou
6cueil de la Baleine. Au dire des p&cheurs qui viennent
capturer la morue dans les remous et 1'6cume du gros
ecueil de la Baleine, Maninjo pr6senterait une 6norme
excavation ouverte du c6t6 du large et dans laquelle
le flot ferait u soufflet i, comme sur les r6cifs de FortDauphin. A certains jours, par mer calme, cet event
d6ploie son jet 6cumeux a la dimension d'une goelette
toutes voiles dehors.
Le port de Fort-Dauphin est toujours tel que le fit
le Cr6ateur; la main de l'homme n'y a point touche.
Quelques metres carris ont et6 cimentbs au pied de la
falaise pour servir de d6barcaddre a un canot; c'est
tout. Le moindre m6le, jet6 par le travers de la pointe
du fort, assurerait aux vapeurs un abri contre tous les
temps; un appontement ou quai sur les bords des
recifs, le long de la falaise, menagerait aux chalands
un d6barquement prompt et str. Quand, en octobre et
novembre, il vente frais, les chalands n'ayant aucune
remorque, ont beaucoup de peine, par vent debout, a
gagner le bord a force de rames. Aussi arrive-t-il
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parfois que les navires se voient obliges d'aller mouiller
dans l'aprbs-midi sous le phare d'Itapera pour revenir
le lendemain, apres l'accalmie de la nuit, reprendre de
tres bonne heure le debarquement des marchandises.
Si Fort-Dauphin, secondi par l'arriere-pays, avait
ete capable de prendre une importance commerciale,
il est a croire qu'il aurait vu son port recevoir des
amenagements et qu'il aurait ete relit a Itapera par
de modestes rails. II est juste d'ajouter qu'on a songe
jadis a doter le port de quelques installations utiles,
car deux ancres et une bou6e, destines A etablir un
corps-mort, se sont oxyd6s sans trouver d'emploi,
durant quinze ans, devant le magasin de la douane,
sous les regards indifferents des passants... L'administration a quelquefois de ces oublis ou de ces abandons didaigneux...
La falaise, qui abrite le port des vents du sud et de
l'est,a une hauteur de 20o 25 m&tres sur 4oo mtres de
longueur et 280 metres de largeur. A l'exception de
trois petites plages, longues chacune d'une centaine
de mitres, le pied de la presqu'ile 6tait autrefois prot6g6 contre les lames par un cordon de rochers, eboul6s
pour la plupart. Peu soucieux de lui conserver cette
ceinture protectrice, les Hovas d'abord, l'Administration ensuite pour ses constructions, quelques colons
aussi, ont mine et enleve ces roches, et la falaise, sous
les coups des grosses mers, a continue i s'ebouler.
Ainsi, a la pointe de l'h6pital, une antique redoute a
completement disparu et le bastion, qui domine pour
quelques jours encore la pointe , Est P du fort, voit
une partie de ses fondations suspendue au-dessus des
r6cifs.
( Du pied de ces roches s'avance des r6cifs que la
mer couvre et d6couvre par son flux et reflux; par
endroits, ils ne s'etendent qu'a 7 ou 8 metres de la
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falaise, en d'autres, ils s'ilargissent sur une cinquantaine de metres. (Le Gentil, t. II, 3go.)
Releves du c6te de la mer et descendant do ceti de
la falaise par terrasses successives a peine sensibles,
ces ricifs, lorsque la vague les franchit, offrent des
cascatelles bruissantes sans cesse renouvelees avec les
flots. Les extr6aites de chaque terrasse ou gradia
soat bordkes d'un ruban de p6trificatioas dues a des
corallibres on a de petits mollusques qui transforment
ces gradins en bassins superpos6s dont ia nappe d'eau
ne dopasse guere Io centimetres d'6paisseur.
Sous le dallage de ces larges terrasses, li6es entre
elles et b6toianes par les coraux, la mer s'est reservhe
des passages profonds, des bassins obscurs, conuas
d'elle seule. Aussi, en maints endroits, entend-oa des
grondemrents, des gargouillemenfs, des sifflements
interieurs, et voit-on l'eau jaillir pax des issures, ici
bouillonnante et ecumeuse, lI, s'elanCant en gerbe.
Quelques-uns de ces u soufflets , dont la durie est de
plusieurs secondes, ressemblent a des jets de vapeur,
quelques autres a des geysers subits.
Autant, an nord, la mer est dure et la plage difficile,
autant elles s'adoucissent toutes deux, an sud-ouest, k
I'abri de la presqu'ile.
Cette partie de la baie des Gallons, qvi s'6tead sur
400 metres jusqu'au Vinany-Koly, deviendrait en
Europe, une station baln6aire fort recherchbe. Elle
serait d'autant plus appricide, que la crte oricatale

n'en offre gubre de semblables. Le sable y est tris fin
et descend ea pente douce, sans depression. brusque-

ni sillons dangereux. Le flot, quoique vif, y apaaie sa
violence, et le vent de c nordet n, partout si .pre, s'y
transforme en tourbillons atti6dis. Si 1'Anosy et les
pays d'alentour comptaient des bourgeois, des rentiers.
et autres categories de gens a villegiature, Fort-Dau-
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phin deviendrait facilement le Biarritz du Sud.
Le Vinany-Koly, appel6 Sivory par les vieux Tanosy,
qui limite, sans la terminer, cette plage couronnie de
hautes dunes, n'est que l'embouchure intermittente
d'un marigot accru sans cesse par les eaux lentes qui
lui viennent du sud et de l'ouest du Saint-Louis. S&parse de la bale des Galions par un leger cordon de
sable, cette plaine du Vinany-Koly, t humides bords
du loyaume du vent ), ne produit que les inkvitables
vakoas et n6penthes des eaux stagnantes, et les
bruyires, amies des sables.
Flanquee a l'est par l'6norme dune d'Eoala, la plaine
sablonneuse s'6tend vers le sud sur une grande lieue,
sans autre relief que la cime des arbres de la foret,
jusqu'au Vinany-Be, aussi long et plus large qu'elle.
Ce vaste bassin .u Vinany-Be, triple encore par les
itangs d'Ambovo et de Loharano dont il recoit les
eaux, n'est, on l'a vu, qu'un ancien golfe'. Comme la
mer sa voisine, il modifie sa physionomie avec les
vents dont il subit les caprices. Chaque saison augmente ou renouvelle ses h6tes : aux h6rons, sarceiles,
canards a bosse, poules d'eau, courlis, etc..., tous les
specimens des oiseaux aquatiques du sud de lile et
de l'oc6an, viennent se meler, depuis le petit grebe
plongeur que le moindre jonc dissimule, jusqu'au
haut flamant rose dont la longue silhouette est doublke
par le reflet des eaux.
ttarigs, marais, dunes et presqu'ile sont domin6s
et rapetiss6s par le pic Saint-Louis. Quoique moins
6levi que ses voisins, le (t Vasia ,, a l'etoile a de Manantantely; ou le a Vohimisampana n, la t fourche a
de Andranara, le Saint-Louis, avec son c6ne en pain
i. A marie basse, lorsque son embouchure est largrment ouverte, la
plage, entre Ambatomena et Ambatobory, se decouvre sur une largeur
de 2oo metres.
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de sutre, ou en bosse de z6bu, est si caract6ristique,
que, mieux et de plus loin que le phare d'Itapera, il
fait signe aux navigateurs et leur annonce Fort-Dauphin. Dressant brusquement ses roches lisses au-dessus
des humbles ondulations de la for6t broussailleuse, on
dirait que, proue majestueuse d'un cuirass6 gigantesque, il s'avance vers l'oc6an.
Lorsque, apres avoir double Itapera et le ricif de
la Baleine, le navire, au soleil levant, entre dans la
baie Dauphine, les voyageurs, qui, depuis Antongil,
n'ont aperqu par dela les sables du rivage que des
montagnes lointaines, n'ont d'yeux que pour le SaintLouis. Leurs regards, n6gligeant le bourrelet des
dunes, d6taillent les roches grises ray6es de vert
sombre, contre la masse desquelles le navire ira, semble-t-il, se ranger.
Toute la zone c6tiere, de Ranopiso a Manambato,
aperqoit le Saint-Louis, le a Bezavona » - le nuageux
- comme l'appellent les indigenes. De loin, sur les
routes qui le ramenent de l'Androy, ou des terres des
Antavaratra, le Tanosy croit voir dans la pyramide
bleue du c Bezavona v, le pivot de son pays.
Borne mill6naire des fiottilles indiennes et arabes
qui se succ6derent dans cette rade de Taolanara sans
echo et sans souvenir, le pic Saint-Louis serait mieux
encore le pi6destal d'une croix colossale, m6morial
des premieres pr6dications de 1'ivangile en l'ile
Saint-Laurent. Bezavona " le nuageux ', il a 6t6 bien
nomm6. La moindre bu6e, qui, d'aventure, flotte dans
le ciel, ne tarde pas a s'accrocher au Saint-Louis. Par
les jours clairs, autour de lui, au-dessus de sa tete, la
nu6e tant6t s'immobilise, tant6t,rapide, passe, se dissout et se reforme. Aux jours sombres, les nuages bas
s'appesantissent sur lui, s'6crasent contre ses roches
et les inondent de leurs ruissellements. Le Saint-Louis,
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dresse en pyramide, couronn6 de nudes, voisinant
avec i'6clair et didaigneux de la temp6te, aurait ete
chez d'autres peuples A imagination plus vive, le
mont des l4gendes. Pour le Tanosy materiel, il n'est
que le a N6buleux ,.
CANITROT.
(A suivre.i

AMERIQUE
ETATS-UNIS
SAINT Louis CATHOLIC HISTORICAL REVIEW
(Traduit par L. BOtCLET)

-

Octobre 1922.

Parmi plusieurs articles intbressants, donnons quelques extraits du journal de notre confrere Mgr Rosati.
1826

25 avril. - Bon voyage a Mgr Dubourg que je
quitte vers dix heures; il d6sire rendre stable 1'6tablissement de notre Congregation, c'est ce qui l'a d6cid6
de se rendre en Europe. Premierement, il veut obtenir
du Sup&rieur general au moins deux pretres de la Congregation, capables de remplir les fonctions de supArieurs. Deuxiemement, il espire recevoir des amis
de la propagation de la religion les secours nicessaires
pour fonder un s6minaire en Louisiane, etc.
26 avril. - Thomas Moore, clerc du seminaire que
j'avais envoy6 en Louisiane pour se soigner, trouvant
que Fair de cette contree ne lui est d'aucun profit, est
revenu au s&minaire, d6sirant mourir ici au milieu de
ses condisciples et amis.
11 mai. - Derniers sacrements i Thomas Moore:
adix heures et demie, apres un quart d'heure d'agonie,

-

68 -

il expire tranquillement; ce jeune homme nous itait
tres cher a cause de sa douceur, de son innocence, de
sa docilit6 et de ses autres vertus ecclesiastiques.
14 mai. - Apres la priere du soir, j'annonce aux
membres de la communauti mon voyage en Louisiane.
P. Odin sera sup6rieur et P. Permoli assistant; je
les prie d'8tre bien fideles A observer la regle et me
recommande a leurs prieres.
i i au 19juillet. - Tres beau voyage : comme I'eau
remplit bien le lit du fleuve, aucun obstacle ne vient
entraver notre route ni le jour ni la nuit. Tous mes
compagnons sont vraiment convenables. Nous souffrons un peu de la chaleur; mais vers la fin la temperature devient plus tolerable. Je n'ai cessi de parler
religion catholique avec M. Street, excellent'jeune
homme, de bonne 6ducation; je lui ai expose la veritA
et le resultat fut qu'il abandonna les pr6jug6s qu'il
nourrissait contre l'Eglise catholique.
24juillet. - P. De Neckere, malade, va retourner
en Europe; s'il se remet en Flandre, il reviendra en
passant par Rome; sinon, il restera a Rome comme
Procureur de nos missions d'Am6rique. En tant
qu'iveque et superieur de la Congr6gation, je lui ai
remis des lettres testimoniales.
<(Joseph Rosati, par la grace de Dieu et du SaintSiege apostolique, 6vaque de Tanagra et coadjuteur
de la Nouvelle-Orlkans, aux catholiques de Belgique,
salut et bin6diction en Notre-Seigneur J6sus-Christ.
"<Dans la nicessit6 d'accorder a M. Leon De Neckere,
pretre de la Congr6gation de la Mission dansle Missouri
(Amerique), la permission de se rendre dans son pays
natal puisque c'est li, selon I'opinion des medecins,
le seul moyen de r6tablir sa sant6, je croirais manquer
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de confiance envers la divine Providence, si je ne
profitais de cette occasion pour interesser votre charit6 en faveur de la pauvre Mission du Missouri. 11 est
vrai que vous avez manifest6 a maintes reprises votre
zele pour la propagation de la religion par les dons
g6n6reux que votre piet6 a transmis au Rev. Mgr Du
Bourg et recemment au P. Nerinckx. Sera-ce trop pr6sumer de votre charit6, si je lui fais encore appel en
ce moment tres critique et cela en faveur de la plus
noble et de la plus g6nireuse entreprise qui se soit
jamais pr6sent6e depuis l'origine de ce diocese, j'ai
nomm6 les missions pour ces pauvres Indiens, qui
vont 6tre inaugur6es prochainement? Vous etes trop
avertis des innombrables privations auxquelles les
missionnaires sont journellement en butte dans ces
deserts, vous etes trop au courant des difficultes ins&parables de ce laborieux ministere, pour que je
m'6tende sur ces details. Qu'il me suffise de dire que
la pi6te des fid~les d'Europe est la seule ressource que
nous ayions d'obtenir les moyens de poursuivre cette
oeuvre apostolique. Votre g6n6rosit6 pass6e m'encourage pour m'adresser A vous en cette occasion et
comptant sur vos sentiments surnaturels et religieux,
je prie Dieu de ripandre sur vous ses meilleures b6nedictions. »
- Le 22 octobre, qui se trouve le vingt-troisieme
dimanche apres la Pentec6te, il note qu'a la grand'messe il a pr&ch6 sur l'union des oeuvres et de la foi.
Aprbs la priere du soir, il ouvre la retraite annuelle
dont le rfglement sera celui qui est en usage dans la
Compagnie, autant que faire se pourra: 4 h. 30, lever;
5 heures, m6ditation; t 6 heures, messe; a 7 heures,
petites Heures et Rosaire pour les freres; a 7 h. 3o,
petit d6jeuner; a 8 heures, lecture du Nouveau Testament ; a 8 h. 3o, lecture spirituelle; a 9 h. 3o, m6di-
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tation; a 1o h. 3o, repetition d'oraison a la chapelle et
visite au saint Sacrement; a 12 heures, examen particulier; a 2 h. 3o, vepres, chapelet pour les Freres; a
3 heures, meditation; a 4 heures, lecture spirituelle;
a5
heures, Matines et Laudes, chapelet pour les
freres; a 6 heures, meditation; a 7 heures, visite au
saint Sacrement; & 7 h.. 15, examen particulier; &

8 h. 15, r6eptition d'oraison A la chapelle; A 8 h. 45,
examen general. Les trois jours suivants, ils s'abstient
de dire la messe, scion la coutume, et donne les sujets
de meditation de chaque jour.
-

Le 4 novembre, il recoit une lettre du cardinal

de Somalia, pr6fet de la S. C. de la Propagande et
deux brefs de L6on XII l'avisant de la d6mission qui
a &tA acceptee de Mgr Du Bourg de 1'eveche de la
Nouvelle-Orl6ans et de la division de ce diocese en
deux (Nouvelle-Orleans et Missouri): 1'administration
de ce double diocese lui est confiee.
-

Le 12 novembre, il fait la r6partition des classes
au Seminaire : P. Vergani, directeur; M. Chiaverotti,

professeur de philosophie; M. Surault, professeur de
rh6torique, P. Odin, professeur de latin (deuxieme
cours); M. Jourdain, professeur de latin (premier
cours); M. Loisel, professeur d'anglais et de franqais;
M. Saucier, professeur d'anglais; M. Labadu, professeur de calligraphic et d'arithmitique. II se reserve
les classes d'6criture sainte, les cas de conscience et
la conf6eence.
THE VINCENTIAN.
(Traduit par L. BOUCLBr)

Janvier 1923, no I.
Avertissemext, par R. Robert, J. Power, C. M.
Encore une revue! il y en a deja tant !... Eh bien !
-
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oui, et beaucoup de personnes qui sont en relations avec
les Enfants de Saint-Vincent de Paul, pretres de la
Congregation de la Mission et Filles de la Charit6, ne
seront pas fichees de connaitre davantage et de
ripandre dans le monde le g6nie du grand ap6tre de
la Charit6...
Les auteurs de cette revue se proposent d'attirer
l'attention sur les missions, specialement sur la mission
de Chine, la devotion a la Medaille miraculeuse, et

les vocations an sacerdoce. Ce sera en meme temps un
nouvel organe de diffusion de la verit6 et un contrepoids contre la presse anticatholique.
Visite du Supirieur giniralaux Etats-Unis. C'est un
fait sans precedent que le Supdrieur gienral de la

Congregation de la Mission et des Filles de la Charite
de Saint-Vincent de Paul ait decid6 de traverser la
mer pour rendre visite a ses enfants spirituels aux
Itats-Unis. C'est la premiere fois,depuis la fondation
de la double famille, que le successeur de saint Vincent soit venu en personne pour voir les nombreux
ktablissements, elev6s par le zele affectueux de ses
fils et de ses filles, depuis un siecle que les premiers
missionnaires ont aborde aux plages lointaines de la
grande R6publique de l'Ouest. Ce fut une heureuse
inspiration qui amena le T, R. Francois Verdier C. M.
aux Etats-Unis. Bien qu'il n'y soit reste que trop pen
de jours a notre gri, cependant il a en le temps de
visiter un grand nombre de nos etablissements les plus
importants, et, comme il est dou6 d'une surprenante
activit6 et d'une grande &nergie, en depit de ses
soixante-six ans, ii a parcouru notre contr6e presque
tout entiere. Il est arrive de Paris, le i" octobre et se
rembarquait pour I'Europe, le 18 novembre. Pendant
ces six semaines, ii visita les deux Maisons Centrales
de la Congr6gation en Amerique : celle de la province
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orienLale & Germantown et celle de la province occidentale & Perryville; les Maisons provinciales des
Filles de la Charit6 & Emmitsburg et Normandy ; le
college Saint-Jean, Brooklyn; l'universit6 De Paul, a
Chicago; le s6minaire Kenrick, Webster Groves; l'universit6 de Dallas, au Texas, ainsi qu'un grand nombre
de paroisses qui sont sous la direction de ses pretres;
des h6pitaux, des orphelinats, des asiles et des &coles
qui se trouvent sous l'administration des soeurs et qui
sont diss6minis de New-York a la Nouvelle-Orleans.
Partout il gagna complbtement tous les coeurs. Sa simplicit6, son profond esprit surnaturel, son etonnante
eloquence, le charme qui se d6gage de sa personne
d'une facon extraordinaire, ont produit une impression
profonde qui n'est pas pres de s'effacer.
II eut, d'autre part, 1'occasion de se familiariser
avec les 6tablissements des Enfants de saint Vincent
aux Etats-Unis et de s'assurer une plus intime connaissance de leurs aspirations ou de leurs besoins. Nous
sommes certains qu'il a emport6 d'agr6ables impressions de son court s6jour.
Le T. R. Patrice Mac Hale, C. M. assistant du
Sup6rieur g6neral, 6tait le second personnage du
groups qui entreprit ce long voyage,pour serrer encore
plus etroitement les anneaux,de lachaine qui lie les uns
aux autres les fils et filles de saint Vincent, quels que
soient leurs travaux ou les distances qui les separent.
Le Sup&rieur G6enral 6tait aussi accompagn6 dans
sa tourn6e par le R. Jean Kelly C. M. d'Isleworth
(Londres), qui faisait fonctions de secretaire et d'inprete et dont l'incomparable facilit6 d'6locution 6tait
souvent mise a contribution, mais toujours i sa gloire.
En outre, survint le R. Adrien Bayol, C. M., superieur
et procureur a Shanghai qui excita l'interat en faveur
de nos chores missions de Chine.
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Nota. - Cet article est illustre de deux magnififiquesphotographies: Iz le portrait du T. R. Francois
Verdier, Supsrieur general de la Congregation de la
Missionet des Filles de ]a Chariti; 20 le groupe de la
Maison Centrale de Perryville, lors de la visite du
T. H. Pere.
La Conversion de saint Paul, par le R. Joseph-A. Finney, C. M. Description de Damas ( la perle de l'Orient n,
entour6e de ses jardins de figuiers et d'orangers...
Mais Paul de Tarse et ses compagnons restent insensibles a ce spectacle, car ils sont tout entiers a leur
cruelle mission... < Saul, pourquoi me persecutezvous? » lui dit Jesus en le terrassant... < Seigneur,
que voulez-vous que je fasse ?, r6pond Saul converti...
Saul de Tarse, le Pharisien, devint le grand Paul,
l'ap6tre des Gentils: il se fit tout a tous afin de les
gagner a Jesus-Christ...
Nous avons vu. son itoile i I'Orient, par R. JosephL. Lilly, C. M. Etait-ce une comete ?... ou bien une6toile cree specialement par Dieu pour cette fin et
detruite apris sa mission ?...
Quoi qu'il en soit, il y eut un miracle, selon le recit
de saint Matthieu... et si nous n'apercevons plus au
firmament 1'etoile des Mages, nous avons le bonheur
de posseder toujours avec nous celui qu'elle venait
annoncer...
La Femme idiale, par J. M. Tel est l'ideal, telle
est la vie; si l'idCal est noble, 61evC, digne, a l'image
et a la ressemblance de Dieu, la vie sera pure, elevee,
divine... Le bonheur de la soci6et repose sur les qualit6s des individus qui composent le corps social. Of
les individus sont formes par la famille... Mais qui
est-ce qui fait la famille ?... La femme! ... L'importance capitale de la femme pour le perfectionnement
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de l'individu et le progris de la soci6ti n'a pas besoia
d'etre d6montrke...
Saint-Paul. Le gentleman chritien, par R. Maurice
H. Dowd.
Notre mission de Chine, par le R. Joseph-A. Finney,
C. M. Correspondance et documents attribuant aux
confreres d'Am6rique le Vicariat du Kiang-si oriental.
.L'Association dela Midaille miraculeuse en l'honneur
de l'Immacul6e Conception, par le R.Jos. Lilly, C. M.
La Soeur Catherine (Zoi Labour6, 1806-1876) et les
apparitions, avec la mission de repandre la Medaille
de la sainte Vierge.

AMERIQUE CENTRALE
M. CHARLES HETUIN, PRETRE DE LA MISSION,

dicidi A Guatemala, le 25 jarvier 1923.
El Padre Carlos ha muerto ! tel 6tait le titre du
E
premier article d'un journal du Salvador, au lendemain
de la mort de M. H6tuin. Qui d'entre nous, disait-il,
n'a connu al Padre Carlitos, comme l'appelaient familibrement les gens du peuple, qui n'a connu l'infatigable missionnaire qui a parcouru notre pays en tous
sens, en r6pandant partout la bonne semence? Avec
peine nous donnons la triste nouvelle de sa mort; il
s'est endormi dans les bras du Seigneur, le 25 janvier,
dans aiville de Guatemala. *
Grande et douloureuse impression produisit la nouvelle de la mort inattendue de M. Hetuin chez tous
ceax qui le connaissaient au Salvador et an centre
Am6rique. Cette impression aura kt6 celle de beaucoup
de missionnaires qui aimaient le regrett6 defunt.
M. Charles H6tuin naquit A Cambrai, le 25 juil-
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let 1870; son education se completa chez les Filles de
la Chariti de Bailleul; il fit ses 6tudes au college de
la meme ville et acheva ses humanit6s au petit seminaire d'Hazebroack.
I1 entra an Seminaire interne de Paris, le 5 d6cembre 1891. Son frere jumeau, Prosper, l'avait precede
d'une annie dans la Congregation, et sa correspondance ne fut pas 6trangire i l'entr6e de son frere
Charles. ]difiant, plein d'entrain et de gaiete, au
seminaire et aux 6tudes, il fut ordonan pr&tre en 1898.
J'ai entendu dire par des missionnaires de son
temps qu'il fut question de l'envoyer a Loos avec son
.frere, mais que le confrere qui devait partir pour
l'Amirique Centrale, 6tant tomb6 malade, Notre Trbs
Honore Per~ Fiat demanda & M. Charles Hetuin de
partir a sa place, et celui-ci r6pondit qu'il etait pr&t.
II arriva & Guatemala, le 5 septembre 1898, et deux
mois apres, partit au Salvador.
Je laisse la parole a un de ses confreres du Salvador, son compagnon de missions, pendant dix-sept ans.
i Son arrivee an Salvador permit au bon Pere Pineda
de commencer ses missions a travers les villes et villages de sa chere patrie, missions que la Providence a
b6nies singulierement et continue a b6nir, grace aux
priires et aux m6rites de leur initiateur que.l'on venere
comme un saint .en Am6rique Centrale. M. Pineda
6tant mort en 19oo, M. Hetuin passa sons la douce
houlette du bon Pere Vaysse jusqu'en 1913, et puis
sons celle de M. Vandermeersch jusqu'en I92o.
11 a donn6, depuis mars- x899 jusqu'a mai 1920, plus
de deux cents missions, dont quatre on cinq au Honduras et les autres au Salvador, qu'il aimait comme sa
seconde patrie et qu'il a traverse pendant vingt et un
ans dans tous les sens, par monts et par vaux, sans
jamais se plaindre ni de la chaleur ni de la fatigue, ni
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des chevauch6es de deux, trois, quatre jours de suite,
chevauchies qui pourtant lui etaient tres pinibles a
cause de son ob6sit6.
Missionnaire ardent, zel6, aimant son ( metier o
jusqu'i la passion, pr6dicateur pratique, concis, allant
toujours au but, marteau des adulteres et des concubinaires qu'il poursuivait impitoyablement, tres populaire dans tout le Salvador, le Padre Carlitos restera
dans la m6moire de tous ceux qui l'ont connu de pres
comme le type du missionnaire, ami du peuple et passionne pour lui dire toute la v6rit6.
Dans sa vie de communaut6, jamais sa belle humeur
et son entrain ne se sont dimentis. II 4tait l'Ame de la
maison et le boute-en-train de toutes les r6creations.
Tres charitable avec ses confreres, aimant a faire
plaisir, se pretant volontiers aux bons mots et aux
innocentes petites farces de ceux qui I'entouraient, il
avait le don d'6gayer tout le monde par sa simpliciti
et sa franchise.
Amateur < enrage et fanatique » du plain-chant
gr6gorien,il avait une vraie passion pour l'harmonium,
qu'il touchait tres bien, et en mission il faisait chanter
son monde a la perfection.
II est mort les armes a la main, presque subitement,
A la missionnaire, apres avoir gagne des milliers
d'~.aes au bon Dieu, au prix des plus grandes fatigues

et privations de toutes sortes.
Requiescat in Pace dans le sein de Jesus-Christ, qu'il
a si bien servi. ,)
Tous ceux qui ont connu M. Ch. H6tuin souscriront
volontiers a ce que dit son compagnon de missions de
90o3 . 1920.
M. Hetuin passa peu de temps a Guatemala, assez

cependant pour qu'on le connft et qu'on l'aimit. Les
malades de l'h6pital le pleurerent, de tres nombreux
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pretres, ine foule de fidles assisterent a ses obsiques
et les hommes ne voulurent pas qu'on se servit du corbillard, ils le porterent sur les 6paules jusqu'au cimetiere, qui est a 2 kilometres, preuve de sympathie et
d'affection.
On demanda de nombreuses messes pour lui, on
nous envoya ici et an Salvador de nombreux et touchants messages de condoleance.
Nous conserverons fidelement le souvenir de notre
bon et aimi confrere, et nous nous efforcerons de travailler, comme lui, a la gloire de Dieu, au salut des
ames et a notre sanctification personnelle.
Louis DUROU.
EL AP3OTOL. Journal de propagande catholique d

Guatemala.
Le num6ro 612 (26 novembre 1922) publie un article
sur la M6daille miraculeuse, son origine, son excellence, son efficacit6, son nom, son histoire. II publie
6galement la protestation adress6e par l'archeveque de
Guatemala au pr6sident de la R6publique A la suite
de son expulsion.

LES ANTILLES
CULTURA. Feuille populaire consacree

& la propa-

gande des intre&ts g6n6raux, r6dig6e par les Lazaristes de l'6glise de la Merci. Directeur-administrateur : M. Hilario Chaurrondo. C. M. Ridacteurs :
MM. Vicente Sainz, Gonzalo Pradilla, Angel Tovar,
Ramon Gaude, Eustasio Urra, Luciano Martinez. C. M:
Cette revue hebdomadaire se lit avec int6ret; elle
contient des articles de doctrine religieuse, d'apolog6-
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tique, d'histoire de. 1'Eglise, l'explication de 1'gvangile du dimanche, des notices biographiques, des
poesies pieuses, etc.
ALMANACH DE LA CHARITE,.par Chaurrondo, 1923.
C'est la quarante et unieme annee que parait cet
almanach; il contient tous les renseigoements religieux, civils, 6conomiques qui peuvent atre utiles
pour les habitants de I'ile de Cuba.
LABORA. Revue mensuelle. Organe des Cubaines
catholiques.
- I" octobre 1922.
Une beindiction, par Ramon Gaude. Dieu a beni le
sanatorium des Cubaines catholiques o- se divouent
les Filles de la Charit6. L'oraiso d'uxe mire, poesie
par Ramon Gaude. Uie fabrique. A Santiago de Cuba,
les Filles de la Charit6 viennent d'installer une
fabrique.
-

1

r"novembre 1922.

Anarchie fiministe, par Ramon Gaude.
LA MILAGROSA. Revue mensuelle dirig6e par les
Lazaristes.
- 27 novembre 1922, I" numero.
Salut. M. Alvarez, visiteur, envoie un salut cordial
aux Filles et aux Dames de la Charit6, aux Enfants de
Marie et leur annonce la nouvelle revue, qui a pout but
de pr&cher la pi6t6, la science, le travail. - En guise
de presentation, par Ramon Gaude. Notre confrere
expose le but de cette revue, son utilite. - Saur Rosalie Rexdu, par Riolai. Biographie de la c6lebre Fille
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*dela Charit6. - Podsie sur la Miraculeuse, par Ramon
Gaude. - Les associationsde la Mkdaille miraculeuse.
Details idifiants sur certains groupements. - Que
signifte la Miraculeuse, par Sainz. Elle est le debut des
misericordes de Marie a notre 6poque. - Poesie A la
Miraculeuse, par Eugenio Escribano. - Grdces et
faveurs de la Midaille. - Bibliographie.
-

Dcembre 1922, n 2.

II faut avoir du courage, par Ramon Gaude. La d6votion a la M6daille doit se montrer par les oeuvres. Congres fiminin; on y traitera des droits de la femme,
de sa mission sociale, de son travail: elle doit prot6ger
Ie foyer, lutter contre la prostitution, les maladies
-vsnriennes, la tuberculose, la pornographie, I'immoraliti des livres et des spectacles; elle doit d6velopper
les services d'hygiene infantile, les colonies de vacances
et autres oeuvres pour enfants; assistance sociale de
la jeunesse; suffrage des femmes; la femme dans le
-commerce; la femme dans l'agriculture. - La divotion
.i Marie est un 6lement de vie pour 1'6poque actuelle,
par Sainz. - Soukaits aux lectrices de la revue, par
Ramon Gaude. - Une fte pleine depfosie. C'est la fete
de la M6daille miraculeuse, office- solennel le matin
.avec sermon : la M6daille est notre conseil et notre
force dans les tribulations de la vie; le soir, s6ance
musicale et litteraire.
Nouvelles des associations.Bontis de la Miraculeuse.
Mort d'une enfant de Marie. Le Patronage de SaintVincent. Ses trois oeuvres principales sont les Filles de
la Charit6, les Dames de la Charit6, les Pretres de la
Mission. Voici leurs travaux dans I'ile de Cuba : I* Filles
de la Charit6 : h6pital Saint-Lazare, de Paul, de la
Medaille, de la colonie espagnole. Maisons de bienfaisance et maternit6; asiles (Saint-Vincent-de-Paul,
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Jesus-Marie, Domiabaire, Salen, Filles de Marie) ofi
sont recueillies un grand nombre de petites filles

dipourvues de tout secours; crkches oi les Filles de
la Charit, aident les Dames de la Charit6; colleges
pour jeunes filles; 2* Dames de la Charite : elles ont
dipens6 pour les pauvres, en 1921, 13381 dollars;
en 1922, I 268; elles ont secouru cent soixante-huit

families; la pr6sidente des Dames est la comtesse de
Buenavista; le directeur est M. Jean Alvarez, visiteur
des pr4tres de la Mission.
-

Fivrier 1923, n* 2.

Lumiere, par Ramon- Gaude. Les rayons de la
Medaille r6pandent la bonne lumiire. - La Vierge et
la Mire, par Sainz Marie est le modele des vierges et
des meres. - Le Vote politique des femmes, par Pradella. L'Association des catholiques cubaines. La Milice Josiphine. - Origixe cileste des Enfants de
Marie, par Cabrera. - Bontis de la Midaille. - Nouvelles des associations. Notice sur une Fille de la
Charit6 et sur une Enfant de Marie. L'ouvre des
Dames de la Chariti.

BRESIL
Lettre de ma saur DUBUS, Aconome de la Province
du Brisil, h M. GLEIZES, assistant de la MaisonMere.
3
3r janvier 19a .

MONSIEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Je suis heureuse de pouvoir vous signaler une nouvelle faveur accordee par le vener6 M. le Vacher .
une de nos sceurs bresiliennes. L'ann6e derniere,avanj
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de quitter Paris pour reprendre le chemin du Br6sil,
j'emportais des images de M. le Vacher. Ma Sceur
Visitatrice en distribua quelques-unes a l'6poque de
la retraite a la Maison Centrale et une soeur de l'int6rieur en apporta une a sa compagne, tres malade,
gardant le lit depuis un certain temps, en proie a de
violentes douleurs rhumatismales. Cette soeur, jeune
encore, commenca alors une neuvaine pour obtenir
ou de gu6rir et reprendre son office ou de mourir
ainsi qu'elle le dit dans la relation ci-jointe. Le
r6sultat de sa foi et de sa pikti fut une gu6rison
complete qui se maintient depuis le mois d'aoft 1922.
Je viens de voir cette sceur qui se porte a merveille
et conserve en son coeur une reconnaissance sans
bornes pour son saint liberateur. Elle a, sur le d6sir
exprim6 par ma Soeur Visitatrice, 6crit le r&cit de sa
gu6rison que je joins A cette lettre et assure que le
docteur qui l'a soignee est prvt a d6livrer le procesverbal attestant sa gu6rison subite et miraculeuse.
Puissent ces grices obtenues concourir a la prochaine glorification de celui que nous aimons a appeler notre frbre comme les bienheureux Jean-Gabriel
et Francois R6gis.
Sceur DUBUS.
Voici la relation de la sucur qui a 6td gudrie :

Le 3 mai 1922, je fis un r&ve qui m'impressionna
beaucoup: J'assistais a la sainte Messe; au moment de

la communion; je m'agenouillai a la sainte Table avec
mes compagnes, mais arriv6 i moi, le pr6tre, au lieu
de me donner Ia sainte Hostie, me pr6senta le calice
avec le precieux sang. J'eus un mouvement de contrariet6, car je voulais communier comme les autres, mais
le ministre du Seigneur me dit avec fermet6 : a II
faut le boire jusqu'& la derniere goutte, c'est la
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volont6 de Dieu. > J'obeis alors, quoique avec repugnance, pensant que Notre-Seigneur me reservait une
grande souffrance. En effet quelques jours plus tard,
je ressentis des douleurs aigues dans le dos et
l'6paule droite, puis le rhumatisme s'6tendit sur tout
le bras droit me mettant dans l'impossibilit6 de faire
le moindre mouvement. C'itait au mois de juillet; la
main droite se ferma completement et je ressentis les
plus vives douleurs. Cependant je devais boire le
calice jusqu' la derniere goutte et le 28 juillet ayant
commenc6 a faire la classe, je sentis soudain des
douleurs si aigues, au genou droit, que malgre mes
efforts je ne pus contenir mes larmes. Je fus contrainte
de me mettre au Jit et le moindre mouvement me
devint des lors impossible. L'enflure des membres
s'accentua jusqu'au i" aoit, oi je commenqai une
neuvaine au serviteur de Dieu, Jean Le Vacher, lui
demandant de guerir on de mourir, ne pouvant pas me
r6signer a passer ma vie dans l'immobilit6. Le 3 aout,
j'eprouvai un tres vif d6sir d'entendre la sainte Messe
et de faire la sainte communion, aussi le son de la
cloche annonaant le saint Sacr'fice me fit verser des
larmes bien ameres. Cependant i l'heure de l'16vation, je m'unis a l'oblation de Notre-Seigneur sur
1'autel et redis avec ferveur la formule des saints
Vceux. Aussit6t apres je m'endormis. Je vis alors en
songe sainte Agnes, la patronne. de I'Association
des Enfants de Marie a laquelle j'appartenais avant
d'entrer en Communautt, et que j'avais invoquee la
veille. Elle entr'ouvrit le rideau de mon lit et se tint
debout pres de moi. Sa beautk me ravissait, elle portait une tunique jaune et ses longs cheveux ondulbs
etaient retenus par une couronne de roses. Pres
d'elle, un pretre respectable, a l'air majestueux,tenant
en main un ciboire me dit : a Je viens satisfaire votre

-

383 -

d6sir. , - Je lui dis alors : K Seriez-vous Jean Le
Vacher? - 11 fit de la tete un signe affirmatif, mais
doutant encore, je lui dis : c Est-ce vous qui avez kth
mis a la bouche du canon ? - C'est moi-meme n dit-il
encore, puis 6levant la sainte Hostie, il dit ces mots :
a Ecce Agnus Dei.) Sainte Agnes s'agenouilla, r6cita le
Conflteor et je recus la sainte communion. Se retournant alors vers moi, Jean Le Vacher me dit : a Votre
et ii disparut. Sainte Agnbs
C
jugement sera terrible
se leva alors, sourit et ferma le rideau. En ce moment,
je m'eveillai et fis un mouvement sans ressentir de
douleur, je renouvelai la tentative, toute souffrance
avait disparu. J'attendais ma bonne Supirieure pour
me lever, ce que je is sans la moindre souffrance et
depuis je n'ai plus rien ressenti.
Que Dieu soit bini pour m'avoir iprouv6e par la
douleur, car par ce moyen, la saintet6 et-le pouvoir de
l'humble fils de saint Vincent ont 6et reconnus parmi
nous.
-

CHILI
Letire de semr ABADIE t la Tres Honorie Miee INCHELINH6pital de Copiapo, 19 novembre zxga.

MA TRtS HONOREE MtRE,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous

four jamais!

C'est pour soulager nos coeurs et pour tranquilliser
le v6tre que je viens vous faire part des peines et des
6motions qu'il a plu au bon Dieu de nous envoyer,
mais aussi de la protection dont nous avons &6t l'objet.
Notre Immaculke -Mre nous a sauv6es et tout le personnel de I'h6pital.
A minuit, du o1au i courant, nous etions reveill6es
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par une secousse tellement forte qu'il 6tait impossible
de se tenir debout; les murs se balantaient et s'&croulaient; l'obscurit6e tait complite, car les tuyaux a gaz
avaient tt6 bris6s. On se trainait dehors et on se
croyait ala fin du monde, entendant des cris et des
lamentations d'hommes et de femmes. Avant la fin du
tremblement de terre qui a, dit-on, dur6 deux minutes,
j'6tais a la salle des malades, a moiti6 habill6e et apres
etre tomb6e deux fois sur les decombres; je croyais
trouver les pauvresmalades graves 6crases, car leur salle
etait presque toute detruite. Quel sculagement quand
j'ai pu me rendre compte qu'aucun des soixante n'6tait
bless6! Et nos actions de graces, nous les avons rpe&tees dans toutes les salles. Aussi, apres avoir arrange
de notre mieux nos pauvres malades dans leur jardin
et leur avoir fait prendre quelque chose de chaud,
nous sommes venues pros de Notre-Seigneur dans le
jardin de la communauti et l1, dans une fervente
communion, nous avons puis6 des forces pour supporter ce qu'il plairait au bon Dieu de nous envoyer
encore, car la terre tremblait toujours, ii 6tait deux
heures. A six heures, on nous avisait de preparer des
lits pour les blesses de la ville en grand nombre de
meme que les morts. Des families entihres de huit et
dix personnes avaient &teensevelies sous les ruines.
Combien plus nous avons remerciI le bon Dieu
d'avoir gard6 tout notre personnel! Tout I'h6pital est
d6truit; les murs qui restent debout ne sont pas sfirs et
peuvent tomber d'un moment a I'autre, ce qui fait que
nous dormons dehors sans avoir pu nous procurer une
tente jusqu'a present. Pour abriter les malades, nous
avons cousu des sacs qui ne les garantissent pas trop
mal du soleil et du froid de la nuit; quant a nous,
nous avons nos rideaux de lit, nos sant6s sont bonnes.
Notre chore chapelle, que nous avions rebitie avec
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bien des sacrifices est complitement aniantie : toutes
les statues brisbes, y compris celle de notre bienheureuse Mere, arriv&e depuis seulement trois mois et
celle de saint Vincent qui avait voyage avec les soeurs
du Chili revenant de la retraite. Seule, notre Immaculie Mere qui itait au-dessus du maitre-autel y est
encore; nous n'avons pu la faire descendre a cause du
mauvais etat des murs et des secousses continuelles.
Dieu veuille que nous puissions la conserver!
Toutes les personnes qui visitent l'h6pital, et
d'abord le president de la Ripublique, ne s'expliquent
pas comment nous avons pu nous sauver avec nos malades; its sont obliges d'avouer que nous avons ite
I'objet d'une protection particulire du bon Dieu.
Nos sceurs, en cette circonstance, ont 6t6 d'une
abnegation et d'une g6nerositd sans 6gales; elles me
chargent de vous saluer filialement, ma Mere et de
dire que, dans cette occasion, comme toujours, elles
remercient avec moi le bon Dieu de nous avoir appelies dans la famille de saint Vincent.
Sceur ABADIE.

IQUATEUR
III. -

]TAT ACTUEL

DES (EUVRES DES FILLES DE LA

CHARITE A GUAYAQUIL
Jetons maintenant sur nos oeuvres de Guayaquil un
coup d'oeil d'ensemble. Il y a 8 maisons de sceurs :
I" L'h6pital g6neral se compose de 18 salles de
malades, sans compter les pavilions de chirurgie oi
1'on paye pension et autres services compl6mentaires;
on y recoit de loooo •a i ooo malades par an, sans
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compter ceux qui viennent tous les jours pour se faire

soigner. II y a 24 sceurs.
A 1'h6pital est rattachie actuellement 1'6cole de la,
Sitrne qui compte cette ann6e 370 enfants, et on a du

cesser d'en recevoir faute de local. Pour cette 6cole,
il n'y a qu'une sceur avec quelques employees.
2' L'hospice loge 250 vieillards. IH y a aussi une

association d'enfants de Marie, pour les enfants de la
maison. A l'hospice sont rattach6s 3 lazarets de Guayaquil : celui de la petite v6role, assez souvent inoccupe,.
celui de la peste bubonique et celui de la fivre
jaame, vide depuis plusieurs mois. A l'hospice, il y a.
9 soeurs.
3" Le ( Manicomio , on asile d'ali&n6s,qui, avec la
maison de temp6rance, reqoit environ i8o malades. II
y a 6 sceurs.
4* L'h6pital militaire dont le nombre de malades.
oscille entre 60 et 8o malades; 6 soeurs.
5" L'h6pital central a une maternit6, oi l'on a recu
l'an dernier 4 549 malades,et un h6pital d'enfants qui
sont arrives l'an dernier au nombre de 3 734. 11 y a.
6 sceurs.
6 L'asile Galecio a 3 sceurs dirigeant 20 orphelines.
7° L'asile Calderon a 5 soeurs et, en plus de son orphelinat recevant 5o enfants, a aussi une 6cole de
15o enfants externes, et une association d'Enfants de
Marie pour internes et externes.
8"La Providence oh travaillent 6 soeurs est la seule
A cette
maison qui appartienne a la Communautn.
maison il y a : i* quelques orphelines dont le nombre
est tres restreint; 20 uR internat qui fait vivre l'orphelinat; 3* un college avec asile qui a cette annie
35o enfants environ; 4" une association d'Enfants de
Marie, compos6e d'internes et d'externes, de touts les.
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quartiers de Guayaquil; 5* c'est l1 aussi que les Dames
de la Charit6 tiennent leurs reunions.
Toutes ces maisons sont soutenues par une sociit6
laique de bienfaisance, sauf la Providence qui se soutient elle-m&me, I'h6pital militaire qui depend du
gouvernement, et les deux icoles de la Sirene et du
Calderon qui, bien que dependant de maisons de la
1bienfaisance, doivent vivre a leurs frais.
Avec la Providence, il n'y a que deux ecoles oiz l'on
s'adonne ia 'enseignement; I'an dernier, on a du en fermer deux par manque de soeurs. C'est bien peu, si
l'on compare a d'autres 6tablissements des Filles de
la Charit6; c'est bien peu surtout si l'on considere le
grand besoin qu'on en aurait A Guayaquil, vu que
la ville possede seulement trois autres colleges religieux pour jeunes filles, tandis qu'on rencontre partout des 6coles laiques. Et encore, que de difficult6s
pour soutenir ce peu qui existe!
Le service religieux est assur6
l' hospice par la
Communaut6 des Peres augustins, a l'asile Jd'alienes
par les Peres salesiens, a l'hopital militaire et i Calderon par un pretre s6culier. Notre communaut6, composee de trois confreres, est chargie de l'h6pital
central, de I'h6pital g6neral, de la Providence et de

Galecio. En plus de ce travail ordinaire, il y a les
confessions des sceurs dans toutes les maisons, la
direction des MM. de la Conference de Saint-Vincentde-Paul, des Dames de la Charit6, des Enfants de
Marie de la Providence et de Calderon, et des cath-

chismes et premieres communions de la Providence,
de Calderon et de la Sirene.

Oblig6 d'avoir une maison a Guayaquil, de par le
premier contrat passe en 1869, M. Fiat avait voulu

que notre maison pIt s'organiser de facon a pouvoir
*donner des missions. Nous n'en pouvons donner,
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absorbes que nous sommes par les oeuvres de nos
sceurs. Cependant, nous avons l'h6pital general qui est
comme une mission perp6tuelle : 1oooo Ai ooo malades arrivent tous les ans; ne pouvant, nous, aller
chez eux, ce sont eux qui viennent a nous. Ils viennent
pour soigner le corps, mais beaucoup trouvent la guerison de l'5me: combien qui n'ont jamais vu de pretre,
qui ne l'ont jamais approch6, qui ne l'ont connu qu'a
travers les prejug6s r6pandus partout a son sujet!
Combien aussi qui n'ont jamais le temps de penser i
leur ame, disent-ils, ou qui, embarrasses dans des liens
coupables, se trouvent depuis de longues annees loin
du bon chemin! Arrivant & 1'h6pital, ils se trouvent
par lan6cessitb, comme dans un lieu de retraite relatif;
ils respirent certain air de pikt6 bien different de
celui qu'ils respiraient auparavant; ils entendent la
parole de Dieu, et, la grice aidant, beaucoup profitent
de leur passage & l'h6pital pour r6gler leurs affaires;
beaucoup m6me, comme date de leur confession, n'ont
que leur passage a l'h6pital! Combien de premieres
communions, et de tout ige, de dix ans a quatrevingts ans!
M. Allot, a son passage par l'h6pital g6n6ral, a
donn6 une forte impulsion au mouvement religieux et
a indiqu6, par son exemple, la mtthode a suivre. Son
successeur n'a eu qu'a suivre cette m6thode pour conserver ce bon mouvement. Pour se faire une id6e des
r6sultats obtenus, voici la statistique commencie par
M. Allot en 1916 et continube depuis lors :
En 1916 : 7 087 communions et 72 mariages on 1egitimations d'unions illicites.
En 1917 : 8 599 communions, dont 2698 hommes et
59,o femmes; 58 mariages.
En 1918 : 9825 communions, dont 2679 hommes et
7 146 femmes; 63 mariages
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En 1919 : 0 588 communions, dont 3 3o4 hommes et
7 284 femmes; 71 mariages.

Ces chiffres paraissent bien peu de chose, compares
aux r6sultats qu'on peut atteindre ailleurs; mais dans
le milieu ou nous sommes, c'est deji bien consolant.
Voici quelques comparaisons qui aideront a se faire
une idee juste. Dans un sermon prononc6 k la cath6drale de Guayaquil, en presence de 1'6veque du diocese, le pr6dicateur, qui n'a pas l'habitude de p6cher
par pessimisme, loin de la, faisait la constatation suivante : cDans une ville de 80 ooo ames comme la n6tre,
il y en a tout au plus 4ooo qui remplissent le devoir
pascal. , - Plus r6cemment, pour la fete de saint
Jean de Dieu, patron de l'h6pital, sous le nom de neu-

vaine preparatoire, on avait donn6 une s6rie de sermons de missions; Monseigneur, qui avait Wte invite a
cel6brer la messe de communion, disait en sortant
qu'en une seule fois il avait donn6 plus de con~munions d'hommes que dans toutes ses visites pastorales
de l'ann6e; et il faisait allusion aux communions de
la chapelle, mais dans les salles il y enavait eu presque
autant. - Pour les mariages, il nous a Wtedit que nous
en faisons plus que dans aucune paroisse du diocs&.
Ces derniires reflexions laissent assez A entendre la
triste situation de Guayaquil au point de vue religieux:
il y a beaucoup a faire. Que saint Vincent et la bien.heureuse Louise de Marillac r-pandent en abondance
leur esprit sur notre double famille de Guayaquil, afin
que, Filles de la Charit6 et missionnaires, soyons de
bons instruments entre les mains de Dieu pour contribuer a sa plus grande gloire.
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PEROU
LA MISSION DE JAUJA

Lettre de Saur MANTEZ i la Tres Honoree
Mhre INCHELIN
Cette mission, qui ne date que de 19o4 est la plus
recente de toutes les fondations du Perou. La ille de
Jauja est situee sur les flancs de cette longue Cordilliire des Andes qui parcourt 1'Amerique du Sud dans
toute sa longueur; son altitude est de 3 387 matres.
L'air qu'on y respire est excellent pour les poumons
malades, aussi tne foule de'poitrinaires y arrivent
sans cesse, avec l'espoir d'y recouvrer la sante. Lorsque
la commission du Bureau de bienfaisance appela des
Filles de la Charit6 pour le service de l'hopital, nous
partimes de Lima, au nombre de quatre, accompagnies de ma Sceur Castagnet, notre bonne Visitatrice, et de
la Scetr Servante de Tarma, petite ville voisine de
Jauja. A cette 6poque, la ligne du chemin de fer
n'tait construite que jusqu'i la Oroya; cette ligne
pratiqu&e au milieu des hautes montagnes est un vrai
chf-d'ceuvre; pour vous en faire une idee, ma Trbs
Honoree Mire, figurez-vous les lacets de Lourdes,
decuplis. Cette voie ferr&e, pour serpenter les monts
en tons sens, doit faire de longs d6tours, en zigzags;
pour ne pas ritrograder, si une montagne lui barre le
passage, elle la traverse; c'est ainsi que de Lima a la
Oroya nous dumes passer soixante-deux tunnels; done
on a dC percer soixante-deux montagnes, quel travail!
Puis naturellement, entre chaque montagne, se trouve
soit un cours d'eau, soit un ravin, done, des ponts
s'imposent en grand nombre, et de plus il les faut
solides, car il en est qui sont suspendus au-dessus de
profonds abimes; aussi lorsque le train s'engage a
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toute vapeur sur le pr6cipice b6ant, la nature 6prouve
instinctivement un sentiment d'angoisse qui force
l'ame a s'l6ever avec confiance vers Celui qui tient en
main la vie de ses creatures et alors une priere ardente
s'el6ve du coeur vers Lui.
De la Oroya nous continumnes notre voyage, a cheval, jusqu'a Jauja oiu nous fumes recues en triomphe;
un grand nombre de cavaliers 6taient venus a notre
rencontre a quelques kilometres dans la campagne;
ceux-ci nous escorterent jusqu'l la ville, ou tons les
habitants nous accueillirent avec enthousiasme : de
tous les balcons, les fleurs pleuvaient dans nos cornettes et une foule de genssympat-hique nous accompagna jusqu' l1'h6pital. La nous trouvames une
dizaine de malades, couch6s sur de vieux matelas
6tendus sur le.sol; pas de lits, pas de linge, rien; tout
manquait! Les appartements delabr6s qui devaient
abriter les soeurs, n'avaient pas de fen6tres; aussi dis
le jour m6me, il fallut s'ingenier pour eviter les visites
nocturnes.
Comme vous le pensez bien, ma Tres Honoree Mere,
les premiers mois furent tres p6nibles, dans de telles
conditions : aucune provision, ni pour nos malades, ni
pour nous-m&mes; i'enthousiasme des Jaujinos s'6tait
born6 a nous jeter des fleurs, Heureusement notre
Soeur Servante avait 6t0 choisie parmi les seurs de
I'h&pital du , Deux de Mai ,, Lima et ses anciennes
compagnes, infotrmes de notre detresse, s'empresserent de nous venir en aide, en nous envoyant de quoi
subsister pour quelques temps. Nos moments libres
6taient employ6s a b&cher la terre pour y planter des
l6gumes; puis ma Soeur Visitatrice nous fit parvenir
les meubles et objets indispensables, et pen &pen nous

nous installimes, ainsi que nos malades, dans trois
-corps de btiments s6par6s que l'on appelait pompeu-
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sement h6pital, mais qui en realit6 n'avait d'h6pital
qfe le nom : en attendant, nous disait-on... et ce provisoire dura dix-sept ans!...
Ce qui n'empecha pas, cependant, de cr6er des
oeuvres: d'abord un terrain fut achet6 dans une rue
voisine, pour ouvrir un college oI le nombre des
enfants alla toujours en augmentant; puis un ouvroir
fut ouvert pour de jeunes filles pauvres, qui venant de
Lima, delicates du poumon, etaient en etat cependant
de travailler quelques heures par jour, pour gagner
une partie de leur nourriture; puis l'Association des
Dames de la CharitA fut 6tablie, afin de pourvoir aux
nicessitis des pauvres de la ville; ces dames ne tardirent pas a ouvrir un dispensaire, oh leurs proteges
re<oivent, gratuitement, la consultation du docteur
ainsi que les rembdes. L'Association des Enfants de
Marie fut aussi formee, et devint en peu de temps tres
florissante.
11 semblait enfin necessaire de r6unir, dans un m6me
local, tant d'oeuvres diverses diss6min6es dans la ville :
donc, comptant toujours sur la bonne Providence, ma
Seur Visitatrice nous donna un terrain, oi se sont
construits, depuis trois ans, deux vastes b.timents
6gaux et paralleles, tres solides, tres aeres, affectes
l'un aa college dont le nombre des 6lves est de
quatre cents, et I'autre a l'ouvroir interne des jeunes
filles pauvres de Lima. II comprend deux dortoirs de
vingt lits chacun, une infirmerie, dipense, salle de bain,
cuisine et une grande salle de couture.
Entre ces deux constructions, s'en elevent deux
autres, d'abord une belle chapelle de style gothique,
qui se construit a mesure que des dons pieux sont
offerts a cette intention, et on cesse les travaux, lorsque
les ressources manquent; derriere la chapelle, la communaut6 que les sceurs occupent, depuis un mois seu-
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lement, a ma grande satisfaction, car jusqu'A present,
elles n'avaient pas eu de local sp6cialement destin6
pour elles.
Comme je vous l'ai dit, ma Trbs Honoree Mere, le
climat de Jauja est excellent pour gu6rir de la tuberculose; or, un jour, un homme trbs riche de Lima,
M. Olavegoya, fat atteint de cette terrible maladie:
d'apres I'avis de son docteur, il vint passer trois ans
a Jauja et retourna a Lima si parfaitement gubri qu'il
v6cut de longues annies encore; il vient de mourir
tout recemment d'une paralysie, dans un age avanc6.
Ayant exp6rimenti, lui-meme, la bont6 du climat, il
r6solut d'en faire profiter les pauvres, et dans ce but,
fit un legs avant de mourir, par lequel il offrait i la
Bienfaisance de Lima une somme importante, afin
qu'elle puisse construire, dans la ville de Jauja, un
sanatorium pour les tuberculeux.
Afin de remplir les dernieres volont6s de cet homme
charitable, on fit I'acquisition d'un vaste terrain, qui
n'est s6par6 de la communaut6 que par un seul mur,
ce qui fait que les oeuvres diverses peuvent avoir la
meme direction, car les smurs employees au sanatorium viennent facilement i ia communaut6 pour
suivre les exercices. Ce sanatorium comprend dtija
deux pavilions situes a cinquante mitres de distance,
l'un pour les hIommes et I'autre pour les femmes; chacun d'eux est compose d'une grande salle bien akree,
pour les malades gratuits; elle contient vingt lits,
puis seize chambres skpar6es, pour les malades payant
une pension; Ie pavilion comprend de plus un r6fectoire, une salle de bain, petite cuisine, enfin un dortoir pour les employds et une pibce affect6e a la pharmarcie.
Dans un c6t6 du pavilion des hommes, on vient
d'installer un laboratoire, oh, a l'aide du microscope,
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on peut reconnaitre, pour chacun des malades, la presence ou l'absence du terrible bacille.
Entre ces deux pavilions, s'en construit un autre
pour la cuisine et ses d6pendances; et cette ann6e,
des onze pavilions du plan du sanatorium, on espere
en construire deux autres.
Vous voyez, ma Trbs Honoree Mere, que les oeuvres
de Jauja sont n6es et se sont d4velopp6es dans la
pauvret6; elles en ont et en auront toujours le cachet,
c'est ce qui leur a valu et leur attirera, j'espere, la
benediction du bon Dieu, car il sera toujours difficile
de se procurer des ressources dans nos montagnes.
A Jauja, nous sommes a la limite des lieux civilises
dans le PNrou, car, dans le dipartement limitrophe du
n8tre, existent encore des forcts vierges, dans lesquelles sont des peuplades sauvages, vivant sans industrie, du produit de leur chasse; ces pauvres etres
fuient & rapproche des 6trangers, et s'enfoncent dans
leurs broussailles d'ou ils tirent leurs flches sur les
explorateurs assez hardis pour oser s'aventurer dans
leurs repaires; on dit que parmi eux se trouvent encore
quelqaes anthropophages.
Les gens du peuple au milieu duquel nous vivons
sont les descendants de ces fameux Incas, au teint
bronzd, que les gravures repr6sentent a demi nus, la
ttte ornCe de plumes, un javelot a la main, foulant
lewr sol rempli d'or et de m6taux pricieux, sans en
connaitre la valeur, et sans savoir en tirer profit. Ils
adoraient le soleil et lui avaient levi un temple
magnifique dont on voit encore les ruines grandioses;
les murs de ce temple 6taient recouverts d'une coucbe
d'or et le vestibule 6tait orn6 d'animaux de toutes
sortes, sculpt6s dans des blocs d'or massif.
La civilisation a modifi6 leur costume et leur religion : maintenant les Peruviens ne rendent plus aucun
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culte au soleil, mais tout en devenant chretiens, les
Indiens de nos contries ont conserv6 d'anciennes pratiques superstitieuses, celle par exemple de glisser,
dans le cercueil de leurs d6funts, les aliments qu'ils
ont pr6f6ris pendant leur vie. Chaque ann6e, le
2 novembre, les membres de chaque famille se rendent
ensemble an cimetiere pour verser une bouteille d'eau
b6nite sur la tombe de chacun de leurs d6funts, afin,
disent-ils, de donner a boire aux imes, ils ont une
foule d'autres pratiques de ce genre : pauvres gens!
La generation actuelle, fr6quentant les classes et pensionnats modernes itablis dans les villes, y apprendra
la pure doctrine de 1'6vangile et finira par comprendre
l'absurdit6 de ces pratiques, qui ainsi disparaitront
avec le temps,
A Jauja, la population n'est que de 6000 habitants,
dans la ville, et le meme nombre, i peu pris, r6partis
dans les nombreux villages environnants; ii n'y a pas
ici de families riches, les mieux acconmmodies doivent
leur aisance a leur travail et ne sont nullement dispos6es a prodiguer leur modeste superflu, pour le soutien des pauvres poitrinaires, venus de Lima afinde
se retablir. Les indigenes du pays ne demandent pas

I'aum6ne, mais ne la font pas non plus; chaque phre
de famille ensemence' lui-meme et seme dans son
champ, an temps des pluies, ce qui est nicessaire A
l'alimentation de tout son personnel pendant 1'annke;
puis, sa recolte faite, il vit tranquille et sans soacis
pendant i'hiver, an milieu de ses enfants et de ses
animaux, qu'un m&me toit abrite. II en est de 6rame

pour chaque famille.
Vous comprenez, ma Tris Honoree Mire, qu'avec

de tels principes, les ceuvres des Filles de la CharitA
ne sont ni comprises, ni aidees, par cons6quent; ce

sont les personnes 6trangeres a la ville, venues ici,
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soit pour leur commerce, soit pour leur sante, qui sont
notre unique providence.
Au commencement de cette annie, nous avons pu
ouvrir les deux pavilions terminds du sanatorium.
M. le cure vint les bCnir et, le 25 janvier, nous vimes .
arriver de Lima, les premiers malades; ce jour anniversaire du commencement des oeuvres de notre Compagnie nous sembla de bon augure, en nous faisant
esptrer, pour cette oeuvre naissante, la binediction de
saint Vincent. Maintenant nous avons pros de quatrevingts malades, tous les lits sont occupis. Jusqu'a
maintenant, chacun a senti une amelioration notable
dans son 6tat, due a 1'excellent climat et a la bonne
alimentation; la Bienfaisance a nomm6 un docteur
specialiste qui les voit chaque jour, il est aide d'un
interne, itudiant en m6decine. Ensemble ils prescrivent les remedes n6cessaires aux malades, pour
enrayer le terrible mal dont ils sont atteints.
Le 15 juillet,Mgr l'archeveque de Lima,qui, comme
vous le savez, est fils de saint Vincent, vint benir la
chapelle dont je vous ai parlk, bien qu'elle ne soit pas
encore termin&e. M. le president de la R6publique
avait accepts d'en etre le parrain. II se fit remplacer
par M. le ministre des Travaux publics, accompagni
de trois ministres 6trangers'et d'une vingtaine de
dames des plus distingu6es de Lima, dont ]a presence
rendait la c6r6monie tres imposante; toutes les autorites de la ville y assistirent, ainsi que les Dames de
la CharitE et une foule nombreuse. Notre chapelle est
sous le vocable de Cristo Pobre, ou du Christ pauvre,
dont la d6votion est tres populaire ici. Sa statue repr6sente Notre-Seigneur ayant pris la forme d'un pauvre
malade; 1'expression de son visage est vraiment touchante, tous ses traits amaigris respirent la souffrance.
II semble dire a tous dans un muet langage : < Venez
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vous qui souffrez, je ressens vos douleurs; venez, vous
qui pleurez, je s6cherai vos pleurs. , Devant cette
statue, les pauvres, les riches, les petits et les grands,
se succedent sans cesse, et pendant que leur cierge se
consume lentement, ils demandent au Cristo Pobre,
avec une foi et une confiance sans bornes, la grace
qu'ils veulent obtenir. Et les nombreux ex-voto, suspendus autour de la statue, sont une preuve que le
Christ pauvre ecoute favorablement leur supplique et
se plait a 1'exaucer.
VoilA, ma Trbs Honoree Mere, 1'histoire de nos
ceuvres a Jauja, et puisqu'on dit le passe garant de
I'avenir, j'ai la-ferme confiance que le bon Dieu continuera de b6nir nos efforts, en faisant prospirer ces
ceuvres, qu'll a lui-m6me suscitees dans ces contrees
lointaines, oi son nom divin 6tait inconnu naguere et
oi d6sormais le peuple tout entier ne cessera de se
prosterner avec foi et confiance, devant les nombreux
autels elev6s en son honneur, et en celui de sa Mere
Immacul.e.
Vous serez heureuse de savoir, ma Tres Honoree
Mere, que, dans notre pauvre mission, le bon Dieu s'est
servi de vos filles, comme instrument de ses misiricordes; car, depuis dix-huit ans, combien de pauvres
poitrinaires venus ici dans l'espoir de recouvrer la sante
du corps y ont trouve ceile, plus pr6cieuse, de l'Ame!
Lui seul sait le nombre de conversions obtenues dans
notre vieil h6pital, et j'espere qu'il en sera de mrme
dans notre nouveau sanatorium, oi les secours spirituels sont assures A nos malades, par la presence d'un
chapelain, duquel nous nous efforcerons de seconder
le zdle, afin de procurer le salut des Ames et la gloire
de Dieu. Dans ce lointain Prou, devenu notre seconde
patrie, puissions-nous, par l'exercice charitable des
ceuvres de notre vocation, y faire bnir les noms de
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saint Vincent et de notre bienheureuse Mere, unis i
celui de la France.
Sceur MANTEZ.

Lettre de M. VERDIER, Supirieur gxenral,

aux Filles de la Charitide la province du Pirou
Paris, 1o mai ira3.

MES BIEN CHtRES SCEURS,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec vous pour jamais.
Apres s'etre devoue, longues anntes durant, au service de votre chore Province, M. Gl1nisson, votre
respectable directeur, sentant les atteintes de I'age
et aussi des infirmites, m'a pri6 de le d6charger d'un
office qui lui paraissait desormais trop lourd pour lui.
En verit6, ni sa bonne volont6, ni son divouement, ni
son intelligence meme n'ont diminu6; seule, la sant6
s'est grandement affaiblie de telle sorte que les forces
ne sont plus celles qu'exige une charge comme la
sienne.
Aussi n'ai-je pas cru devoir lui refuser ce qu'il me
priait de lui accorder.
Mais en meme temps, je suis heureux de saisir cette
occasion qui m'est offerte de le remercier publiquement de tout ce .qu'il a fait pour votre Province et
pour les soeurs qui la composent : retraites, conseils,
directions, encouragements, idification, beaux exemples de vertu.
Et en lui donnant ce temoignage de gratitude, je
suis bien assure d'etre votre interprete a ".outes et a
chacune, depuis la tres respectable Visitatrice et son
conseil, jusqu'A la dernire et A la plus jeune des
scurs qui composent la Maison Centraie ou les autres
maisons, puisque toutes voos avez pu le voir a
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l'<euvre, reconnaitre et appricier son dovouement a
vos int&r&ts spirituels.
Or, c'est par des prieres nombreuses et ferventes
que vous montrerez la raaliti et I'efficaciti de votre
souvenir. Ces prieres demanderont h Dieu pour votre

ancien directeur toutes les graces et faveurs surnaturelles qui lui sont necessaires.
Non moins que par la priere, votre souvenir reconnaissant se montrera par votre soin A rester fideles &
1'esprit que toujours inspira sa direction, aux vertus
et pratiques qu'il vous precha, aux exemples qu'il
vous donna. Sachez-le bien ! Voir toujours la Province
du P-rou persiverant dans 1'esprit de la Communaute et de saint Vincent, filialement attachbe aux
Supirieurs, sera pour votre ancien directeur, comme
pour moi-meme d'ailleurs, la grande joie, la suprenie
consolation, la seule r6compense qu'il puisse ambitronner.
Est-il besoin de vous promettre que, de son c6t6,il
ne vous oubliera pas aupres de Dieu dans.ses prieres,.
que vous serez presentes A son Memento de la.messe
quot~dienne et qu'il ne cessera de recommander a
saint Vincent et a votre bienheureuse Mere les int6r&s de votre Province.
J'ai df, en d&chargeant M. GlInisson de son office
de Directeur, lui chercher un successeur qui tint sa
place dans le Conseil de la Province, dans la direction des sears, qui pit, en meme temps, continuer
son ceuvre dans le meme esprit surnaturel et avec les
mkmes heureux resultats.
Mon choix s'est port6 sur mon cher confrere
M. Benjamin Bonhoure, Superieur de notre maison
de Santiago au Chili, et je I'ai nomm6 Directeur de
votre Province du Perou au lieu et place de M. 1loi
Glenisson.
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Les vertus, le zele, le divouement qu'il a montres
dans les divers emplois qui lui ont it6 confibs jusqu'ici me font lui confier, en toute assurance, le soin et
la direction de la Province avec ses oeuvres et ses
sujets.
II maintiendra parmi vous l'esprit de r6gulariti et
de pietf, il vous exhortera efficacement a l'amour et
a la pratique des vertus de votre saint 6tat, il vous
animera a l'intelligence du pauvre, vous encourageant
a le servir corporellement et spirituellement en esprit
de foi et de charit6. Pres de lui, la respectable saeur
Visitatrice trouvera conseil et encouragement; les
Officiires de la Maison Centrale, la directrice du
siminaire, toutes les soeurs en un mot, trouveront
chez le nouveau directeur, que la Providence leur
envoie, avec un accueil toujours paternel, la riponse
a leurs doutes, la consolation dans leurs peines, la
confirmation dans leurs bonnes resolutions, la force
de marcher, toujours mieux, dans la sainte vocation
des Filles de la Charite.
En retour, nous lui assurons le pr6cieux concours
de vos prieres et le concours, non moins puissant, de
votre parfaite dociliti. Vous serez exactes et d6iouees pour la sainte RIgle, pour I'observance genereuse des saints voeux, pour la fervente pratique de
toutes les vertus religieuses, specialement de I'humilitr, de la simplicit6, de la charite.
Remerciant dis maintenant et par avance, du beau
spectacle que donnera votre Province
ala Communaut6 de la terre comme a celle du ciel, je vous bbnis
toutes et chacune, vos maisons, vos oeuvres, vos
enfants et vos pauvres, et je me dis, dans les saints
coeurs de Jesus et de Marie,
Votre tout d6vou6 serviteur.
F. VERDIER.
Supirieur gnd•fal.
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REPUBLIQUE ARGENTINE

SLettre de ma Samr MONDANGE
TRts HONOREE MERE INCHELIN

A la

Moison Centrale, Buenos-Aires,. le xi octobre z9a2.

MA TRES HONOREE MERE,

La Gdce de Notre-Seigneur soil avec nous pourjamais!
Ainsi que je vous l'annonCais dans ma derniere
lettre du 20 aoit, nous avons en 1'insigne honneur et
la tres grande satisfaction de recevoir la visite de
S. Gr. Mgr Baudrillart qui, pendant deuxmois, a exerc6
dans cette grande ville de Buenos-Aires un z~le.
fructueux et tres appr6ci6, en faveur de la religion et
de la France.
Pour cette circonstance, ma Trss Honoree Mere,
quelques seurs de chacune des maisons de la capitale
vinrent a la Maison Centrale pour s'unir A nous et
assister d'abord a la messe que Monseigneur c6elbra
dans notre chapelle, puis a son modeste dejeuner
aprbs lequel Sa Grandeur remercia tres aimablement
du beau rochet que nous lui avions offert et ensuite,
laissant d6border son coeur d'ap6tre, de religieux et
de Francais, ii nous parla avec tant de sagesse et de
bont6 qu'il nous semblait entendre saint Vincent luimEme, nous exhortant A la vie interieure qui doit
animer nos oeuvres ext6rieures de charit.
Pendant ce temps-lk, s'etaient r6unies dans la salle
de retraite les principales personnes faisant partie de
nos ceuvres : Dames de Charit6, Enfants de Marie,
orphelines, pensionnaires, etc. Sur notre invitation,
Monseigneur voulut bien passer a la salle oil son
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apparition fut aussit6t applaudie et chant6e par un
hymne a sainte Jeanne d'Arc. Ensuite, plusieurs discours furent adress6s a Sa Grandeur pendant lesquels
son sourire si aimable, ses signes d'approbation nous
faisaient comprendre combien Monseigneur se r.jouissait de tout ce qui se disait a l'honneur de la France,
de la Communaut6 et de tout ce qui le mettait au courant des ceuvres charitables et d'apostolat de la Maison
Centrale. A son tour, Monseigneur prit la parole et dit
en termes 6mus combien il 6tait heureux de constater
les nombreuses oeuvres qui ont leur source dans cette
maison et, s'adressant specialement aux Dames de
Chariti et Enfants de Marie, que pour faire le bien,
il faut que les oeuvres soient inspirees par la pidt6 et
entretenues par la vie intbrieure, que leur action
ni'aura toute son efficacit6 qu'autant qu'elle aura sa
source dans un ardent amour pour la Vierge Immaculke, ainsi que I'a si bien exprime Mile Corina
Ochoa (secr6taire des Enfants de Marie) dans sa belle
langue espagnole dont elle sait si bien se servir pour
rendre ses sentiments d'une'maniere nette, delicate et
precise.
11 remercia aussi notre v6n6rable PNre Visiteur,
M. Dupeux, qui dans son discours lui avait si bien
rappele les relations intimes de saint Vincent avec le
.clekbre cardinal P. de Berulle et dit qu'en effet ces
deux grands amis avaient travaille a faire du clerg6
de France ce qu'il est, mais que saint Vincent avait
fait davantage et etait mont6 sur les autels et que
par ses Filles il avait atteint toutes les miseres, non
seulement en France, mais dans le monde entier.
Puis il s'adressa aux 6lves, en f6licitant d'abord la
charmante enfant qui avait si bien su s'exprimer au
nom de ses compagnes,et les exhorta a aimer et a
sanctifier le travail, soit intellectuel, soit manuel. Et
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en terminant il arr6ta ses regards sur l'autel de la
salle tout orni de drapeaux francais et argentins, et
loua l'union dde deux nations qui se comprennent, se
soutiennent et s'entr'aident pour assurer leur progres
dans le bien et la veritable grandeur, etc.
Sceur MONDANGE.

COMPLIMENT

PRONONCE PAR M"' CORINA OCHOA,
SECRETAIRE DES ENFANTS DE MARIE AS. G. M g BAUDRILLART.

A l'occasion de sa visited la Maison Centrale
le 19 aozt 1922.
ILLUSTRISSIME ET RiViRENDISSIME MONSEIGNEUR,

Je viens, Monseigneur, vous presenter l'humble et
filiale salutation des Enfants de Marie, qui se sont
r6unies en votre honneur a l'occasion de votre visite.
Soyez le bienvenu, Illustre Monseigneur, dans ce lieu
beni oz la main du Seigneur a transplant6 le verger
fecond de la double famille de saint Vincent, gloire
de 1'lglise catholique. Soyez le bienvenu dans cette
demeure, aim&e de Jesus, ou se forment les coeurs et se
faqonnent les ames des vierges du-Seigneur qui, remplies de charit6, se consacrent, sans reserve, au service
de Dieu et des pauvres, ses privil6gi6s. Soyez le
bienvenu dans cette ruche laborieuse oh le silence n'est
interrompu que par le doux murmure des ferventes
prieres, pendant lesquelles s'elabore le miel exquis
qui referme les plaies de celui qui soutfre, ainsi que
la cire tris pure, symbolisant la vie active et contemplative des 6pouses du Seigneur.
Soyez le bienvenu au seiu de notre Association, tant
aimee, qui se developpe sous la protection de notre
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Mere Immaculee et dont I'action s'harmonise avec la
doctrine de saint Vincent, qui nous enseigne que A le
bruit ne fait pas de bien et que le hieh ne fait pas de
bruit ) et qui, dans cet esprit, soutient les belles ceuvres
oiu se multiplient les secours distribues A la classe
ouvriere:
i Le Fourneau Sainte-Marguerite , oil se donne
journellement le repas A 35o ouvriers; la visite des
malades subvenant aux nicessites de 40 families indigentes; 1'atelier de couture avec ses reunions hebdomadaires, et le dispensaire gratuit avec ses portes
ouvertes A 90ooo malades, qui rejoivent annuellement
I'assistance du m6decin et les medicaments... toutes
ces ceuvres parleront mieux que je ne pourrais le
faire de notre adhesion a la chore Communaut6 de
Saint-Vincent et de plus, notre amour A Marie Immaculie se prouve par nos deux communions mensuelles:
I'une le premier jeudi et I'autre le 27 de chaque mois
en souvenir de la manifestation de la M6daille miraculeuse; puis notre retraite annuelle, suivie d'un phlerinage au sanctuaire national, et notre assistance nombreuse et recueillie A toutes les fetes de la sainte
Vierge.
Nous vous souhaitons la bienvenue, Monseigneur,
comme a un ambassadeur de la France bien-aimee,
seur jumelle de l'Argentine et que nous aimons fortement, ainsi que vous avez pu en juger pendant votre
sejour au sein de la soci&t6 de cette capitale. La France
que nous, Enfants de Marie, avons appris a aimer et A
venerer des notre enfance, parce que nous la savons
noble, g6enreuse et qu'elle est le modele et la maitresse
de toute civilisation. La France avec Paray-le-Monial
qui nous rappelle a chaque instant les r6velations de
1'amour et de la misericorde du Caeur de Jesus, ainsi
que les tendresses et benedictions de la sainte Vierge,
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par ses apparitions a la Maison-Mare de la rue du
Bac, a Lourdes, a la Salette, etc.
La France, p6piniere f6conde de saints et de martyrs. La France qui donne a 1'CEuvre de la Propagation
de la foi le plus grand nombre de missionnaires et de
saintes religieuses. La France avec son clerg6 heroique
qui, pendant la derniere guerre, a prouv6 devant le
monde entier que les ministres de Jesus-Christ ont
dans le cceur deux amours ins6parables : ( Dieu et
Patrie ".
La France, c'est pour nous (permettez-moi 'cette
expansion intime et personnelle), la France, c'est pour

nous, la v6nerable et double Communaut6 de saint
Vincent

a laquelle l'Argentine est si redevable depuis

l'ann6e I859, date o& les R1verends Peres Lazaristes
commencerent a 6vangeliser les habitants de nos for&ts
et de nos vastes plaines et coopererent a l'agrandissement moral et materiel de nos villes! Puis la legion
des Filles de la Charit6 qui arriverent comme messageres de paix et de misericorde aux moments les plus
difficiles de notre histoire, lorsque la guerre s'itait
dechain&e contre le Paraguay, ce qui leur donna l'occasion propice d'exercer des le d6but leur sublime
mission au champ de bataille, soignant les bless6s et
cela au peril de leur propre vie, murmurant . l'oreille
des moribonds une parole et une priere de consolation
et de foi et, plus tard, lorsque le chol6ra et la fivre
jaune dhcimbrent la population de cette grande ville
oi" rignait la plus grande terreur, ce fut le meme
d6vouement pour prodiguer aux pestif6rbs les secours
de leur charit6. Ma Sceur Berdoulat et trois de ses compagnes et ensuite douze autres succomberent victimes
de la contagion; le peuple, tmoin de leur immolation,
les declara h6roines de la charit6 et leur conserva
une iternelle reconnaissance. Et quant &oelles de nos
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jours, nous les voyons. a tous les instants, exercer leur
multiple apostolat dans les h6pitaux, les colleges, les
orphelinats; oh! certainement, nous les aimons beaucoup, les Filles de la Charit6; elles sont nos maitresses,

nos soeurs, nos amies fidiles, nous les aimons beaucoup,
parce que nous les connaissons et les trouvons toujours plus remplies de bonte et d'abnagation. Ne soyez
pas surpris, Illustrissime Monseigneur, si nous aimons
tant votre Patrie; n'est-elle pas pour nous le cceur et
la t6te de cette chere Communauti? Et finalement,
notre reconnaissance pour la France est intense, parce
qu'elle est le berceau de notre belle Association, de
cette arche de salut, au milieu de ce d6luge de maux
qui menacent la jeunesse et aussi les meres chritiennes.
La France, spar6e de l'Argentine par I'immensit6
de l'ocian,lui est tres unie par son affection r6ciproque
et par la communaaut de ses aspirations et de ses
sentiments. France et Argentine, situees dans diff6rents
h6misphbres, comme sentinelles de la foi et de la civilisation, sont comme les piliers immobiles de ce pont
mysterieux et gigantesque qui les unit en les rapprochant da ciel, de plus en plus.
France et Argentine,avec leurs glorieux 6tendards
entrelac6s,l'un tricolore avec l'image du Sacr-Cceur,
symbole de charit6 et d'hroisme, et I'autre bleu et
blanc, couleurs du ciel et du manteau de notre M1re
Immacul6e, tous deux representant deux nations bien
unies et pr&tes i d6fendre leurs saintes croyances
contre les attaques des ennemis de lear foi. Nous vouIons, Monseigneur, profiter de cette heareuse occasion
pour entonner un hymne de louanges
Il'heroique

peuple francais, a son devou6 clerg6, a son invincible
arm6e et nous formons les vceux, les plus fervents,
pour que cette chere France, si 6pxouv6e par la derniere guerre,se reliveplus prospere que jamais et que,
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malgr6 les attaques de l'impiet. et de la calomnie, elle
soit de plus en plus glorieuse par sa foi et sa civilisation.

Tels sont les souhaits et les hommages que nous
vous exprimons en ce jour, Illustrissime Monseigneur,
en vous priant de les agr~er et de les diposer en notre
nom sur 1'autel de Montmartre et devant le tr6ne de
Marie Immacul6e, comme la priere ardente des Enfants
de Marie de la R6publique Argentine qui demandent a
leur souveraine Mere la pers6v6rance dans la foi et une
protection spciale pour se conserver dignes jusqu'a
leur dernier soupir du si beau titre de filles privilegi6es de la Reine du Ciel.

URUGUAY
Lettre de Sawur N... Fille de la Charie,.
i M. Francois VERDIER, Supdrieur gindral.
Mellila par Montevideo, a septembre

a922.

MoN TRts HONORE PERE,

Votre binidictions'il vous plait!
Apres l'horrible attentat dont notre vin6r6 archeveque, Mgr Jean-Francois Aragone, a 6t6 l'illustre
victime, et qui a 6mu l'univers entier, il a plu a Dieu
de lui rendre la sant6 a la satisfaction de tous.
Sa Grandeur, repondant a 1'invitation de M. et
Mme Buxareo Oribe, est venue passer trois semaines
de convalescence dans leur propriet6 de Melilla, a
4 kilombtres du college. Nous pouvons nous flatter
d'avoir 6t6 les heureuses voisines du plus simple,
comme du meilleur des pr6lats.
Dimanche dernier, Sa Grandeur disait la premiere
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messe A la grande chapelle. Hier, premier vendredi de
septembre, par une pluie battante (larmes de Santa
Rosa de Lima), a six heures du matin, Monseigneur.
nous arrive, manifestant le d6sir de dire sa messe dans
la toute petite chapelle priv6e et seulement pour les
quatre scurs. Apres 1'6vangile, nous efmes la surprise
d'une charmante allocution sur le Sacr&-Coeur de Jesus:
amour, d6vouement, r6paration. Apres la messe, benediction d'une statue de notre bienheureux Pere. Puis,
avec une simplicit6 charmante, Mgr Aragone accepta
un frugal petit d6jeuner, disant que les Filles de la
Charit6 connaissaient les bonnes recettes culinaires
des cinq parties du monde. La gaiet6 et les bons
mots ne lui manquent pas; mais ce qui frappe en lui:
c'est sa pi6tC et sa saintetb. Pas un mot d'aigreur
contre son lache agresseur. Tout est bonti, douceur,
pardon.
Heureuses du privilege de l'avoir requ intimement
nous disons, comme beaucoup: Le Saint a passe par
ici.
Sceur N...

VARIETES
LES PRETRES DE LA MISSION A TOULOUSE
S AVANT LA REVOLUTION

C'est du temps mlme de saint Vincent qu'il fut
question d'introduire les pretres de la Mission a Toulouse. L'archev&que de Montchal (1628-1651), tres
preoccup6 de la formation de son clerg6, fit des
demarches aupres du saint. Dans une lettre a la R6v6rende Mere de Beaumont, saint Vincent en parle en
termes explicites : , Monseigneur en a eu la pensie;
le Principal du collkge l'a vu plusieurs fois a ce sujet ,
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et le texte ajoute : • Nous sommes dans la maxime et
dans la pratique de ne demander aucune fondation
et que c'est Notre-Seigneur qui nous a 6tablis la
o0 nous sommes, et si la Compagnie m'en croit, elle
en usera toujours de la sorte. Monseigneur 1'Archeveque vous pourra dire lui-meme l'indiffirence avec
laquelle il m'a vu agir en cette affaire. , La lettre,
dont l'autographe est conserve au monastire de la
Visitation de Toulouse, est datee du 9g mars 1647.
C'est donc a tort que M. Faillon retarde ces n6gociations jusqu'en 165o.
Elles n'aboutirent pas d'ailleurs et I'auteur de la Vie
de M. Olier semble bien en avoir donn6 la raison:
saint Vincent aurait craint que Mgr de Montchal
n'imitat l'iveque d'Arles. Ce prilat, au bout de deux
ans, avait renvoyE les Lazaristes qu'il avait demand6s
pour son s6minaire, a afn de rester libre de faire dans
l'occurrence ce qu'il jugeait convenable et n'avoir pour
auxiliaires que des pretres qui se donnassent k lui &
discretion et se missent sous son entiare d6pendance n
(Vie de M. Olier). Les conditions que I'archeveque
imposa aux bonalistes dans la fondation du s6minaire
pour sauvegarder son autorit6, confrment I'hypothese.
Quoi qu'il en soit, en septembre 1707, a la suite d'un
contrat pass6e Paris entre Michel Colbait, archevtque,
et Francois Watel, Sup&rieur g6ndral de la Mission,
trois pr&tres de Saint-Lazare arrivaient & Toulouse.
La fondation leur imposait de donner les exercices de
la mission pendant sept mois de 1'ann6e avec la modique r6tribution de oo livres de rente a la charge du
clerg6 dioc6sain. Les missionnaires s'installrent hors
la porte Massabiau, avec le consentemerit de laville et
I'approbation royale (F6vrier 1707. Archives de la
Haute-Garonne.)
Tout d'abord et selon le but de la fondation pre-
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mikre, leur activite se borna A donner des missions
et pendant quarante-cinq. ans au moins, ils continuerent

ce ministere apostolique.
L'oeuvre des seminaires ne tarda pas n6anmoins i
s'y greffer. Depais le concile de Trente la riforme

du clerg6 etait a l'ordre du jour, et les fils de saint
Vincent s'y employaient de leur mieux. Des dix seminaires que la ville de Toulouse vit naitre, de la fin du

seizieme siecle a la rnvolution, les Lazaristes eurent
l'honneur d'en diriger deux, d'abord celui de Caraman, au faubourg Saint-Etienne, et puis celui de la

Mission qui remaplaga le pr6c6dent et fut transf&r6 au
noviciat des jesuites sur le quai de la Daurade (abbe
Auguste : le Seminaire de Caraman, i913).

A quelle epoque exactement commencerent-ils a
s'occuper de la formation du clerg6 ? Presque des le
debut, semble-t-il. Des 1710, en effet, Mh.Jean Raby,
archidiacre et grand vicaire de Toulouse, par soB
testament du 8 novembre de la mme pnn6e, institua
ses heritiers les pr&tres de la mission; il y mitcomme
une des conditions c qu'on nourrira a perp6tuiti,
pendant dix-huit mois chacun, quatre pauvres ecclksiastiques du diocese ce Toulouse ou de Montauban,
sages, ig6s de 22 ans, qui n'auraient pas porte la livree
et auraient deux aus en thiologie. Le choix etait laiss6
a la volonti du supirieur de Toulouse on de Montauban. (Archives de la Haute-Garonne. Noticesdes pr&tres et clercs de la Congr6gation, tome IV.)
Plustard, le II juin 1745, l'abbk de Gimond, Etienne
du Bourg, donne la somme de 4000 livres pour une
place gratuite dans la mission et au s6minaire SaintLazare de Toulouse (Archives nationales M. M. 538
copie):.
Celui qui aura &t choisi se pr6sentera
6tant pourvu des habits convenables a 1'6tat ecclesiastique, pout etre reCu A l'ouverture des classes de l'Uni-
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versit6, soit pour la philosophie, soit pour la thiologie,
etydemeurera jusqu'i la fin des classes. Avant la sortie
du s6minaire pour les vacances, M. le Superieur determinera audit sujet l'etude qu'il devra faire, sur laquelle
il sera examine en rentrant, en presentant un certiicat de bonne conduite et de la frequentation des
sacrements depuis son absencei. 11 y avait done deji
une sorte de s6minaire annexe t la maison des missionnaires.
En 1753-nous avons la direction du s6minaire de
Caraman au faubourg Saint-Etienne, Il avait ete6 tabli
en 165 , et ; d6faut de Saint-Lazare et de Saint-Sulpice
qui n'avaient pu accepter, M. Bonal en avait pris la
direction. Originaire de Villefranche-du-Rouergue, ce
bon pretre avait fonde en i65o, une communaute de
pretres destin6s a former des pasteurs pour la campagne et A donner des missions selon I'esprit de saint
Fran;ois de Sales. 11 s'occupait spkcialement des clercs
pauvres et incapables de fournir aux frais de leur
education. Apres un siecle d'existence, les bonalistes
s'eteignirent faute de ressources et de recrues. Is ne
possidaient plus que trois maisons, dont le s6minaire
de Caraman,et resolurerit en 1753 de s'incorporer t la
Congregation de la Mission, qui se chargea aussi de
la direction de Caraman. La maison 6tait A peu pres
d6serte, sans moyens de subsistance et sans discipline.
Les bonalistes avaient eu le tort de prendre des services incompatibles avec la regularit6 et le bon ordre.
Caraman ne tarda pas i retrouver une prosperit6
inattendue. L'auteur de la notice ins&r&e dans les
circulaires des sup&rieurs g6neraux et consacr&e a
M. Cayla en attribue tout le merite a ce dernier. N'est-il
pas influenc6 par la haute situation de celui qu'il loue
et qui en quittant Caraman a ete nommi Assistant et
bient6t Superieur general de la Congregation?
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En tout cas, M. Vayssiere qui succida immediatement aux bonalistes eut I'heureuse idee d'acheter I'ancien noviciat des jisuites, pros du quai de la Daurade.
L'acquisition eut lieu en 1765. Les deux s6minaires
que nous avions alors a Toulouse, celui.de Caraman et
celui de la porte Massabiau,y furent transf6r6s et ne
formerent plus qu'une maison. La situation 6tait parfaite et, jusqu'en 1790, I'ceuvre de la formation du
clerg6 s'y affermit puissamment, peut-etre aux d6pens
de l'oeuvre des nissions.
Au moment oi la tourmente revolutionnaire emporte
tout, le personnel de -la Mission est compose de
M. Campans, sup6rieur et de MM. Philippe Eustache,
Martial Denuc6, Antoine Carayon et Thomas Cavalie.
Un document, signi Cayla, sans date, antirieur a 1787
et postbrieur a 1778 porte l'6tat des revenus et charges
de la maison. Celles-ci l'emportent de 4327 livres.
Pourtant la Municipaliti affirme en 1790 un revenu
net de 4200 livres. Faut-il attribuer cet 6cart a la
prosperit6 de l'etablissement dans ce court espace de
temps qui va de 1787 k 1790?... Il parait plus vraisem-

blable d'admettre que M. Cayla ne tient pas compte
du prix de la pension des &lkves. Mais on peut aussi
suspecter la sinc6rit6 du rapport municipal. La fantaisie revolutionnaire en prenait alors a son aise.
Si maintenant on se demande quelle etait l'action
des directeurs dans ces s6minaires d'ancien regime,
il faut reconnaitre qu'elle diff6rait sensiblement de la
n6tre; sans doute les fondateurs avaient en vue de
r6aliser la pensie du concile de Trente, mais comme
l'a bien d6montre M. Degert dans l'histoire des s6minaires francais, les circonstances ne permirent pas d'y
introduire une discipline uniforme. Chaque siminaire
eut sa physionomie propre, variable avec les ressources, le milieu, le personnel enseignant.
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Aux siminaires de Toulouse les pretres de la Mission s'occupaient surtout de la formation morale. Sans
se d6sint6resser des 6tudes, ils limitaient sans doute
leur enseignement' aux questions les plus pratiques.
Les 6elves avaient toute facilit6 pour suivre les cours
publics et d6velopper au dehors la vie intellectuelle.
En tout cas, lI comme ailleurs, les Messieurs de SaintLazare firent ceuvre ftile et contribubrent dans l'esprit
de M. Vincent a preparer le clerg6 qui devait montrer
toute sa vertu a l'epoque de la Revolution.
J. DURAND.
BIBLIOGRAPHIE

Saint Vincent de Paul. Correspondance, entretiens,

documents. Tomes VIII et IX.
Nous sommes heureux de pouvoir annoncer aux lecteurs des Annaler
que la publication de la Correspondance de saint Vincent de Paul est
completement terminee. Le tome VII s'arretait an mois de juin de
I'ann6e 1659; le tome VIII le continue jusqu'au 27 septembre x660. Ce
dernier volume contient beaucoup d'in6dit. Sur 428 lettres, 148 sont
adress6es au saint pretre et publides ici, sauf quelques rares exceptions,
pour la premiere fois. Beaucoup portent la signature de sceurs de la
Visitation; il en est qui emanent de simples ouvriers, voire mime de
forgats. q( et li quelques phrases font sourire. Que dut penser saint
Vincent a la lecture de ces mots, tomb6s de la plume d'un clerc de la
Mission? u Si j'avais assez de force sur moi-mtme pour considirer toujours ma bassesse et mon neant, je n'aurais pas asses de timerit6 pour
me meler d'6crire 4 une personne si haute et si sainte. a La pens6e de
la mort ne 1'cffrayait pas. Ce n'est pas toutefois ce qui pouvait autoriser unc novice de la Visitation h lui 6crire: * A ce que I'on m'a dit, la
qualit6 de votre mal m'a 6te l'esperance de vous revoir en ce monde. m
Quelques tables terminent le volume : c'est la table des correspondants, la table bibliographique, la table des corrections et des additions.
La Correspondaice de saint Vincent forme la premiere partie de la
collection. SesEntretiews viennent ensuite, ct tout d'abord ses entretiens
aux Filles de la Charit6, qui rempliront les tomes IX et X. Le tome IX
a paru. Ce livre est de ceux qu'aucune Fille de la Charit4 ne pent se
dispenser de lise; on y trouve dans toute sa puret6 l'esprit de NotreSeigneur lui-meme, tel qu'il est dans 1'~vangile, adapt6 par un saint,
et quel saint ! la vocation des Filles de la Charitd.
P. COSTr.
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P. J. DELBREL, S. J. Pourles Pr1tres de demaix. Les
Siminaristes recruteurs des seminaires. Avec une lettre

de S. Em. le Cardinal Gasparri, Secr6taire d'etat de
S. S. le Pape Benoit XV, et une de S. Em. le Cardinal
Bisleti, Pr6fet de la S. Congregation des Seminaires.
4* 6dition, revue et augment6e. S'adresseraux bureaux
du Recrutement Sacerdotal,9, rue de Languedoc, Toulouse. In-8 xxxIx-I96 pages. Prix franco 2 francs.
Objectif de cet opuscule : Initier les pretres de demain

& la

question

ct i I'ceuvre du recrutement du clerg6.

Un apdtre des ipileptiques : Le comte Louis de Larnage, fondateur de Fasile Saint-Vincent-de-Paul de la
Teppe, i Tain (Dr7me). (Euvre posthume-de Mile Netty
du Boys, publiee et annotee par Mgr Charles Bellet,
protonotaire apostolique, president de la Soci6t6 d'Archeologie de la Dr6me. Illustre de 8 planches hors

texte. J. C6as et Fils, imprimeurs-6diteurs. Valencesur-Rh6ne, 1923. Le livre est en vente au prix de
5 francs l'exemplaire, mais pou'r toutes les maisons de
la Compagnie, on le cede A 4 francs.
Voici la lettre inside au debut de ce livre:
LETTRE
de M. Franfois Verdier, Supfieur ginral de la Congregation
de la Mission et des Filles de la Charitd
Paris, ie io ivrier 1923.
CHItS IT VSKRE_ SEIGIIEUR,

Combien je vous suis reconnaissant de faire connaitre au monde, au
public, Ia grande et noble figure du comte Louis de Larnage, fondatear
de L'Asile Saint-Vincent-de-Paul, de la Teppe.
La notice que vous publier et que Mile Netty du Boys crivit avec
tant d'affectueuse vainration a la m6moire de son oncle, meritait grandement les honneurs de la publication, et s'ii elait permis d'exprimer un
regret, on serait teate de vous en vouloir un pen, Monsetgneu, pour
ce long dilai de quarante-trois ans qui sipare la composition de 1'impression. Mais le charme de sa lecture, 1'•dification doat elle remplit
4'Ame tout enti&re font vite oublier le regret. On ne soAge qu'k admirer
.ec &remercier Dieu d'avoir donad aux malheureux et aux d&sh6ritis
une de ces belles ames pour qui . vivre c'est aimer; qui oat besoin du
bonheur des autres ,.
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Mile Netty du Boys annonce et resume sa notice par cette 6pigraphe
empruntie an divia pokte :
E se ii mondo sapesse ii cuor ch' egli ebbe...
Le monde n'a pas connu le ccur de M. de Larnage. Le monde, le
public de son temps put connaitre la grande intelligence, l'habilete
administrative du maire de Tain et du conseiller g6enral de la Dr6me,
la science scrupuleuse du chescheur toujours attentif k readre plus
efficace le remade dont il avait recu le secret parmi son heritage de
famille. Le c6tV intellectuel de son Ame fat accessible i toas et de tous
fat connu, appreci et loue!
Son coeur ne fut pas counu de tous, ii fut meme miconnu de plus
d'un. En tout cas, le monde, selon la parole par oi s'ourre la notice, le
monde ne connut pas son cceur. Rares, en effet, frent ceux qui purent
penetrer dans les. profondeurs de sa charitl divine, de son amour des
malheureux, en un mot connaite son cceur et par suite le bien connaitre
lui-m6me.
Celle qui 6crivit la notice que vous publiez, Monseigneur, le connut
admirablement parce que son cceur h elle, semblable en cela an cour
de son oncle, battit toujours & l'unisson du cacur de Notre Seigneul,
pare des pauvres, consolateur des afflig6s.
Moins profond6ment sans doute mais grandement toutefois, ce coeur
fut connu par I'entourage du comte de Larnage, par les membres de sa
famille par nature et aussi par sa famille d'adoption les pauvres epileptiques de 1Asile de la Teppe.
A l'endroit oh repose son coeur de chair, admirable symbole de son
ardente charit6, une plaque, porte-parole simple et veridique.des maladesd'alors comme des malades de tous les temps, porte gravees ces paroles:
II nous aima pendant sa vie;
A sa mort il nous legua
Son cceur
Depos6 dans ce caveau.
Cum dilexisset suos.....
In finem dilexit eos.
Je m'assure que la voix de cette sincere reconnaissance monte jusqu'au
ciel et va y rejouir le coeur de celui qui sur terre les aima si bien et au
prix de combien de sacrifices!
II fut aussi connu ce cceur de ces vaillantes saurs, lilles de saint Vincent de Paul, que M. de Larnage associa, des le debut, & son ozuvre
et qui'depuis 1857 jusqu' I' heure prasente se devouent dans le silence
au service des infortunes que le, monde et leur propre famille ecartent
comme un danger souvent, comme une gene toujours.
Vous rendez hommage a ces digaes Filles de Ia Charit6, Monseignuur,.
ainsi qu'aux Aum6niers qui depuis la meme ipoque pretent le charitable secours des consolations religieuses i ces Ames qui out besoin de
sentir en ouate virit6 quelles out un Pere qui est aux cieux et une Mere
qui s'appelle la Consolatrice des affliges.
Superieur de ces fils et de ces illes de saint Vincent, successeur de
M. atienne qui assura l'avenix de PIcuvre et combla le voeu souverain
de M. de Larnage, je vous remercie du precicup teimoignage que vous.
leur reader.
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Vous me permettrez bien de vous dire que les uns et lea autres
trouvent en vous, Monseigneur, depuis ce demi-siclIe que vous (tes
Ph6te de la Teppe, un ami fidile, un auxiliaire toujours divou4, un
modele de vie bien remplie par 16tude et lacharite.
Vous dites, Monseigneur, que si saint Vincent revenait en ce monde,
il se trouverait bien chez lui, i la Teppe. Je le ciois, mais je sais que
saint Vincent, loin de voir en vous uu etranger, ou simplement un hite,
vous considererait comme de la famille, de sa grande famille decharit6.
Its ne manquerent done pas complitement ceux qui connurcnt Ie
grand et charitable cxar du comte Louis de Larnage. Mais le monde,
le monde que je pourrais appeler profane, ne le connut pas et ne le
connait pas encore.
Gr&ce i vous, gr&ce k la publication de cette notice, ii sera loisible
i tons dsormais de Ie connaitre et de I'admirer.
Ce public qui, visitant la Teppe ou entendant parier de 1'Asle,
trouve toute naturelle son existence et pcut-etre le croit vieux de plasieurs siacles, qui ignore Ie nom mame de M. de Larnage, saura maintenant 4 qui ii convient de faire remonter, en premitre ligne, aprs
Dieu, P'honneur de la compatissante pensee si admirablement rdalishe
i la Teppe et qui prisida i sa longue et p6nible execution; il saura
quels turent les travaux, les efforts, les sacrifices que dut accepter le
fondatcur pour mener a bien cet apostolat tout special dont it avait
jecu mission du - Dieu de chariti, du Dien des epileptiques a.
II sera permis desormais de redire, en la completant, Pheureuse
parole que vous citez de Mgr Dupanloup : o La Teppe est an rayon
du ciel eclaire par let Filles de la Charite et par le pieux souvenir de
M. de Larnage.
II sera de mame permis, aprs lecture faite de la delicieuse notice,de
revenir la po6tiquc parole par oh elle s'ouvre et de la completer, elle
aussi, avec le mame divin porte :
E se il mondo sapesse ii cuor ch' egli ebbe
Assai lo loda et pii lo loderebbe (Par. VI, 14o).
Maintenant que le monde, celui du dehors comme celui de 'Asile,
connaitra mieux la beaute de ce cueur ami des malheureux, plus belle
se la louange due et donn&e & sa grande oeuvre, a son chef-d'oeuvre.
Vous renouvelant, Monseigneur, t'assurance de ma profonde gratitude, je vous prie d'agreer, en meme temps, 1'assurance de mon religicux
respect.
F. VERDIZR,
SSu. gin. de la Congregation de la Mission
et des Filles de la ChariW.

CHARLES JEAN. Le Milieu biblique avant fJsus-Christ.
T. I : Histoire et Civilisalion. Paris, 1922. Librairie
orientaliste, Paul Geuthner, 13, rue Jacob (VI).
La pr6face de ce livre en fera comprendre I'objet et I'importance.
a Quiconque entend se repr6senter, d'une maniire bien concrete et
vivante les personnes, lea institutions, lea ievnements, les id&es que la
Bible fait passer sous nos yeux doit essayer de penitrer dans I'ime des
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personnes qui ont vcu ces idees, qui out cree, librement accepte ou
subi ces institutions et ces evenements; pour cela, il faut qu'il se fasse
une ame antique..Car c'est bien dans l'antiquite que nous transporte le
texte sacre. Et quelle antiquit ! C'est par les origines du Cosmos que
dibutent les premieres pages de I'Ancien Testament, et les derniires
s'arrtent i plus de deux mille ans derriere nous : a travers les siecles
si nombreux dont, i tres larges traits, on nous raconte 1' histoire V,
combien diff&rentes des n6tres durent etre les manikres de sentir, de
penser, de vivre : combien different 1'Itat d'ime de ces societes au milieu desquelles nous voyons evoluer le a peuple de Dieu -, subissant
souventlafortunede-leursarmes,suivant les courants de leur civilisation.
Car jamais, ni aux temps niolithiques, ni h 1'dpoque oh les a peres
servaient d'autres dieux a, comme dit le Livre de Josue, ni aux jours
oh au septieme siecle a Manasse ileva des autels i Baal, fit une idole &
Astarte, comme avait fait Achab, roi d'Israel..., et la plaqa dans la
maison de Yahweh, et que le peuple fit le mal plus que toutes les
nations ,,ni aux temps plus recents de I'Hellenisme, jamais le a peuple
elu u ne fut entidrement i l'abri des influences ambiantes. C'est que
tout homme (et aussi tout peuple, fiut-il a peuple de Dieu a) est plus ou
moins fils de son temps, c'est-k-dire que personne ne pent se soustraire
entierement i laction qu'exerce le milieu : climat, habitat, coutumes,
arts, idees, frequentations personnelles et relations nationales. II importe
done de connaitre dans quelle mesure ces elements purent agir sur
Israel, quel caractere, quel 6tat d'ame, quelles habitudes d'esprit contribuerent k modeler on i modifier chez lui la civilisation, les arts, la
litterature, la religion de ses voisins, suivant qu'on I'4tudie aux jours oi
il habitait encore la Mesopotamie,Iorsqu'il 6tait en Chanaan au sein de
la - civilisation d'El-Amarna n, ou encore dans les milieux alexandrins
i 1'poque de mla Sagesse a, pour ne citer que quelques exemples.
II nous a paru opportun et utile de grouper un certain nombre de
faits, d'iddes, de documents,qui aident ifaire revivre le milieu biblique.
Par cette expression a Milieu biblique s, nous entendons : geogra-.
phiquement, la r6gion qui s'etend de 'Elam jusqu'h la Grece et &
Rome, et du Caucase et l'Asie Mineure jusqu'I la Nubie, particuli&rement la Mesopotamie, Chanaan, l'gypte; ethnologiquement, les peuples
divers qui, sur cette aire; purent exercer une influence notable au cours
des longs siecles qui commencent avec les origines pour finir I l'aube
de notre ire; moralement, ou mieux, aux points de vue religieux,
moral, intellectuel, artistique, l'ensemble des influences marques
qu'exercerent les civilisations respectives de ces peuples.
Notre intention n'est pas de recueillir toute donnee archeologique ou
philologique - si minime filt-elle - capable d'dclairer un fait ou un
texte biblique. Nous avons voulu dessiner surtout les traits generaux
vraiment caractdristiques du milieu oh 6volua Israel, en insistant un pen
cependant, quand il s'agit des origines ou de certaines periodes que le
teite sacre passe presque sous silence. Cela fera mieux ressortir, par
exemple, que, malgr6 les apparences, le recit biblique est parfois trcs
discontinu.
Ajoutons a la preface de notre confrere que la vaste erudition que
manifeste son livre ne nuit en rien au charme quil provoque.
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Sumer et Akkad. Contribution i 'I'istoirede la civilisation dans la Basse-Misopotamie, par CHARLES JEAN,
avec 92 planches. Paris, 1923. Librairie orientaliste.
Paul Geuthner, 13 rue Jacob (VIP).
Voila un livre qui n'est pas destine & &'relu dans les reunions d Eufants de Marie, mais plut6t & 1'Academie des Inscriptions et Belles
Lettres. Ce livre a valu & notre confrere, M. Jean, le titre d'elve
diplbm6 de la section des sciences historiques et philologiquesde l'cole
pratique des hautes etudes. Le present ouvrage est une contributiao
& I'histoire de la civilisation mnsopotamienne sons la dynastic d'Uret
la premiere dynastic de Babylone, basee sur 200 tablettes de Drehea,
Umma, Larsa et Babylone.

J. M.

PLANCHET, missionnaire lazariste. Les missions
Chine
et du Japon. Cinquidue annie. PNkin, Impride

merie des Lazaristes, 1923.
Outre les statistiques habituelles, on trouvera dans ce livre une fonle
de renseignements utiles : les nominations episcopales, les nouveaux
vicariats,les decrets interessant les missions, les rapports entre le Vatican
et la Chine, la bihliographie des livres, revues, concernant les missions.
Dans le chapitre a h travers les Missions Acertains articles nous concement particuliibement comme : la province de Tchely (grand mouvement de conversions: en xgo1 il y avait dans nos vicariats de cette
province 73.722 chritiens; ii y en a actuellement Sx9.3o8); le vicaril
de Kanchou; notice sui notre confrtre M. Charles Chasles; le vicariat
de Kingan pendant la guerre civile. II y a un chapitre intitul6: Martyrologe de Chine, oh l'on donne depuis 1321 jusqu'en 1922, 177 nomsde
missionnaires on religienses, morts pour la foi. La double famille de
saint Vincent est reprisent6e par 24 personnes : 14 unisionnaires,
so Filles de la Chariti. Voici leurs noms: Louis-Antoine Appiani (173a),
Raymond Aubin (1795). Bienheureux Clet (182c), Bienheureux Perbovre
(184o), Yerdinand Moutels (1857), Claude Chevrier, Vincent On, MarieTherise Marquet, Marie-Pauline Viollet, Maric-Clorinde Andreoli,
Marie-Joseph Adam, Marie-Anne Pavilion, Amelie-Caroline Legras,
Marie-Seraphine Clavelin, Maric-Anne Tillet, Marie-Angilique Lena,
Alice O'Sullivan (1870), Jules Garrigues, Charles Dore, Claude Chavannes, Paschal d'Addosio (g9oo), Jean Lacruche, Louis Salavert (906),
Antoine Canduglia (1907).

Manual de las Hijas de Maria Immaculada. Madrid.
Les Enfants de Marie espagnoles trouveront dans c; manuel tons
les moyens de d6velopper en leur cceur une devotion solide k IImmaculde Conception.
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Obra de la Propagacionde la Fe.
Le Delegue general de l'auvre de la Propagation de la Foi au Chill
est M. Fernand Olivier, de la Congregation de la Mission. Nous avons
requ le compte rendu de 19a2. On a celebrd & Santiago le centenaire
de I'oeuvre, dans 1'eglise Saint-Vincent-de-Paul. On rappelle que
I'ruvre a kt6 6tablie au Chili par Mgr -Terrien en 1899 et dirig6e depuis
par le P. Darbois, assomptionniste, par MM. George et Ourliac, lazaristes; I'tuvre a recueilli cette annie 6o.ooo pesos; on fait mention de
deux grandes bienfaitrices de l'ceuvre rappel6esa Dieu, en particulier
la sceur Vincent Giffart, Fille de la charite, au Chili depuis 1876.

Memoria Cincuenentari del Collegio-Asilo-Taller de
San Vicente de Paul (1872-1922). Cerro 797. La Havane.
Cet asile a 6et fond6 par un groupe de dames de charit6 dirig6es par
le P. Roya, j6suite; ce sont les Filles de la Charitt et les Lazaristes qui
en ont la direction materielle et spirituelle.
L'album-souvenir du cinquantenaire donne les portraits de saint
Ignace de Loyola, de saint Vincent de Paul, des premieres dames de
laCharit6, des cinq directeurs jesuites, des prisidentes, des Filles de la
Chariti, des bienfaiteurs et bienfaitrices, des protecteurs et protectrices.
On voit ensuite un groupe reprdsentant toutes les enfants, puis diff6rentes vues de la maison, de la chapelle, la cer6monie de mariage d'une
des enfants de la maison, les ateliers de caisses, de couture, de peinture,
I'imprimerie, les classes de g6ographie, de physiologie de stenographie
et dactylographie, de .coupe, des jeunes filles executant des exercices
calistenicos, des exercices d'art, de chant, de declamation, de reprdsentation, la cuisine oh, sons la direction d'une Fille de la Charite, les
enfants apprennent Part culinaire, le refectoire, le dortoir oh tout est
propre et bien a6re; un groupe d'exteres, une salle d'6tudes.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
56. Coitoux (Imile), prftre, dec6dd

le 9 novembre

1922, A Dax; Agi de 81 ans d'Age et 4o de voca-

tion.
57. Garrido (Joseph), pretre, 21 octobre 1922, Chi-

huahua; 26, 3.
58. Tifengruber (Charles), coadjuteur, 8 novembre
1922, Cilli; 64, 30.
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59. Footanet Jean), pr&tre, 16 novembre 1922, Figue-

ras.; 58, 38.
60. Jausovec (Francois), pretre, 20 novembre 1922,
Ljubljana; 75, 51.
61. Malik (Jacques), pretre, 3 novembre 1922, Thomas-Coelho, 37, 17.
62. Schmitz (Ernest), pretre, 3 dicembre 1922,

Tabgha; 77, 58.
63. Brayet (Gabriel), pr&tre, decembre 1922, Diaman-

tina; 64, 39.
64. Labb6 (Alphonse), pr&tre, 13 d6cembre 1922, Pa-

ris; 79, 55.
65. Fragas (Antoine), coadjuteur, 12 d6cembre 1922,
Portugal; 54, 32.

66. Goicoechea (Victorien), coadjuteur, 7 decembre
1922, Cadix; 29, 12.
I. Perea (Mathieu), pr&tre 14 dicembre 1922, Madrid; 61, 43.
2. Lienhart (Leopold), coadjuteur, 21 decembre 1922,

Vienne; 69, 46.
3. Siguier (Joseph), pretre,-27 dicembre 1922, Aussillon; 81, 58.
4. Procacci (Dominique), pretre, I" janvier 1923,

Shanghai; 7 2, 51.
5. Paijlard (Julien), pretre, 8 janvier 1923, Santorin;
77, 58.
6. Cussen (Joseph), pretre, 9 janvier 1923, Castleknock; 69, 48.
7. Valeri (Dominique), pretre, 10 janvier 1923, Bar-

celone, 46, 3o.
8. Moore (Jacques), pretre, 20 janvier 1923, Dublin;

86, 48.
9. H6tuin (Charles), pretre, 25 janvier 1923, Guatemala, 52, 31.
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,Io. Schottey (Auguste), pr8tre, 3o janvier 1923,
Shanghai, 64, 38,
ii. Praneuf (Pierre), pretre, II f6vrier 1923, Toursainte; 67, 49.
12. Siao (Jean) pretre, 16 fevrier 1923, Chine; 39, 7.
i3. Di Mastromatteo Francesco, coadjuteur, 17 fevrier 1923, Florence; 58, 9.
14. Ryan (Jacques), coadjuteur, 21 fevrier 1923, Blackrock; 89, 5o.
15. Dardans (Julien), pretre, 23 f6vrier 1923, Paris;
6o, 42.
16. Martinez (Joachim-Marie), clerc, 5 f6vrier 1923;
Santa Rosa; 29, 5.
17. Aben (Jean), pretre, 24 f6vrier 1923, Fortaleza;
32, 12.

18 Urbin (Jules), pr6tre, 26 fevrier 1923, Malmmdy;
49, 28.
19. Dinet (Louis), pritre, to mars 1923, Paris; 75, 44.
20. Dominguez (Ange), coadjuteur, Io mars 1923,
Maceda; 79, 36.
21. Antill (Edouard), pretre, 24 mars 1923, Niagara;
68, 49.
22. Zogueb (Antoine), coadjuteur, 27 mars 1923, Antoura; 73, 29.
23. Hamon (Francois), clerc, 3o mars 1923, Chatillon;
23, 4-

24. Santoro (Antoine), pr&tre, 3o mars 1923, Rome;
79, 64.
25. Pozzi (Jean), pr&tre, 7 avril 1923, Rome;'59, 41.
26. Arboleda (Emmanuel), archeveque, 3. mars 1923,
Dagua; 53, 34.
(Joseph), coadjuteur, 14 avril 19 23,.Cologne;
Orth
27.
51, 29.
28. Delanghe (Alphonse), pr&tre, i' mai 1923, Dax;
63, 42.
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29. Stappers Jean), pretre, 23 mai 1923, Cali; 82, 58.

30. Morino (Jean), pretre, 31 mai 1923, Naples; 84,46.
31. Schreiber (Jules), pretre, 7 juin 1923, Cologne;

85, 65.
32. Furlong (Jacques), pretre, 26 juin 1923, Dublin;

54, 33.
33. Esser (Pierre), coadjuteur, 28 juin 1923, Madrid;

So, 53.
34. Amerano (Joseph), pr&tre, 29 juin 1923, C6me;
70, 52.
NOS CHLRES SCEURS

Virginia Angelici, dicedde i Lorette (Italie); 62 ans d'Age, 39
de vocation.
Colomba Marcelli, a Sienne; 3o, 8.
Marguerite Levey, i Dublin; 5o, 29.
Maria Silvia, a Cali (Colombie); 39, 8.
Bridgitte Mac Avoy, a Washington; 64, 45.
Marie Broyer, & Montolitu; 79, 49.
Victoire Rabut, a Moquegua (Pdrou); 61, 38.
Frangoise iaringer, A Zurich; 54, 34.
Marie Capon, i Seraing (Belgique); 45, 24.
Marie Sauze, a Turin; 78, 56.
Marie Farrad&che, A Herblay; 71, 54.
Thbrfse Lebon, a Clichy; 52, 3o.
Teresa Gonella, a Sienne; 83, 6o.
Elvira Versani, k Sienne; 75, 48.
Henriette Morelet, a La Teppe; 72, 5.
Marie Porsch, a Cologne-Nippes; 67, 45.
Jeanne Yager, & Graz; 70, 48.
Josefa Orega, a Albacete (Espagne); 81, 56.
Catherine Gorican, i Dult (Autriche); 48, 12.
Elisabeth Wappel, a Dult (Autriche); 40, 15.
Am6lie Krapf, i Dult (Autriche); 28, 2.
Isabel Domingo, a Lerida (Espagne); 69, 45.
Maria Agusti, a Madrid (Espagne); 65, 42.
Feliciana Torrano, a Valencia (Espagne); 53, 33.
Dolores Picb, a B6niganim (Espagne); 5i, 26.
Maria Bonet, a Valdemoro (Espagne); 82, 6o.
Angela Falciola, Berceau de Saint-Vincent-de-Paul; 46, 19.
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Louise Nurri, a Montolieu; S5, 3o.
Violante Benedetti, a Grugliasco (Italie); 78, 58.
Maria Peral, h Cadiz (Espagne); 74, 45.
Maria Diez, a Valdemoro, 79, 57.
Marie Salem, a Constantinople; 56, 33.
Elena Hussey, a Buenos-Ayres; 57, 39.
Maria Gallegos, a Tolbde; 3i, to.
Marie Maynard, a Orthez; 65, 41.

Marie Bravard, a Albert; 78, 57.
Laura Mullan, a Montgomery (Etats-Unis); 73, 42.
Anne Nollan, a Emmittsburg; 76, 52.
Mathilde Ohlmann, a Chilons-sur-Marne; 50, 25.
Marie Nonate, a Chaumont; 70, 5o.
Marie Thelen, a Cologne-Nippes; 56, 32.
Ana Gendoya, a Cordoba (Espagne); 72, 5.

Antonia Nosas, a Valdemoro; 74, 48.
Victoria Aguado, h Tudela (Espagne); 41, 17.
Josefa Guerra, a Iloilo (Espagne); 35, i3.
Ludivica Alinso, a Valdemoro; 52, 34..
Maria Crisanti, a Sienne; 68, 46.
Pia Giampieri, a Sienne; 55, 32.
jeanne Bertrand, a Arras; 81, 56.
Anne Pommeyrol, a Montolieu, 68, 48.
Marie Bouvier, a 1'Hay; 65; 3i.
Caroline Lenglart, a Paris; 67, 32.
Germaine Boscat, A Revel; 77, 55.
Agathe Reynaud, a Paris; 84, 65.
Alexandrine Vaugeois, a Chiteau-l'Eveque; 79, 48.
Amelie Barrie, a Troyes; 78, 6o.
Claire Seregni, a Turin; 46, 17.
Clelia Pomati, k Plaisance; 44, 22.
Th6rese Ricci, a Alexandrie (Italie); 54, 31.
Julie Mille, a Valenciennes; 66, 37.
Louise Cottret, a Alexandrie (Egypte); 79, 56.
Germaine Serris, a Montceau-les-Mines; 77, 5i.
Carmen ZurrunerQ, a Madrid; 25, i.
Marie Duhamel, A Fortaleza (Br6sil); 56, 32.
Jeanne Treil, a Rennes; 41, i6.
Pauline de Malezieu,

1

Arcachon; 70, 41.

Marie Vincent, a Gaillac; 67, 45.
Maria Catino, a Bitonto (Italie); 37, i3.
Marie Balladier, a Villers-Bretonneux; 55, 33,
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Marianne Januszewska, a Poznan (Pologne); 33, i1.
Catherine Pistola, a Varsovie; 86, 59.
Marie Olsztynska, a Varsovie; 68, 44.
Marie Cimburck, i Dult (Autriche); 44, 23.
Marie Schatler, a Lankowitz (Autriche); 79, 58.
Agnes Becbinietz, t Gyougyos (Hongrie): 47, 26.
Justine Jean, I Madrid; 52, 32.
Costantina Pace, Maison centrale, A Naples; 27, 5.
Maria Battimiello, a Naples; 31, 7.
Pauline Froment, i Catane; 86, 62.
Marie Beernaert, a Heverle (Belgique); 78, 52.
Blanca Silva, A Vina del Mar (Chili); 4o, 3.
Etiennette Vezins, a Casteljaloux; 75, 49.
Emilia Robert, I Clichy; 84, 64.
Catherine Pilo, a Massa (Italie); 76, 57.
Mathilde Cavallero, a Chieri (Italie); 48, 24.
Maria Guidel, a Angers; 67, 44.
Maria Allione, i Turin; 52, 32.
Marie O'Malley, A Emmitsburg; 75, 56.
Anne Bevans, a Washington (ttats-Unis); 67, 49.
Edwige Slodykiewiez, i Zywiec (Pologne); 37, 15.
Thecla Gofryk, a Cracovie (Pologne); 68, 48.
Elisabeth Dolinsek, a Ljubljana (Yougo-Slavie); 54, 21.
Louise Ceh, i Ljubljana (Yougo-Slavie); 29, 2.
Hel6ne Dacosse, A Arlon (Belgique); 44, 24.
Francoise Milhet, a Paris; 72, 39.
Guadaloupe Soriano, i Barcelone; 70, 45.
Marie Chambert, a Clichy; 81, 6o.
Euginie Wuillaume, a Chilons-sur-Marne; 57, 32.
Berthe Labouriau, le Quesnoy; 80, 58.
Marie Baruet, a Paris; 62, 34.
Blanche de Lieto, A Naples; 40, 1.
Marie Talentimo, a Turin; 26, 6.'
Micheline Polska, i Poznan (Pologne); 79, 6o.
Mauricia Lizarbe, a Seville (Espagne); 78, 53,
Dolores Izaguirre, a Elcoibar (Espagne); 42, 13.
Dominica Notario, a Bilbao (Espagne); 62, 41.
Maria Jaqupt, a Astillero; 67, 40.
Anastasia Duran, a Valdemoro; 33, 4.
Marie Guigou, a Lille; 77, 51.
Maria Spotorno, a Sienne; 95, 68.
Marie Puech, i Montolieu; 8o, 57.
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Victorine Ebel, a Clichy; 46, 23.
Catherine Salle, a Clichy; 62, 44.
Philomene Reussard, A Versailles; 36, 8.
Maria Morcotullio, a Sienne; 70, 42.
Philombne Blondel, A Lima (Perou); 81, 58.
Josefa de Altuna, i Madrid; 4/, 25.
Valentine Vivar, k Madrid; 42, 22.
Maria iEgemi, a Santurce (Porto-Rico); 74, 50.
Victoriana Gonzalez, a Madrid; 48, 31.
Felicia Ygartua, A Seville; 69, 38.
Josephine Masson, a Clichy; 69, 46.
Josefa Parody, I Paris; 52, 32.
Emilie Vogliano, a Turin; 74, 49.
Antonia Poletti, i Grugliasco (Italie);'79, 49.
Antoinette Elie, I Burgo de Osma (Espagne); So, 6o.
M4rie Cambourlives, a Elancourt; 47, 25.
Luigia Quadrelli, i Sienne; 52, 26.
Maria del Deo, a Naples; 53, 27.
Marianne Mac Greal, A la Nouvelle-Orleans; 77, 44.
Ellen Quinn, a Sabinow (Etats-Unis); 78, 6i.
Marie Taverne, i Pau; 77, 56.
Marie Grange, I 1'Hay; 84, 59.
Marie Waterson, a Peterborough (Angleterre); 68, 40.
Victoire Barbot, i Neuilly; 70, 47.
Anna Borghi, a Treviglio (Italie); 55, 36.
Addle Du Muraud, a Limoges; go, 68. Sara Grasselli, a Ancone (Italie); 29, 4.
Albine Marinozzi, k Sienne; 57, 35.
Marianne Migliori, a Sienne; 30, 5.
Marguerite Panero, i Ronta (Italie); 76, 56.
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SAINT-SIEGE
AUDIENCES DU SOUVERAIN
CHARITE

AYANT

SUIVI

PONTIFE AUX FILLES DE LA
LES

EXERCICES

SPIRITUELS

(aozt et septembre 1923).
Comme le.Pape Benoit XV, de si douce m6moire,
notre Tres Saint-Pere Pie XI a bien voulu condescendre a notre humble demande d'audience et les
Filles de la Charit6 qui ont pris part aux saints exercices ont en le bonheur de voir cl6turer leur retraite
par la paternelle bne6diction du vicaire m&me de'
Notre-Seigneur Jesus-Christ.
Voici le resume des paroles prononc6es par Sa
Saintete le lundi 27 aoft, avant de donner la b6nediction apostolique :
< Une benidiction, une grande b6n6diction de tout
coeur, a toutes et a chacune de vous, selon les intentions et les d6sirs de chacune; sur tout ce que vous
avez dans la pensee et dans le coeur, ne pensant pas
seulement a vos families, a vos parents, mais a votre
plus grande famille de la Charit6 et de saint Vincent,,
A toutes vos maisons, aux oeuvres auxquelles vous vous
divouez : enfants, malades, pauvres; a .toutes les
Ames que le Coeur de J6sus vous a confi6es et qu'a
Iimitation de ce divin Sauveur, lequel pour arriveraux
ames gubrissait les corps, vous entourez de soins qui
sont .votre gloire et le gage de. la recompense que
J6sus vous pr6pare.
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, Nous voulons ensuite donner une benedictionr
particuliere aux fruits precieux des saints exercices,
qui sont les bonnes resolutions et le ferme propos de
travailler avec zele a votre perfection. Parmi ces
fruits, nous en signalons un : le bon propos de vous
renouveler toujours avec une ferveur croissante dans
les resolutions de la retraite; saint Jean l'Evangl6iste,
l'ap6tre de la Charit6, r6p6tait sans cesse : 4 Mes
c petits enfants, aimez-vous les uns les autres. , Eh!
bien, toutes proportions gardees, ceci peut se dire des
saints exercices. Soyez done fideles aux resolutions de
la retraite et le reste viendra de soi.
A l'audience qui cl6tura, le 17 septembre, la seconde
retraite, prirent aussi part une cinquantaine de religieuses de Saint-Joseph qui, ayant termin6 comme
nous les exercices de leur retraite annuelle, venaient
implorer la b6n6diction de Sa Saintet6 sur leurs resolutions et leurs bons propos. Apris avoir fait le tour
de la vaste salle du Consistoire oil les blanches cornettes des Filles de la Charit6 formaient comme une
couronne au groupe des religieuses de Saint-Joseph
envelopp6es dans leur voile noir, notre Tres-Saint
Pire monta au tr6ne et nous parla ainsi :
< Nous avons vu par les yeux de la pensee l'incomparable harmonie de vos deux Communaut6s et nous
avons voulu monter sur notre tr6ne, non pour vous
faire un discours, mais afin que plus sensiblement et
aussi plus visiblement descendit la paternelle benediction sur chaque Communaut6 et sur. chacun de ses
membres. Entre vous, Filles de la Charite de SaintVincent-de-Paul, et vous, Filles de Saint-Joseph, il y
a belle harmonie. Chaque Communaute est belle par
elle-meme ; beaux aussi sont les noms : la Charit&
seule immortelle et le nom incomparable de saint
Joseph, car rarement on peut unir deux choses aussi
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bien harmonisees que celles-ci : Charit6 et saint
Joseph.
< Saint Joseph a ete appel6 Pere-Vicaire et il a
ete, est et demeure Pere-Vicaire pres de la Charit6
qui est Jesus-Christ. En effet, saint Joseph a 6t6 pr6destine par le Pere tternel pour tenir en guelque
sorte sa place pres de Jesus-Christ; et, comme tel, il
a requ une participation singuliere, incomparablement
grande a cette meme infinie Charit6 du Pere Iternel
pour en etre comme l'interm6diaire pres du Fils de
Dieu. C'est la gloire et la grandeur de saint Joseph.
Filles de la Charit6 de Saint-Vincent, vous etes, nous
le r6p6tons, en magnifique harmonie avec les Filles

de Saint-Joseph, et c'est dans cette harmonie de pens6e
ct de r6alit6 que nous allons vous donner la paternelle et apostolique b6nediction a toutes. Qu'elle
repose en particulier sur les bons propos qui vous
animent ensortant des saints exercices. Nous b6nissons
aussi les sceurs de chacuie de vos maisons, les oeuvres
dont vous prenez soin avec tant de zele et de g6n6rosit6. Que notre b6nediction descende sur vous et
sanctifie votre correspondance a la grace, qu'elle soit
de r6surrection, d'ascension et d'bl6vation. R6surrection du bien au mieux, du parfait au plus parfait.
El6vation toujours plus haute, toujours plus complte
vers Dieu et le Cceur de J6sus! Que ma b6nediction
vienne a vous, s'unisse a vous, non seulement avec
1'hymne de remerciement et de gratitude envers Dieu,
mais encore avec une particulibre reconnaissance pour
votre vocation. Que cette b6endiction soit conforme
- vos pensees et aux desirs de votre coeur. »
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CONFESSARIOS PU-ELLARUM

CONGREGATIONE

S.
CUM

OFFICII

PRIMUM

EMENDATIONIBUS

CHARITATIS, A
REVISA, NUNC

ITERUM

EDITA

CODICIS

REDACTIS ATQUE A S. CONGREGATIONE

AD

NORMAM
DE

RELIGIOSIS REVISIS.

Quamvis Puellae Charitatis, juxta sancti Vincentii
a Paulo, Fundatoris, placitum et Summorum Pontificum statuta, religiosae non sint, attamen cum reIigiosarum vivendi rationem imitentur, vitam communem
sub Superioris regimine degant et consuetis votis,.
licet privatis, obstringantur, ideo a devotis mulieribus
in saeculo Deo servientibus plurimum discrepant.
Unde conveniens est ut illarum Confessarii ea varia
cognoscant officia, quae pro ipsis breviori sermone
explanantur ut sequitur :
I" Puellarum Charitatis Associationi, in Gallia
institutae a S. Vincentio a Paulo et Beata Ludovica de
Marillac, Vidua Le Gras, praeponitur Superior Generalis Congregationis Missionis, Parisiis, via dicta de
Sevres, 95, residens. Praeponitur etiam Superiorissa,
quae domi-matricis commoratur Parisiis, via dicta du
Bac, 14o. Superiorissa, auxiliantibus majoris consilii
membris, universam Associationem regit una cum
Superiore et sub ejus auctoritate. Superior unum e
sacerdotibus Congregationis Missionis constituit
Directorem generalem, qui eum in regenda numerosa
Communitate. sublevet. Singulis provinciis integre
constitutis pra6ficientur insuper Director provincialis
et Visitatrix, qui Superioris generalis et Superiossae
vices gerant, eorumque auctoritatem in plurimis
exerceant. Unicuique tandem domui gubernandae
praeest Superiorissa localis, quae Soror ancilla, gallice
Sceur servante, nuncupatur, quia tanquam ancilla famularum pauperum habenda est.

-4372' Superior generalis Congregationis Missionis,
juxta regulas a S. Vincentio traditas atque vi Constitutionis PastoralisCurae Benedicti XIV, necnon Rescripti SS. D. N. Leonis PP. XIII, per seipsum vel
per Directorem provincialem, designat confessarium
tur ordinarium tur extraordinarium Puellarum Charitatis, ubicumque remaneant. Eligit autem sive parochum sive alium sacerdotem ex his qui ab Ordinario
sunt approbati ad audiendas confessiones mulierum.
Quae designatio seu electio nullam confert jurisdictionem. Porro Puellis Charitatis non prohibetur, ne
praeter designatum a Superiore Confessarium adeant
pro mulieribus ab Ordinario loci approbatum, quoties
ut propriae conscientiae consulant, ad id adiguntur.
3' Puellae Charitatis veram sanctitatem consequi
nequeunt, nisi vitam Marthae vitamque Mariae consocient in praxi; specialis enim istius Communitatis
finis est corporalis et spiritualis opitulatio pauperum
infirmorum sive in propriis domibus sive in nosocomiis
commorantium, cura pupillarum et adolescentularum
in scholis vel officinis, etc. At vero, quum haec munera
ad exteriora trahere nata sint, ut congruam perfectionem consequantur, peculiari diligentia his virtutibus incumbere tenentur, quae ad solam Dei gloriam
in operibus animum inclinent : hae vero virtutes sunt
humilitas, simplicitas, charitas, in quibus praecipue
consistit spiritus vocationis Puellarum Charitatis.
4° Post quinque probationis annos, Superioris generalis permissu, votis se obstringunt, sed ad annum
tantummodo. Fit autem votorum emissio, intra Missam,
peracta consecratione, et praetermissis omni pompa,
solemnitate et concione, ita ut sacerdoti celebranti,
nullgmodo de verbis prolatis audiendis, sed tantum de
benedictionibus caelestibus implorandis, satagendum
sit. Haec vota sunt Paupertatis, Castitalis, Obedientia
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et Opitulationiscorporalis et spiriiualispauerum infrmorum. Quaenam inde oriantur obligationes satis
instructae fuerunt voventes.
Quolibet anno, ipsomet die quo B. V. Mariae Annuntiationis festivitas celebratur ab Ecclesia, fit votorum
renovatio, quae a nulla ex his quibus a Superiore
generali indulta fuit, praetermitti potest. Si vero
quaedam ex illis vota renovare non posset aut non
vellet, isti suaderet Confessarius, ut ipsa cum Superioribus majoribus rem tractaret.
5" In quibusdam domibus adsunt aliquando Postulantes, id est, puellae quae, servato habitu saeculari,
ad ingrediendum in Associationem sese praeparant.
Si vero Confessarius, omnibus sedulo pensatis, perspiceret spei nihil esse, ab illis postulantibus acquiri
posse virtutes ad vota in posterum emittenda .requisitas, vi officii teneretur eas inducere ut sine mora
discederent.
6* Vota Castitatiset Obedientiae a Puellis Charitatis
emissa non differunt, quoad obligationes, a religiosarum proprie dictarum votis. Ea est extensio voti Paupertatis apud illas emissi: retinent dominium bonorum
quae possident dum vota emittunt; quinimo jus alia
bona posterius acquirendi non amittunt; sed de suorum bonorum reditibus disponere, mobilia sive immobiliabona donare, commodare, vendere, alienare, etc.,
sine Superiorum permissione nequeunt, excepto
quod testamentum libere confcere vel mutare possunt.
Tenentur reditus proprios in pios usus impendere
cum licentia Superiorum. Permissiones quae paupertatis votum spectant illis concedendae sunt, in rebus
pagni momenti, a Superiore generali vel Directore, in
rebus vero minoris momenti a Superiorissa locali.
Disponere nequeunt de bonis Communitatis nisi pro
Superiorum arbitrio, de bonis vero quae pauperibus
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vel donatorum intentionem. Contra votum paupertatis
peccarent, si de iis bonis, aliter quam dictum est,
disponerent, non secus ac si negligentia sua perire
paterentur bona cujuscumque naturae ipsarum curae
commissa.
Votum pauperibus serviendi exigit ta'ntum, ut officio
a Superioribus definito fungantur, et per unum annum
in Sodalitio maneant; attamen ab ipsis tenendum est
quod ex ipsamet vocatione, si est divina, tanquam in
perpetuum Deo dicatas sese habere debeant.
7" Praeterea servandae sunt regulae; non obligant
directe sub peccato, attamen ex earum neglectu plus
minusve gravis oriretur ad officia recte obeunda inhabilitas seu moralis impossibilitas. Sic se habet ordo
diei in his regulis injunctus Puellis Charitatis :Hora
qUarta matutina surgunt; postea vero per semihoram
orationi mentali vacant, certas preces vocales effundunt, deinde intersunt sacrificio Missae. Intra diei
cursum omnes curas impendunt inadimplendis operibus
externis a Superioribus assignatis. Ante prandium et
coenam fit breve examen, ad excitandam vigilantiam
circa proposita in oratione mentali habita et circa
virtutem quae tanquam praecipua in praxi servanda
commendata fuit. Post meridiem habetur lectio spiritualis necnon per semihoram oratio mentalis; vespere,
peracto examine generali, decumbunt hora nona.
80 Haec sunt quae peculiariter ipsis commendantur :
- fideliter petere omnes permissiones, imprimis quae
ex voto Paupertatis in conscientia praescriptae fiunt, refugere a periculosis occasionibus, - obedire sine
querela, - constanter servare regulas, praecipue quae
ad officium spectant, v. g. cura infirmorum, observatio
praescriptorum medici, custodia adolescentularum,
praeparatio omnium lectionum quae in scholis traden-

-

440 -

dae sunt, - vacare exercitiis spiritualibus quae juxta
consuetudinem in Communitate fiunt, non autem aliis
quae a cura pauperum illas retraherent; - uniuscujusque mutuo. portare onera, et veniam ad invicem
petere post illatam moestitiam, - tandem fovere inter
se magnam animi et cordis unionem.
g9 Summariun eorum quae ipsis prohibentur :visitationes turn passivae tur activae sine necessitate
et licentia, - ludi, nugae et otiosae conversationes,
sive intra sive extra domum, cum omni hominum
genere, speciali modo cum viris, v. gr. clericis, oeconomis, administratoribus, medicis, pharmacopolis, ingressus cujuscumque personae extraneae in refectorium inter coenam, et cujuslibet potus vel cibi sumptio
extra domum, - missio vel receptio cujuslibet epistolae sine permissione Superiorissae localis (excipiuntur
litterae ad Superiores majores vel ab eis missae),
inconsideratae delationes ad extra de its quae fiunt
intra dotmum, - lectio librorum qui a Superioribus
majoribus non permittuntur.
jo' Puellae Charitatis, juxta regulam et consuetudinem, peccata sua saltem singulis hebdomadibus confiteri deb=nt.
i1 Quum in diuturnis et operosis laboribus esse
impendere teneantur, optandum est, ut ipsis non imponantur sacramentaies paenitentiae, in quibus implendis nimium temporis consumeretur. Extraordinariae
autem mortificationes, puta corporis afflictationes,
jejunia, regulis prohibentur, nisi specialiter approbentur a Superiore vel Directore.
12' Excitentur Puellae Charitatis ut frequenter,
etiam quotidie, pane Eucharistico refciantur ad
normas in decretis Apostolicae Sedis traditas, ipsisque
rite dispositis frequens, imo etiam quotidianus,
accessus ad S. Eucharistiam libere pateat.
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13* En media a Puellis Charitatis instanter adhi-

benda ut pietatis fervor conservetur : i puritas intentionis, recollectio spiritualis et intima mentis unio
cum Deo in omnibus operibus externis; 2" viva fides
cujus ope, in persona pauperum, Christum ipsum,
exemplo S. Vincentii, Patris, Exemplaris et Patroni,
constanter inspiciant; 3* exercitia spiritualia fidelissime peragenda, quae nec sub pretextu pauperes
aegrotantes curandi, nisi in casu necessitatis, quod
raro evenit, praetermitti debent.
14* In illis semper vigere debet studium operum
externorum charitatis, ad quem finem consequendum
quaedam sunt praecavenda, nimirum : - non indulgeant particularibus pietatis. praxibus, quae quamvis
sint in se laudabiles, a cura pauperum illas retraherent,
- non studeant subtilitatibus spiritualibus quae vitae
activae ab ejs gerendae essent alienae, - oratio mentalis in ipsis sit simplex, receptae methodo conformis,
firmata propositis intra diem servandis, ita ut poenas
et labores suis operosis muneribus affixos patienter
tolerent, - praecipuam curam spiritualem adhibeant
ut vota et regulas accurate servent, -

et sedulo colant

charitatem christianam, non ear quidem quae, in
sensu residens, suaves pietatis dulcedines exquirit,
sed ear quae, ex animo proveniens, inclinat ad Deum
et proximum diligendum propriis impensis, cum brachiorum defatigalione et frontis sudore, juxta speciosum

S. Vincentii effatum.
Parisiis, 19 julii 1923.
Fr. VERDIER,
Sup. Gen. Cong. Miss.
et Puellarum Charitatis.

1852/23
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Revisa a S. Congregatione de Religiosis quoad
conformitatem Codicis Juris Canonici.
SRomae. die

27

augusti 1923.

Maurus M. SERAFINI, 0. S. B.
-Secretarius.
,L. S.
(Traduction par L. Bouclet)
AVIS AUX

CONFESSEURS

DES FILLES DE LA' CHARITE,
UNE PREMIERE FOIS REVISES PAR LA CONGREGATION
DU

SAINT-OFFICE, MAINTENANT

RiEDITES AVEC DES

CORRECTIONS CONFORMES AU NOUVEAU DROIT CANON
ET REVISEES PAR LA S. CONGREGATION DES RELIGIEUX.

Bien que les Filles de la Charit6, selon l'intention
de saint Vincent, leur Fondateur, et selon les statuts
des Souverains Pontifes, ne soient pas religieases,
cependant comme elles imitent le genre 'de vie des
religieuses, menant la vie commune sous l'obeissance
aux superieurs et etant li6es par les voeux habituels,
quoique priv6s, par suite elles different beaucoup des
fem.es pieuses qui servent Dieu dans le monde. II
convient done que leurs confesseurs soient au courant
de leurs diverses obligations; la breve exposition suivante les leur fera connaitre :
I' L'Association des Filles de la Charit6, fond.e en
France par saint Vincent de Paul et la Bienheureuse
Louise de Marillac, veuve Le Gras, est dirig6e par le
Sup&rieur g6neral de la Congregation de la Mission,
residant a Paris, rue de Skvres, 95. Elle a aussi a sa
t&te une Sup6rieure. qui demeure k Paris, rue du Bac,
140. La Superieure, avec 1'aide des membres' de son
grand conseil, gouverne l'Association entiere d'accord

avec le Sup&rieur et sous son autoriti. Le Superieur
itablit un pr&tre de la Congregation de la Mission

-

443 -

comme Directeur general, pour l'aider dans le gouvernement de cette nombreuse Communaut6. Dans les
provinces parfaitement constitutes, president en
outre un Directeur provincial et une Visitatrice, qui
reprisentent le Superieur gen6ral et la Sup&rieure
avec une grande partie de leurs pouvoirs. Cependant
pour le gouvernement de chaque maison, ii y a une
Sup&rieure locale, appelee seur servante, parce qu'elle
doit etre consid6r6e comme la servante des servantes
des pauvres;
2' Conform6ment aux regles lgubes par saint Vincent et en vertu de la Constitution Pastoralis Curae
de Benoit XIV ainsi que du Rescrit de Leon XIII, le
Superieur g6neral de la Congregation de la Mission,
soit directement, soit par I'interm6diaire du Directeur
provincial, d6signe le confesseur tant ordinaire
qu'extraordinaire des Filles de la Charite partout oi
elles r6sident. Or il choisit soit le cure, soit quelque
autre pretre approuv6 par 1'6evque pour entendre les
confessions des femmes. Ce choix ou cette d6signation
ne confere aucune juridiction. D'autre part, les Filles
de la Charit6 ont toute libert6 de s'adresser a un autre
confesseur approuve par l'Ordinaire pour entendre les
confessions des femmes, chaque fois que le bien de
leur conscience les y pousse;
S3* Les Filles de la Charith ne peuvent parvenir a la
v6ritable saintet6 si elles n'associent en pratique la vie
de Marthe a celle de Marie; en effet, la fin particuliire de cette Communaute est le secours spirituel et
corporel des pauvres malades soit a domicile, soit dans
les h6pitaux, le soin des fillettes et des jeunes filles
dans les 6coles ou dans les ateliers, etc... Mais ces
fonctions etant dissipantes de leur nature, elles sont
tenues, afin d'atteindre la perfection convenable,.de
s'appliquer avec un soin special a I'acquisition des
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vertus, qui portent l'esprit a agir uniquement pour la
gloire de Dieu : ce sont l'humilit6, la simplicit6, la
charit6, vertus qui constituent principalement l'esprit
de la vocation des Filles'de la Charit6.
4° Apres cinq ans de probation et avec la permission
du Superieur g6enral, elles se lient par des voux,
mais pour une ann6e seulement. L'6mission des vceux
a lieu pendant la messe, apres la consecration, et cela
sans solennite, sans ceirmonie, sans discours, de
sorte qu'il n'y a pas lieu pour le pratre c6elbrant de
s'efforcer d'entendre les paroles prononc6es, mais
seulement d'implorer les b6endictions du Ciel. Ces
vceux sont : la pauvrete, la chastetk, 2'obkissance et le
secours corporel et spirituel des pauvres malades. Les
obligations qui en decoulent, ont &6t suffsamment
enseign6es aux sceurs qui 6mettent les voeux.
Tous les ans, au jour oii la fete de l'Annonciation
de la B. V. Marie se celibre dans l'glise, a lieu la
renovation des vceux, r6novation que nulle de celles
a qui le Superieur g6enral en a donn6 I'autorisation,
ne peut omettre. Si quelqu'une d'entre elles ne pouvait ou ne voulait point renouveler ses voeux, .e confesseur lui persuaderait d'en conf6rer directement
avec les Sup6rieurs majeurs;
5° Dans certaines maisons, il y a parfois des poslulantes, c'est-i-dire des jeunes filles qui, sous le costume
seculier, se pr6parent a entrer dans 1'Association. Que
si le confesseur, apres muire reflexion, s'apercevait
qu'il n'y a aucun espoir que ces postulantes puissent
acquerir les vertus requises pour les voeux qu'elles
devraient 6mettre plus tard, de par ses fonctions ii
serait tenu de les amener a se retirer sans retard;
6* Les vceux de chasteti et d'obiissance 6mis par les
Filles de la Charit6, ne different point, quant aux
obligations, des vceux des religieuses proprement dites.
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Voici 1'6tendue du vceu de pauvret qu'elles 6mettent:
elles conserventla propri6t6 des biens qu'elles possedent a l'6mission de leurs vceux; de plus elles ne
perdent pas le droit d'en acquerir d'autres dans la
suite; mais disposer de leurs revenus, donner, preter, vendre, aliener, etc., leurs biens meubles ou
immeubles, tout cela est subordonn6 i la permission
des Superieurs; il faut excepter toutefois leur testament qu'elles peuvent rediger ou changer en toute
libert6. Elles sont tenues de d6penser leurs revenus
personnels en oeuvres pies avec permission des Sup&rieurs. Les permissions qui concernent le vceu de
pauvret6 doivent avoir 6t6 obtenues du Superieur
gen6ral ou du Directeur dans les choses importantes,
mais dans les cas de moindre-cons6quence la permission de la Superieure locale suffit. Elles ne peuvent
disposer des biens de la Communaut6 que sur la
volont: des Superieurs; quant aux biens qui sont
destines au soulagement des pauvres, elles ne le
peuvent faire que selon l'intention des administrateurs ou donateurs. Elles p6cheraient contre le voeu
de pauvret6 si elles disposaient .de ces biens autrement, 'de m6me que si par n6gligence elles laissaient
perdre des biens de n'importe quelle nature confins a
leurs soins.
Le voeu deservir lespauvres exige seulement qu'elles
s'acquittent de l'office confi6 par les Superieurs et
qu'elles demeurent une ann6e dans la Compagnie;
toutefois elles doivent penser qu'en vertu meme de
leur vocation, suppos6e divine, elles se sont consacrees a Dieu pour ainsi dire a jamais;
7 En outre, il faut observer les rkgles : elles
n'obligent pas directement sous peine de pceh6, mais
leur n6gligence entrainerait une plus ou moins grande
incapacit6 ou impossibilit6 morale a bien remplir ces
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charges. Voici l'ordre du jour prescrit aux Filles de la
Chariti dans leurs regles : a quatre heures du matin,
elles se levent; puis elles se livrent d'abord a l'oraison
mentale pendant une demi-heure, r6citent certaines
prieres vocales, ensuite elles assistent au sacrifice de
la Messe. Dans le cours de la journie, elles donnent
tous leurs soins aux oeuvres extirieutes que leur ont
confiees les Sup6rieurs. Avant les repas de midi et du
soir, a lieu un court examen pour raviver leur vigilance sur les resolutions prises dans l'oraison mentale
et sur la vertu qui leur a 6et plus specialement recommandde comme u pratique >. Dans 1'apres-midi, elles
font une lecture spirituelle ainsi qu'une demi-heure
d'oraison mentale; le soir, apres 1'examen genaral,
elles se mettent au lit &-neuf heures;
8' Voici ce qui leur est particuliirement recommand : la fidelit6 a demander toutes les permissions,
surtout celles qui sont prescrites en conscience par le
voeu de pauvret6; la fuite des occasions dangereuses;
l'obeissance sans murmure; la constante observance
des rPgles, sp6cialement de. celles qui concernent leur
offce, par exemple, le soin des malades, l'ex6cution
des ordonnances du m6decia, la surveillance des
jeunes filles, la pr6paration de toutes les lecons qu'il
faut enseigner dans les ecoles; la pratique des exercices de pitt6 qui se font habituellement dans la
Communaut6, mais non point d'autres qui seraient de
nature a les d6tourner du soin des pauvres; le support mutuel et les excuses a se faire l'une.A 1'autre
aprbs s'8tre cause de la peine; enfin 1'attention a bien
entretenir entre elles une grande union de coeur et
d'esprit;
g9 Aperqu de ce qui leur est d6fendu : les visites
tant actives que passives sans n6cessit6 et permission;
les jeux, les plaisanteries et les conversations oiseuses,
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soit a la maison, soit au dehors avec toutes sortes de
personnes, sp6cialement avec les hommes, comme les
clercs, les economes, les administrateurs, les midecins, les pharmaciens; l'entr6e de tout externe dans
leur refectoire pendant le repas, et l'absorption de
boisson ou de nourriture en dehors de la maison;
l'envoi ou la r6ception de toute correspondance sans !a
permission de la Superieure locale (sont except6es les
lettres adressees aux Superieurs majeurs on celles que
ceux-ci leur adressent); les rapports inconsid&r6s faits
an dehors touchant ce qui se passe dans la maison; la
lecture des livres non autoris6s par les SupCrieurs
majeurs;
wo* Selon la rigle et Ia coutume, les Filles de la
Charite doivent se confesser an moins toutes les
semaines;
1r* etant donne qu'elles doivent se livrer tons les
jours a des travaux penibles, il est a souhaiter qu'on
ne leur impose pas des p6nitences sacramentelles dont
l'accomplissement absorberait une trop grande partie
de leuar temps. Quant aux mortifications extraordinaires, telles que disciplines, jeines, etc., elles sont
prohibtes par les reglements, A moins d'une speciale
approbation du Superieur ou Directeur;
x12 Les Filles de la CharitA seront exhort6es a se
nourrir du pain Eucharistique fr6quemment et m4me
tous les jours, c6nform6ment aux dtcrets du Siege
Apostolique; 6tant bien disposbes, elles devront avoir
toute libertt pour recevoir la sainte Eucharistie souvent et m&me quotidiennement;
13" Voici les moyens instamment recommand6s aux
Filles dela Charite pour entretenir en elles une pi6t6
fervente : i* la puret6 d'intention, le recueillement
spirituel et l'union intime de 1'esprit avec Dieu dans
toutes leurs ceuvres ext6rieures; 2° une foi vive qui
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des pauvres le Christ lui-m-me, a 1'exemple de saint
Vincent, leur pere, leur module et leur protecteur;
3° les exercices spirituels qu'elles doivent accomplir
tres-fidelement et ne point omettre sous pretexte de
soigner les pauvres malades, sauf le cas de necessit6,
ce qui est rare;
14* En elles doit toujours fleurir le zeie des oeuvres
exterieures de charit6; pour cela certaines pr6cautions
sont a prendre, notamment : elles ne doivent pas se
livrer a certaines pratiques particulibres de piete, qui
bien que louables en elles-memes, les d6tourneraient
du soin-des pauvres; elles ne- doivent point non .plus
s'affectionner a des subtilites spirituelles dont leur
vie active serait paralysie; leur oraison mentale doit
etre simple, conforme a la m6thode en usage, affermie
par des r6solutions A garder dans la journee, de sorte
qu'elles soient a meme de supporter patiemment les
peines et les travaux inherents A leurs p6nibles occupations; leur principal souci surnaturel doit etre
d'observer avec soin leurs voeux et leurs regles; elles
doivent enfin jalousement cultiver. la charit6 chrZtienne, non pas cette charit6 qui prend sa source dans
la sensibilit6 et recherche les suaves douceurs de la.
pi6te, mais celle qui, provenant de 1'ame, pousse a
aimer Dieu et le prochain A ses propres d6pens, ~ au
d6pens de ses bras et A la sueur de son front A, selon
la belle ekpression de saint Vincent.
Paris, 19 juillet

1923.

Fr. VERDIER,

Suf. gen. de la Congr. de la Miss,
et des Filles de la Ckaritd.
I~iS2/2i
1652/23
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Revis6 par la Sacr6e Congregation des Religieux
pour ce qui concerne la conformit6 avec le Code 4u
Droit Canon.
Rome, le 27 aout 1923.
Maurus M. SERAFINI, O. S. B. secretaire.
Sceau des Archives de la Sacrie Congregation des Religieux.

EUROPE
FRANCE
PARIS ET LES DEUX MAISONS-MERES
7 juin. - R6union de la Sainte-Enfance. Voici
l'allocution prononc6e par M. Cyprien Aroud.
MES CHERS ENFANTS,

Recueillir, adopter, elever les pauvres enfants
paiens abandopn6s et vou6s i a mort par des parents
inhumains, les baptiser, en faire des chr6tiens, peupler le ciel de nouveaux 6lus, sauver les enfants paiens
par les enfants chr6tiens : tel est le but de 1'CEuvre de
;la Sainte-Enfance.
Cette oeuvre commenqa en 1843. Elle ouvrit les
portes du paradis a plus de 26 millions d'enfants,
morts aussitbt apres le bapt6me. Chaque ann&e, encore
presentement, plus de 1ooooo petits palens recoivent
cette grace insigne. L'ceuvre pourvoit, en outre, &1'entretien et a l'education chretienne de plus d'un million
d'enfants adopt6s par elle.
CEuvre admirable! oeuvre 6minemment apostolique!
Elle vous lance, mes Chers Enfants, dans la voie
royale du sacrifice et de la charit6. C'est a vous qu'elle
s'adresse, c'est vous qui devez vous priver pour donner
ur sou chaque mois avec vos petites ressources et 6conomies, pour sauver des vies d'enfants et surtout pour
sauver leurs ames.

Vous le faites et vous le faites avec joie, parce quevous etes bons, parce que vous etes chr6tiens. Vous
voulez donner Jesus aux ames, leur ouvrir le Ciel et
Jesus vous bWnit et il vous r6compensera lui-meme en
vous gratifiant au ciel de la couronne si belle des
apitres de son royaume.
Vous attendez de moi que je vous montre combien,
dans les pays paiens, votre oeuvre est necessaire. La,
en maintes contrees, le sort des petits enfants est
triste a en pleurer.
En Afrique, en 1890, Mgr Augouard 6crivait qu'au
Congo, dans la sauvage tribu des Bondios, la chair
humaine se vendait couramment sur les marches et que
les pauvres petits esclaves n'itaient vendus et achetes
que pour servir de viande de boucherie. Ces sauvages
disaient que c'etait un grand honneur de manger t de
la chair qui parle ,, la meilleure viande selon eux.
tCUn jour, ajoute ce m&me pr6lat, je visitais une grosse
agglomeration. Partout on ne voyait que tetes de morts
et ossements humains sur les cases au milieu du village. En me donnant une.poignbe de main, le chef
me palpait les bras et disait d'une facon charmante i
ses voisins : c La viande du chef blanc doit etre bien
bonne avec des bananes ! ,,
En Ocean;e, aux Nouvelles-H6brides, Mgr Vidal
nous signalait des cannibales qui immolent les enfants
et les mangent. I1 nous disait, en 1897, que, dans les
iles Fidji, le fameux chef Niuliki recherchait specialement la chair des enfants ag6s de quatre a dix ans.
Chaque semaine, il lui fallait au moins une victime. 11
l'6gorgeait, la faisait r6tir et s'en repaissait. En dix
ans, il avait devor6 plus de cinq cents enfants : c'6tait
son droit de chef de tribu.
Le commandant du Duguay-Trouix passe par li : il
apprend toutes ces horreurs, et, en plus, que Niuliki
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avait voulu empoisonner deux missionnaires francais;
il envoie ses matelots se saisir de ce monstre et le
fusille.
Mgr Vidal nous signale encore que dans ces iles, a
la mort d'un grand chef, on fait venir en troupe tous
les enfants de la tribu, et 1A, sur une petite table, on
fait poser )es mains de chaque enfant et, d'un coup de
hache, on ampute a chacun d'eux une phalange.
Un autre chef meurt, on recommence la m&me
cruelle c6ermonie. Le missionnaire venait, adoptait le
plus possible de ces enfants au nom de 1'euvre de la
Sainte-Enfance : ceux-lk du moins etaient prot6ges.
Jugez de leur joie et de leur reconnaissance!... Ces
faits ne sont pas tres anciens. Vous pensez peut-ktre
que maintenant la civilisation a tellement pinktr6 partout que de telles horreurs ne peuvent pas se renouveler et que votre ceuvre n'a plus une r6elle raison
d'etre.

Je ne puis vous parler par exp6rience de l'Afrique
et de l'Oc6anie, mais je puis vous dire ce qui se passe,
ce que j'ai vu en Chine, dans mon district de Wentchow ot je missionne depuis vingt-quatre ans.
Est-ce que l'on tue encore des enfants en Chine? a
Wentchow? Oui, oui, hilas! et c'est par milliers,
chaque annie, dans mon seul district de Wentchow.
Un jour, j'6tais a Zabi. Un homme, presque un

vieillard, M. Mo, converti a la religion depuis douze
ans, vint me saluer. I1 6tait accompagn6 de ses deux
filles, I'une Agbe de onze ans, l'autre de.neuf ans. I1
me presenta ses enfants et leur dit en leur tapant sur
1'epaule: a Petites, remerciez le missionnaire de ce
qu'il me fit connaitre le Bon Dieu avant votre naissance. C'est i lui que vous devez la vie : j'ai tut vos
six sceurs ain6es immediatement apres leur naissance. ,
Et il avouait cela tranquillement, en public, devant
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plusieurs chritiens, devant moi, et devant Ses enfants!
Personne ne montra de l'6tonnement, tellement cet

usage est recu et pratique dans nos r6gions montagneuses du Sitchy et du Neutchy.
A Fungling, dans le Neutchy, M. Zi venait de se
convertir, sa jeune femme 6tait encore paienne. Elle
mit au monde une petite fille. Elle voulut la tuer. Son
mari s'y opposa. Or, il dut ensuite s'absenter un instant. En rentrant chez lui, il ne trouva qu'un cadavre :
la mere avait 6touff6 son enfant. C'6tait un fils qu'elle
esp6rait. D1Cue, humili6e a la vue d'une fille, elle la
tua...
A Oo-ko-aa, gros village, je n'avais qu'une seule
famille chr6tienne. Je la visitais pour l'instruire et la
faire participer aux sacrements. La nuit, je dormais,
6tendu sur une natte, dans un mis6rable grenier. Avant
le jour, je fus r6veill par une dispute. Au-dessous de
moi, dans une chambre, une paienne venait d'avoir
une petite fille. Pere et mere voulaient la noyer dans
le baquet oi elle gisait. Mon chr6tien Lofi les pressait de n'en rien faire... Je me levai, Lofi vint A moi.
( Pere, adoptez cette petite fille, sinon iis vont la
tuer. ,,Je descendis, je vis le pere, je l'exhortai a 61ever
sa fille. 4 Si c'6tait un fils, le tuerais-tu? , lui dis-je.
L'homme m'6couta, me regarda et s'en alla a la cuisine. I1revint bient6t avec un grand vase rempli d'eau.
II allait noyer sa fille!... Je l'arrete, j'adopte 1'enfant,
je lui sauve la vie. Le paien itonn6 me regardait. II ne
comprenait pas. Enfin il laissa faire.
Ces faits sont loin d'&tre rares.
Pere, si vous me laissez carte blanche, me dit le
catechiste Zi-a-Zeu, je vous apporte, chaque ann6e,
plus de mille enfants voues au meme sort. Car chaque
annie, ils sont bien plus de mille les enfants que l'on
"
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etouffe ou que l'on noie dans notre region de
Neutchy ,.
Et en ville m&me de Wentchow, que d'enfants
tues!... Certains parents, sachant notre bonte, viennent
la nuit, en cachette, deposer leurs bbb6s pros de notre
porte, dans la rue... Le froid, la pluie, saisissent ces
pauvres petits etres, ils crient, its crient... Je me reveille. Je vais a la porte et je vois ces petits abandonnes. Nous les adoptons, nous leur donnons une
nourrice, nous leur tenons lieu de pere et de mere.
Oui, I'infanticide est courant, il est commun, il ne
deshonore pas les parents, il est commis par les parents eux-memes, par la mere mnme, si le pere est
hesitant !...
Voili un fait certain, indeniable.
L'(Euvre de la Sainte-Enfance a done toujours la
m&me raison d'etre, elle reste une oeuvre humanitaire
et salvatrice, une belle ceuvre chretienne et apostolique. Elle peuple le ciel d'l6us. L'anne derniere,
1922, a Wentchow, sur pres de mille enfants abandonnes, recueillis par les Soeurs de Saint-Vincent-dePaul, 862 moururent peu de temps apris le bapteme.
Mais tous ne meurent pas. Celles qui survivent (je dis
c celles » car ce sont presque toujours- des petites
filles qu'on abandonne), aprbs quatre ans passes chez
une nourrice, entrent Il'orphelinat et y rejoivent une
bonne 6ducation chretienne. A sept ans, elles commencent la pratique, la si bonne pratique de la communion fr6quente. A dix-sept ans, nous les marions
avec un bon jeune homme chr6tien. Elles sont de
bonnes 6pouses, elles sont dans nos cbretientes
naissantes, une aide prkcieuse pour atteindre les
femmes, pour les convertir, les instruire, les entrainer
dans la voie chretienne et aussi pour conserver la'ferveur dans le petit troupeau des convertis. Elles pri-
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ichent d'exemple et de parole. Oh! que de faits admirables je pourrais vous raconter. Je n'en citerai qu'un,
le plus r6cent.
En 1921, a Jueu-i6-deou, chr6tienti toute nouvelle,
je vois 70 hommes, chefs de famille, tous d6sireux
du bapteme, fideles a toutes les reunions... et pas une
femme!... o Rien a faire avec elles, me dit le maitre
d'ecole catholique; il faut une femme pour convertir
les femmes. , Peu de temps apris, je marie une fille
de la Sainte-Enfance avec un cat6chiste d6butant. Je
les envoie a Jueu-i6-d6ou pour y precher l'gvangile.
Cinq ou six mois s'6coulent et je retourne dans ce village. Or, toutes les femmes et les filles des convertis
m'attendaient, me faisaient fete, priaient a genoux i
tous les exercices... La fille de la Sainte-Enfance avait
bien besogni.
Je termine, car il ne faut pas abuser de votre
patience, mes Chers Enfants, en vous disant le merci
de tous les missionnaires pour votre g6n&reuse charit6,
le merci de tous vos petits proteg6s qui vous doivent
la vie et prient en retour tous les jours pour vous le
Dieu Sauveur.
Continuez, pers6verez dans votie beau d6vouement
et vous vous pr6parerez une abondante moisson de
m6rites dans les greniers kternels!...
Ainsi soit-il.
R6union des Dames de la Charit6.
i juin. M. l'abbM Auber, cur6 de Saint-Pierre-de-Montrouge,
applique le texte : Amor coegit.te tuus, au Sacr6-Caeur
dans le mois duquel nous sommes, a saint Vincent de
Paul et a la bienheureuse Louise de Marillac qui se
sont adonn6s au service des pauvres, pouss6s par
1'amour de Dieu, et enfin aux Dames de la Charite qui
doivent remplir leur ministere charitable avec puret6

d'intention, par amour pour Dieu. A la r6union qui
suit, M. Fliche. president des conferences de SaintVincent de Paul de Paris, entretient les dames et les
sceurs des avantages qui risulteraient de la collaboration des deux euvres, les Messieurs de la conference
et les Dames de la Charite et il indique les principaux
moyens de rialiser une union plus 6troite entre les
deux associations, animies du meme esprit, celui de
saint Vincent de Paul.
22 juin. - M. Cyprion Aroud fait a Saint-Lazare
une conference sur la Chine.
24 juin. - II y a cinquante ans, on cle6brait pour
la derniire fois la fete de saint Jean-Baptiste, patron
de M. Etienne, Sup6rieur general; aujourd'hui, on n'a
pas oublie le second fondateur de la Congr6gation et
une main'pieuse a d6pos6 des fleurs sur sa tombe dans
notre chapelle; c'est par ces t6moignages exterieurs
que se manifeste le souvenir du cceur. Fleurs et couronnes n'excluent pas Ia priere, elles l'aident, au contraire, a s'actualiser et le petit sacrifice que l'on fait
pour acheter ces souvenirs rappelle le geste touchant
de cette pieuse femme qui r6pandit des parfums
exquis sur les pieds de Notre-Seigneur et qui, blambe
par quelques disciples de cette sainte prodigalit6, fut
vengie et louie par Celui qui est la v6rit6.
27 juin. - Fete des Filles de la Charite d'Arras. II
a paru, eni9gr4, un Commun de plusieurs Vierges oi les
predicateurs de panigyriques pourront aller puiser des
developpements oratoires exquis et pratiques quand
ils auxont a parler de nos Bienheureuses. Donnons ici
l'hymne de Matines seulement.
La voix de l'Ipoux s'est fait entendre; le long hiver
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a cesse; les tristes nuages ont kt6 chassis; te printemps est arrive; les fleurs exhalent leur parfum; levez-vous, 6pouses qui etes prates.
Vierges, hatez-vous, pleines de joie, au-devant de
Jesus; Lui-meme couronnera votre tate de lis; il vous
introduira avec Lui dans la chambre nuptiale; il vous
rendra bienheureuses.
Quand vous 6tiez sur terre, aucun travail ne vous a
. Par
effraybes, vous souvenant de l'Epoux bien-aimý
amour pour Lui, vous avez support6 volontiers les
peines les plus ameres.
En mourant pour vous, il vous a donn6 la force
c6leste et pour dompter votre faible corps et pour
triompher dans des combats cruels.
Vous avez garde la foi que vous aviez jur6e au
Christ; votre lampe brille avec eclat; sa lamiire n'en
a 6t6 6teinte ni par I'orage ni par la tempete.
Voici maintenant que s'offre A vos regards la terre
d'oi sont bannis tous les soucis, oh rien ne voile plus
1'clat d'un ciel limpide, oiu brille le soleil 6ternel.
Louange souveraine soit au Pere et au Verbe et au
Saint-Esprit dans tous les siecles.
28 jyir. - On c6lbre Ie centenaire de Pascal, dans
1'6glise Saint-Etienne. S. Em. le cardinal Charost a
fait une belle comparaison dans son discours entre
l'immortel penseur et notre saint fondateur, comparaison tout A la gloire de saint Vincent.
3.juillet. - Un certain nombre d'6v&ques et cardinaux logent chez nous A l'occasion du Congres eucharistique national de Paris.
4 juillet. - Ouverture du Congrbs A Notre-Dame.
Discours par S. tm. le cardinal Charost. La vieille et
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immense basilique revoit aujourd'hui ses foules des
tres grands jours. Beaucoup de personnes sont obligees
de demeurer A la porte; elles le font patiemment et
quand, a la fin de la ciremonie, nous sortons pour faire
place a ceux qui sont demeurds dans les t6enbres
exterieures, une pieuse femme pousse un cri du coeur :
quel bonheur! on va pouvoir entrer.
5 juillet. - Des ceremonies ont lien partout; des
processions se deroulent autour des iglises Saint-Francois-Xavier et Sainte-Madeleine; autour de la premiere,
ce sont des centaines d'enfants de chceur le matin, des
centaines d'enfants de Marie, le soir. Le quartier n'est
pas tres fr6quente; aussi la procession pent se dirouler
sur la place sans arrkter ni autos, ni trams. A SainteMadeleine, c'est la rive droite, voitures et vbhicules
se croisent a chaque seconde; la procession reste dans
l'interieurdes barriires; le coup d'oeil est fierique, soit
lorsque la procession fait le tour exterieur de I'eglise,
soit lorsque le salut est donni du c6tC de la rue Tronchet; une foule compacte prie comme dans l'6glise et
la b6nidiction se donne sans une note discordante. Je
n'ai entendu que ce mot typique profeirepar un ouvrier
qui trainait une voiture a bras : a Tiens, dit-il, en
regardant vers I'autel tout resplendissant de lumibre,
voilk Jesus-Christ qui ressuscite. n Nos jeunes gens
allirent a Auteuil pour la procession qui se deroula
dans l'interieur d'un parc; un de nos h6tes y prit une
insolation. Le soir au Trocad6ro, grandrcrunion generale; I'amphith6atre peut contenir .plusieurs milliers
de personnes; il,est archi-plein; quand j'arrive, plus
une place; ies boys-scouts fort la garde, pas moyen de
pinetrer; je frappe a toutes les portes; u rien A faire,
Monsieur l'abb ,,; je m'avise que j'ai une carte speciale en qualit6 de membre du comit6; cette bienheu-
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reuse carte me sauve du danger: ((c'est autre chose, me
dit un introducteur; allez A la porte des cardinaux et
des &viques;avec votre carte, vous aurez une place

sur l'estrade. ,, Aussit6t dit, aussit6t fait. Nous entendons ce soir le P. Janvier dont le discours est hach6
d'applaudissements et Mgr Izard ou plut6t son discours
lu par le cardinal Dubois. La ce6rmonie se termine
par le Credo de Dumont qui fait un effet superbe. On
a mis des automobiles A la disposition des &veques
pour la duree du Congres; quelques-uns de nos confreres en profitent en qualit6 de vicaires g6n6raux
temporaires. Ce mCme jour, comme les trois autres, il
y eut des s6ances particulieres pour hommes, jeunes
gens, dames, prktres. La nuit, l'adoration se fit dans
un grand nombre d'6glises et de chapelles, en particulier dans celle de la rue du Bac oh nos sceurs se d6dommagerent de ne pouvoir assister aux fetes ext6rieures
en redoublant de ferveur auprbs du divin Maitre et en
r6pandant A ses pieds les parfums exquis de leurs
supplications.
6 juillet. - Memes ceremonies qu'hier dans toutes
les eglises. Deux furent surtout remarquables : celle
du Sacr6-Cceur de Montmartre oi des milliers de palerins recurent la communion et celle de Saint-Eustache,
au quartier populeux et populaire des Halles oi 1'on
avait convoqu6 les ouvriers et employes et oiu l'on fatt
agr6ablement surpris de voir une assistance A laquelle
personne ne s'attendait; dans l'immense 6glise romane,
avec ses sept nefs longues .et profondes, des milliers
d'ouvriers vinrent honorer et recevoir le Dieu de
1'Eucharistie avant d'aller i leur travail. Le soir, au
Trocad6ro, nous avons entendu les discours profonds
et metaphysiques de Mgr Breton et de Mgr Rumeau.

-

460 -

7 juillet. - Comme les jours precedents. A la reunion
du soir, le P. Judeaux, S. J. commenca simplement,
sans geste ni recherche; en moins de cinq minutes,
cependant l'auditoire fiut conquis comme il ne l'avait
encore &te par aucun autre, me dit un de mes illustres
voisins, qui n'est pas suspect, car au debut, il avait
manifesti certaines reflexions qui montraient qu'il ne
s'emballait pas. Mgr Tissier succede au reverend Pire.
On lit ensuite les vceux des commissions particulieres.
Signalons a l'usage des scurs ceux qui peuvent les
interesser.
i° Que les personnes chargees de l'education des
enfants s'appliquent a disposer les enfants a faire le

plus tSt possible leur premiere Communion et fassent,
par consequent, leur education eucharistique; en particulier, qu'ellesn'oublient pas que l'enfant ayant usage
de la raison est oblige de faire sa communion pascale
et qu'elles doivent l'aider a accomplir cette grave obligation.
2* Qu'elles s'appliquent a faire tomber les prejugis
et a refuter les vains pretextes qu'on alligue sur ce
point si important : dans ce but, qu'elles se penetrent
de la doctrine du decret de Pie X sur la premiere Com*m'niondes enfants (20 aoit 1910).
3° Aprbsla premiere Communiondes enfants, qu'elles
veillent i parfaire leur education chretienne (il y a l
pour elles une obligation grave), et en meme temps
a leur faire prendre Phabitude de la communion fr6quente.
La ce6rmonie a deji dure longtemps. Le cardinal

veut4l'courter, en supprimant le Credo et en donnant
de suite la benediction. On recoit pieusement la ben6diction et imm6diatement apres, le Credo jaillit de
toutes les poitrines. Les 6trangers sont emerveill6s de
notre chant national.
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8 juillet. - C'est ia cl6ture a Notre-Dame. Nos
jeunes gens ainsi que toutes les maitrises de Paris ont
6t6 convoqu6s pour la messe pontificale, a l'issue de
laquelle laa'bn6diction papale est donn6e. L'apresmidi on se donna rendez-vous de nouveau a Notre Dame. Tout le parvis qui s'6tend entre la basilique et
la pr6fecture, de police est couvert de monde. Un
autel est dress6 contre le portail central de l'6glise.
Le cortege majestueux des 6veques se deroule a nos
yeux ravis. La c6r6monie se poursuit en plein air; les
trams qui font le tour du parvis d6filent lentement
pour ne pas icraser la foule et tous les voyageurs des
trams se decouvrent et se signent A la vue de ce spectacle grandiose et en entendant ces chants simples et
puissants qui sont r6pitis par les echos de la capitale.
A toutes les fenetres des maisons et en particulier de
I'Httel-Dieu, des grappes de personnes contemplent
cette vision inouie jusqu'ici dans Paris depuis la
Revolution. Mais voici que le cardinal prend le SaintSacrement; il fait le tour de 1'eglise; on dirait qu'il
va rentrer dans l'intirieur; la c6r6monie serait-elle
termin&e? on est ind6cis; tout i coup les grosses
cloches se mettent en branle et l'on apergoit i la balustrade des Rois, entre les deux tours, le cardinal qui,
dominant la capitale, trace sur nos tetes le signe de
la croix avec la sainte Hostie, ce sont alors des acclamations a Jesus Hostie; tout le monde est a genoux
et les larmes coulent de bien des yeux.
Mais tout n'est pas fini : la cl6ture a lieu ce soir a
Montmartre; pour la circonstance, M. I'assistant
a donn6 aux pr&tres et aux freres permission de
minuit et ce fut une heureuse idee, car c'eit &t6dommage de n'avoir point vu pareille scene. L'6glise est
comble, cela va sans dire; le tour de l'6glise est plein,*
le pied de la colline de Montmartre et les rues qui
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aboutissent a la colline sont noirs de monde. La basilique est embrasie; tout le monde s'unit aux prieres
qui se font a l'intirieur; le peuple attend patiemment
la b6nidiction qui doit etre donnee tout a 1'heure;
lorsque le signal convenu indique que le cardinal fait
le geste benissant, toute la foule s'agenouille et tandis
qu'a quelques pas, dans ce quartier tristement fameux,
le Paris mondain s'amuse, ici, dans les rues, le Paris
chritien s'agenouille, se signe et se retire, content
d'avoir reiu la biendiction du Christ qui aime les
Francs. Les confreres rentrent a Saint-Lazare par
petits groupes et c'est presque minuit lorsque nos bons
freres de la porte tirent le verrou, mettent la chaine et
s'en vont prendre leur repos bien gagne.
9 jWilet. - Reunion des dames de chariti. L'orateur profite de la circonstance du Congris eucharistique qui vient de se tenir pour montrerque la devotion
a l'Eucharistie donne aux dames et soeurs de charit6
lumiere pour comprendre leurs devoirs envers les
pauvres, force pour les accomplir, consolation pour
supporter les difficultes qu'on rencontre a leur service
et il leur rappelle que leur reglement les engage a
communier souvent et a visiter la sainte Eucharistie
avant d'aller visiter les pauvres. L'Eucharistie est le
meilleur foyer oit se d6veloppe le feu de la charit 6.
13 juillet. -

M. le supirienr gen6ral rentre de son

voyage de Pologne a 23 h. 52.

15 juillet. - Mgr Lasne ordonne pretre un de nos
jeunes gens, frere Lebacq, qui a suivi les cours de
1'Institut catholique de Paris.
19 juille. -

Beaucoup de confreres se sont reunis
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a Saint-Lazare : on en voit de tous les pays du monde,
mime de l'Asie, de 1'Afrique et de 1'Amirique. C'est
le Nonce apostolique qui pontifie; il est entourb d'un
cortige d'e6vques. Le panegyrique est prononci par
le cur4 de Saint-Sulpice. Voici, les principales idees
de ce discours : Parmi les fondateurs d'ordre, de qui
se rapproche saint Vincent? L'orateur passe en revue
saint Benoit, saint Francois d'Assise, saint Ignace,
saint Francois de Sales, saint Camille de Lellis, saint
Jean de Dieu et il montre les ressemblances et les
differences qu'ils presentent avec saint Vincent. Ce
qui distingue ce dernier c'est l'organisation de la
charit6; l'orateur montre comment notre saint fondateur a successivement organis6 I'apostolat auprbs des
malades, des pauvres, des galeriens, des enfants
trouvis, des divast6s, des r6fugi6s, des aspirants au
sacerdoce et il conclut en disant qu'il a bien merit6
d'etre appelk le patron des ceuvres de charite.
Dans une seconde partie, M. le cur6 de Saint-Sulpice se demande quel est le secret de ses ceuvres. Pour
les gens du monde, saint Vincent est un genie, un
grand philanthrope. L'humble fondateur des Missionnaires se serait recrid si on lui avait dit qu'il 6tait un
genie, il aurait declar6 qu'il n'6tait pour rien dans tout
ce qui s'est fait, que c'ktait la Providence qui avait
tout, fait; cette derniere assertion est vraie mais
n'empeche pas que saint Vincent avait du genie, qu'il
a eu le genie de suivre fiddlement la Providence.
Quant a dire que saint Vincent a 6tC un philanthrope,
si 1'on veut dire par 1U que c'est par pure compassion
humaine qu'il a fait du bien, c'est une assertion
erron6e; saint Vincent n'a pas kt6 un philanthrope
dans ce sens, car il a aim6 Dieu par-dessus tout et c'est
par Jesus-Christ, pour J6sus-Christ et avec JesusChrist qu'il a tout fait. Le secret de ses oeuvres n'est
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done ni son genie ni sa philanthropie mais son amour
de Dieu.
Quelles sont les conclusions que nous devons tirer
de ces reflexions, se demande le cure de Saint-Sulpice
dans la troisieme partie? I' II faut organiser comme
lui; ses fils et ses filles sont rest6s fiddles a son esprit
et on les voit organiser merveilleusement les oeuvres
qui leur sont confides; temoin l'h6pital Saint-Joseph
a la tete duquel a eti longtemps une organisatrice
remarquable ; temoin encore les syndicats de l'abbaye,
merveilleuse organisation due a une Fille de la Charite; prenons modele; organisons en particulier la
presse et la prosperit6 des congr6gations religieuses.
2* Saint Vincent a fait de grandes choses parce qu'il
a 6t l1'humble instrument de Dieu, prenons modele
sur lui; dans les oeuvres, 6vitonslavanit6, larecherche,
le bruit; dans les oeuvres, impr6gnons-nous d'esprit
de ,foi, de vues surnaturelles.
L'orateur termine en faisant une priere a Dieu pour
que les Missionnaires reprennent les grands et petits
s6minaires et pour que les Filles de la Charit6 dirigentencore les classes du peuple.
22 juillet. - On entend partout des clairons et des
tambours. Est-ce une mobilisation? Allons-nous revoir
les horreurs de la guerre ? Non, c'est une manifestation pacifique, ce sont les patronages catholiques qui
sont venus a Paris de tous les coins de France pour
un grand concours de gymnastique. Is sont de
25.000 a 3o.ooo. Ce matin ils entendent la messe dans
toutes ]es 6glises et meme dans le Grand Palais .que
le Gouvernement a mis & leur disposition et qui a 6t6
transform6 pour la circonstance en une curieuse
6glise. Apres ces messes en musique, voici le d6fili
incomparable de ces jeunes gens. Ils partent des Tui-
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des musiques, des tambours, des clairons se font
entendre sur tout le parcours. La colonne s'engouffre
sous I'Arc de Triomphe oit sont passees nos troupes
victorieuses apres l'armistice. On s'arrete un instant
sur la tombe du Soldat inconnu, on abaisse les drapeaux et un pretre r6cite le De Profundis; on continue
le d6fil6 par l'avenue du Bois de Boulogne, le Trocad6ro; on passe sous la Tour Eiffel et on se disloque
sur le Chaml de Mars. Chaque groupe est accompagn6
d'un ou de plusieurs prktres et la vue de ces soutanes,
tres souvent couvertes de m6dailles, impressionne
favorablement lesParisiensinnombrables qui acclament
cette armne sans armes.
L'apres-midi, au Champ de Mars, toutes les soci6tes
r6unies font des mouvements d'ensemble devant le

ministre de la Marine qui preside, ayant Ases c6tes
Mgl Roland-Gosselin. On distribue les prix. II y a
ooo spectateurs sur les gradins dispos6s
plus de 6000
autour du terrain de manoeuvres. Pas de disordre,

les agents n'ont pas a intervenir.
26 juillet. -

A la communaute, M. Veneziani chante

la messe et M. Basile nous parle de l'6vangile de saint
Vincent. Collaboraevangelio; c'est notre intert, celui
des Ames, celui de la Congregation.
29 juillet. - Les s6minaristes et 6tudiants sont
partis pour Beaucamps, il n'y a pas aujourd'hui
d'office A la chapelle et il en sera ainsi pendant les
vacances.
8 septembre. - Soixantaine de vocation de M. Raffy.
Cinquantaine de vocation de
26 septembre. M. Planson, assistant, sous-directeur des Soeurs.
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27 septemrbre. - On commence ce soir la retraite
des prires et des freres coadjutea•28 septemwre. - C16ture de la retraite du collge
Stanislas pr&chee par MM. Castel et Mantelet. Nous
avons en dep-is ie 23 jaillet jusqu'aujourd'hui, une serie
de retraites sacerdotales dont les predicateurs ont eti
MM. Durand, Colliette, Bizard, Dujardin et le directear M. Degland, du Bercean de Saint-Vincent-dePaul, qui a remplaci M. Rellier, malade- Le nombre des
retraiants a &tide 460.
3 octobre. - Nous condaisons a sa derniire demeure
M. Riviere, qui est dicidE lel • octobre. Le cher difunt
menait la vie cach6e a l'infirmerie depuis plusieurs
annnes. II ne faisait pas beaucoup de bruit et il s'en
est allt sans en faire beaucoup, car I'absence des jeunes
gens na pas permis qu'on lai chantit la grand'messe.
Nous 1'avons donc accompagne la maaison de Moutparnasse qui n'est pas indiqube sur le catalogue et qui
cependant est une des plus considerables de la Congregation, puisque M. RiviEre est le 285* qui rejoit
son obidience definitive pour cette maison, non pas
de la part du Sup&rieur geniral, mais directement de
la tres sainte TrinitE.
Le caveau de famille oi l'on place nos defunts est
situi au cimetiere du Montparnasse, pres de la porte
d'entr6e du boulevard Edgar-Quinet, a droite; c'est
le 7 novembre 1867 qu'eut lieu la benediction de ce
caveau. La messe y fut c6lebree a huit heures dans le
petit oratoire construit au-dessus du caveau; ce fut
M. Etienne, supirieur general, qui celebra en presence
des membres de la Communaute en habit de chceur.
La messe finie, M. le Sup-rieur fit l'absoute aupris
d'une petite biere apport6e al'entr6e du caveau et ren-
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Wargnier qu'on avait exhumes de leurs tombes particulibres. En novembre 1871, on porta dans le caveau
deux petites bieres dont I'une contenait les restes de
M. Jean-Marie Aladel. Le 12 mars 1874, M. JeanBaptiste Etienne, superieur gen&ral, fut inhum6 dans
ce caveau,.mais il en fut exhum le 12 septembre 1874
et inhume dans notre chapelle. M. Bore a 6te enterr6
A Montparnasse en mai 1878.
Le 14 avril 1885, on exhuma du cimetibre de Vaugirard et on transporta dans une seule biere dans
notre caveau de Montparnasse lesrestesde MM. Brunet,
Praciard, Hanon, Verbert, Boujard, qui avaient 6t6
vicaires gen6raux en des temps difficiles, de MM. de
Wailly et Salhorgne, sup6rieurs g6neraux et de
M. Boullangier, ancien procureur general. M. Fiat,
de ven6rne m6moire,y a 6t enterr6, en septembre 1915,
et M. Louwyck, vicaire g6n6ral,en fevrier 1918. Signalonu que dans les differentes exhumations qui ont 6te
faites au cours des cinquante dernitres ann6es, chaque
fois qu'on a voulu exhumer le corps du frere G6nin,
on 1'a retrouv6 intact comme au jour de sa mort. En
faisant le relev6 de ces 285 defunts par cat6gories, on
trouve I 6veque, 181 pr&tres, 7 etudiants, 16 s6minaristes, 8o coadjuteurs.
5 oclobre. - M. le Superieurg6neral part pour Rome.
6 octobre. - Cinquantaine de M. Dequene. Ce devait
&tre aussi celle de M. Villette; mais le bienheureux
Perboyre 6tant venu chercher M. le Sup&rieur g6n6ral
avant la date de son jubil6, nous sommes priv6s du
plaisir de t6moigner notre reconnaissance A celui qui
a tant aime la Congr6gation et qui s'est tu6 pour elle.
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passe aujourd'hui chez nous :
Une tris touchante ceremonie s'est deroul6e dans la chapelle des Messieurs de Saint-Lazare, rue de S!-res, en la fete
du tres saint Rosaire.
Devant le tabernacle ou jesus-Christ, Verbe incarne, est
sacramentellement present, - devant la depouille veneree
du grand saint Vincent de Paul, dont tout dans cette chapelle
si chere a la piedt parisienne rappelle les grandes oeuvres de
charite, - dans ce sanctuaire qui rappelle au prince Wladimir
Ghika la fondation faite par lui autrefois des Soeurs de la
Charite a Bucarest, - en presence de Mgr Baudrillart, de
Mgr Chaptal, de plusieurs membres de families royales, de
Mgr Deploire. d'une soixantaine de pretres et du Semindire
de Saint-Lazare qui executait les chants et les ce4rmonies,
du prince Ghika, l'ancien ambassadeur si estimd de Roumanie
&Paris, et de plusieurs repi6sentants du ministere des Affaires
etrangeres et du corps diplomatique,-devant une assistance
d'elite qui remplissait la chapelle jusqu'en ses derniers
recoins, - S. Em. le cardinal Dubois a donnE au prince de
l'ancienne famille royale roumaine, Wladimir Ghika, la consecration sacerdotale.
On remarquait, outre ces Messieurs de Saint-Lazare qui
donnaient l'ordinand dujourl'hospitalite de leur sanctuaire,
les represeotants de plusieurs Congregations religieuses,
notamment des Peres Assomptionistes aupres desquels le
prince, lors de sa conversion de l'orthodoxie au catholicisme,
fit naguere ses etudes theologiques, et des Peres Benddictins
chez lesquels il reSoit a Paris une paternelle hospitaliti.
Toute ordination sacerdotale est impressionnante. A l'heure
presente, en particulier, le monde a un si grand besoin de
pretres nombreux et il est si Evident qu'il a besoin que la
grice divine suscite des (t saints n, beaucoup de t saints ),
qu'eu suivant les magnifiques priires liturgiques, les fideles
s'unissent avec une emotion profonde & la grande supplication an Saint-Esprit pour le clerg6 qui synthetise, en quelque
sorte, toute la priire de cette auguste ceremonie.
Ce sont les litanies des saints, egrenees sur les ordinands
prosternis.
C'est la benidiction solennelle du Pontife sur ces pretres
de tout 1 l'heure ranges devant lui la face contre terre.
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C'est 1'imposition grandiose des mains du prelat, puis de
tous les pretres presents sur le nouveau pratre, pour appeler
sur lui la plenitude des dons du Paraclet. Ils etaient plus de
soixante formant une merveilleuse couronne.
C'est l'imposante preface du celebrant exprimant cet appel
suppliant.
C'est enfin, rdsumant tout cela, le chant du Veni Creator,
tandis que le Pontife fait sur le pretre qu'il introduit a I'autel
'onction qui consacre et lui communique le pouvoir de
celbrer.
Mais la cer6monie de la rue de Sevres a un caractere trts
particulier sur lequel nous demandons la permission d'insister.
Depuis un millier d'annees - on le sait, - une scission
aussi profonde que douloureuse s'est produite entre l'Eglise
romaine d'Occident, centre de I'unite d'apres la volont6 du
Sauveur Jesus, et l'Eglise d'Orient.
Cette rupture - on le sait aussi - ne porte que fort peu
sur des questions dogmatiques. Elle consiste essentiellemext
en un refus de continuer a reconnaitre pratiquement la
hierarchie, telle qu'elle a Aetcrig6e pour assurer 1'unit6. Des
blessares. tres vives d'amour-propre et des rivalites d'ordre
international et politique ont achev6 de crier un 6tat d'esprit
tel que, tout en ne cessant de prier pour 1' union des glises ,
et d'appeler de leurs vceux t un seul troupeau et un seul pasteur ,,les catholiques se demandaient si jamais ce vaeu pourrait devenir une rdalitd.
Or, 'un des hommes les plus competents en la matiere nous
disait au sortir de la chapelle Saint-Lazare : , Cette cer6monie
est un symbole. Jamais elle n'eft et6 possible il y a vingt ans.
Elle me remplit d'esperance. n
Qu'on le remarque, en effet, le prince Wladimir Ghika est
un orthodoxe qui s'est converti il y a longtemps deja, sans
qu'il (ft suivi par l'ensemble des siens dans son retour a
l'unite catholique. Parmi les assistants, il y avait done, soit
de la famille de I'ordinand, soit de la colonie roumaine, un
melange qui - nous disait notre interlocuteur - n'eit pas
et4 possible en ce lieu il y a vingt ans.
Par suite de certaines influences personnelles, de la compen6tration des peuples, des etudes de caractire scientifique
faites depuis un demi-siicle, surtout de certaines publications
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Congregations religieuses en Orient, du rayonnement frangais
en particulier, un etat d'Ame se cree peu . peu qui a, en fait,
une importance superieureaux conversions individuelles dont
le nombre n'est du reste point nigligeable.
Voyez la magnifique initiative de la Papaut6 en faveur des
grandes miseres de I'Orient et en particulier des lamentables
ruines de Russie. Le Pape a fait appel au monde entier. II a
regu beaucoup d'argent. II l'a envoyd par une mission spdciale
demandant qu'on donne 1 tous lesmalheureux sans s'occuper
de religion, sans en parler. Quelqu'un peut-il croire vraiment
qu'une telle dilicatesse ne touche pas des Ames et ne prepare
pas des rapprochements?
Rue de Sevres, pas un mot n'a etC dit, pas un geste effleurd
1 ce sujet. Mais chacun pensait et priait. Qui pent arr6i&r
une priere ou s'en offenser?
Dieu fera le reste... peu k peu... a son heure.
Mais la cer6monie de dimanche demeure un symbole consolant.
Au moment oiu le Pontife revet le nouveau pretre de 1'6tole,
ii lui dit . " Recevez le joug du Seigneur; car son joug est
doux et son fardeau leger. ,,
Que le sacerdoce soit un joug, un fardeau, ce n'est point
douteux. 11 en est ainsi depais la Cane, depuis les Cata-

combes. Mais l'Eglise tient h ce que l'on sache que ce joug
est doux et ce fardeau leger 5 qui travaille par amour pour
Dieu et pour Dieu seul.
Ap6tres de l'Orient, de

1'Extreme-Orient

et du Proche-

Orient et vous aussi apbtres de l'Occident, tous, ayez courage et confiance. Dieu a ses heures, mais il est tout-puissant
et tout bon.

FRANc.

Le nouveau pretre a eu la tres agreable surprise de recevoir,
dimanche soir, le tilegramme suivant :
Rome, 6 octobre.

Heureuse occasion votre ordination sacerdotale, Saint-Prre
daigne s'associer & votre joie et votre bonheur et, avec ses filicitationset ses meilleurs vcux, vous envoic de tout cwur, comme
gage abondantes faveurs divines, faternelle binediction afoslolique. -

fe prie Votre Altesse agrier mes

filicitations at

vaux personnels.
Cardinal GASPARRI..
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Ajoutons que le prince Vladimir Ghika est l'auteur
d'un beau livre intitule 4 LA VISITE DES PAUVRES n,
Manuel de la Dame de Charitd, Confirences tenues A
iAssociation des Dames de Chariti de Bucarest. Ce livre
porte en tete trois lettres 6logieuses du cardinal de
Cabrieres, du cardinal Mercier et du cardinal Dubois.
II se vend chez Beauchesne, Paris. 4 francs.
Le soir de ce m6me jour 7 octobre, les 6tudiants et
s6minaristes commencent leur retraite qui est pr&ch6e
par M. Misermont.
S8 octobre. - Reunion des Dames de la Charite. Le
pr6dicateur montre que les dames et les saeurs doivent
faire pour les pauvres, les malades, les enfants, les
vieillards, ce que les anges gardiens font pour nous, et
qu'elles doivent le faire dans le meme esprit, c'est-Adire avec humilit6, simplicitY, charit6. A la reunion,
qui. suit, on donne des details consolants sur les progres de 1'oeuvre; elle a augmente de 3 ooo membres
en France et elle se d6veloppe beaucoup en Pologne.
On fixe le sujet des entretiens de cette annee : on
6tudiera particuli&rement comment il convient de pratiquer la misericorde corporelle suivant les besoins
actuels et les circonstances particulibres dans lesquelles on se trouve a notre 6poque.
19 octobre. - Conf6eence sur M. Rellier qui est
d6cid6 le Io octobre. M. Rellier est n6 le i6mars I855
a Saint-Bonnet, diocese de Clermont; aussi plusieurs
de ses articles de la Sainte Agonie sont signes : R. de
St-B. (Rellier de Saint-Bonnet); il fut recu le 26 septembre 1874 dans la Congregation, ayant eu a souffrir
beaucoup pour suivre sa vocation, par suite de 1'opposition de ses 'parents; il fit les vceux le 27 septembre
6
1876 devant M. Bor6, sup6rieur gen ral; il futordonn6
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pretre le 22 mai 18So. II fut successivement plac6 a
Saint-Flour, Cahors, La Rochelle, Montpellier, la
Maison Mere, Sainte-Rosalie; en 1897, il fut question
de l'envoyer a Smyrne, cela ne put s'executer; alors
pour des raisons que nous ne connaissons pas bien,
M. Rellier fut autoris6 a accepter du ministire en
dehors de la Congregation; il rentra en 1899 et fut
place a Cahors, puis Albi, puis Bordeaux; en 1908, il
revint a la Maison Mere; pendant la guerre il alla en
Suisse comme aum6nier d'un camp de prisonniers
franqais grands malades; il revint a la Maison Mere en
g918. La il fut charge des c&ermonies, des retraiteset
de la Sainte Agonie. Comme maitre de ceremonies, il
avait le zlee de la maison de Dieu; comme directeur
des retraites, il conquit 1'estime et i'affection des
pr&tres par ses manieres polies, aimables; comme
sous-directeur de la Sainte Agonie, il chercha a donner
beaucoup d'l6an a cette oeuvre, mais la maladie l'affaiblit bient6t et il ne put s'y appliquer comme il l'aurait
desir ; ses articles dans le bulletin 6taient 6crits avec
coeur; on sentait la grace qui travaillait cette Ame.
Entre temps il s'occupait d'autres ceuvres, de la direction d'une comnmunaut6 de femmes et d'un certain
nombre de jeunes filles. Avec ces dernieres, il oublia
souvent, parait-il, la recommandation -faite par les
saints : Sit cur eis sermo rarus, brevis at austerus; car
on a dit qu'emporLt par son zele et sa bont6 il faisait
des s6ances prolongies au pailoir; il faut dire A sa
d6charge qu'il faisait quelquefois le catechisme a de
grandes aspirantes au bapteme.
La maladie, pierre de touche de la vertu, montra
que notre confrere avait une pikt6 solide. une patience
qui ne se d6mentait pas; c'est le t6moignage qu'a
rendu le frere infirmier. M. Meut,qui I'a connu depuis
deux ans a la Sainte Agonie, a termin6 ses remarques
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sur M. Rellier en disant qu'il gardait de lui un souvenir
d'affection et d'admiration. II nous a rappelI en particulier combien la derniere instruction de M. Rtllier a la
Sainte Agonie, le jour de la cl6ture de la retraite,
I'avait 6mu et touch6, ajoutant que ce fut v6ritablement son chant du cygne.
Nous lisons dans la Croix l'entrefilet suivant :
Sur la proposition du ministre des Affaires 6trangeres,
Mgr Paul-Marie Reynaud, vicaire apostolique du Tche-Kiang

oriental,

6veque de Ning-Po, est nomm6 chevalier de la

Ligion d'honneur :
,a An cours de ses quarante-quatre annees d'apostolat a
rendu a L'influence francaise en Chine les plus signalds services. ,)

I'" novembre. - Le caveau de nos defunts de Montparnasse a Ate fleuri comme 1'ann6e derniere. Les
Parisiens vont en pelerinage aux cimetieres et aussi a
l'Arc de Triomphe oh repose le Soldat inconnu. Cette
annie, on y a allume deux grandes torcheres.
5 novembre. - M. le Sup6rieur g6n6ral revient de
Rome avec M. Veneziani.
r novembre. - Fete de I'armistice. Des c6rimonies
civiles, militaires et religieuses ont en lieu dans Paris,
particulierement A-la chapelle des Invalides, a NotreDame de Paris et a I'A'rc-de-Triomphe, tombe du
Soldat inconnu oi les troupes avec les membres du
gouvernement sont venus faire une meditation de deux
minutes, et oi de nombreuses d6l6gations de sociit6s
catholiques ont d6file et pri&.
A notre chapelle, nous avons chant6 le Te Deum et
le DeaProfundis.
12 novembre. -

R6union des Dames de Charite.
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L'orateur commence une serie de conferences sur
S'histoire de la charit6. II montre aujourd'hui ce que
le livre de la Genese nous dit de cette vertu, en nous
montrant, dans les premiers chapitres, Dieu bon pour
I'homrne qu'il cree et comble de graces, Dieu miseritordieux pour l'homme d6chu, p6cheur, bless6, malade,
image de ce que doivent faire les dames pour les
pauvres malades.
A la r6union qui suit, on aborde la question du
secours corporel aux pauvres. On montre ce qu'a fait
saint Vincent et comment il a su varier ses methodes et
ses proced6s suivant les besoins et les circonstances.
On expose ensuite ce que les Dames de la Charite
ont fait, depuis la mort de saint Vincent jusqu'a nos

jours, pour exercer la mis&ricorde corporelle. On
verra la prochaine fois ce qui se fait et doit se faire
actuellement.
Le soir de cette journae,h cinq heures un quart, a

FInstitut catholique, Mgr de Gu6bbiant ouvre la serie
des conferences sur les Missions qui vont se pour-

suivre tous les lundis. II parle de la Chine.
I5 novembre. -

C16ture du congres de l'oeuvre

apostolique pour les Missions. M. Goyau, de l'Academie franqaise, a fait une 6mouvante conference sur
les femmes franqaises et les Missions catholiques.
Parmi les femmes missionnaires ou animees de I'esprit
missionnaire, il a lou6 en particulier les Dames de la
Charite du temps de saint Vincent, surtout la duchesse
d'Aiguillon et les Filles de la Charite. C'est au
dix-neuvieme siecle principalement que les femmes
se sont lanc6es dans l'apostolat lointain. Le.siecle oii

a 6t6 proclam4 le dogme de I'Immaculee Conception
est le siecle oi les femmes semblent avoir occup6 dans
Y'glise une place plus grande.

-

475 -

Ce meme jour, le Senat vote en premiire lecture
une loi sur les etablissements de bienfaisance priv6e
cre6s par des particuliers, des associations laiques et
religieuses en vue d'hospitaliser les enfants mineurs,
les indigents, les malades; ce texte n'est pas definitif
ni promulgu6, mais il est bon que les sceurs qui y
seront assujetties en connaissent des maintenant les
articles principaux; un de ceux-l1 concerne le p6cule.
On a reconnu que l'application du p6cule-salaire presente de s6rieuses difficultis; aussi,dans la loi pr&sente, on renonce formellement au p6cule-salaire; les
sonsid&rations faites a ce sujet par le rapporteur et
le ministre m6riteraient d'8tre citees, mais cela nous
entrainerait trop loin. II va sans dire que nous donnons
ce texte a titre purement documentaire et que les
modifications qui pourront etre faites dans les 6tablissements des sceurs sont du ressort des supbrieurs
majeurs; mais il est bon d&s maintenant d'etre averti
de la tournure d'esprit du projet; il est a remarquer
qu'il a &t6 vot6 a l'unanimite.

a Art. 5. - Le directeur de tout itablissement oh
sont hospitalis6s des mineurs est tenu de leur donner
ou de leur faire donner un enseignement les pr6parant
aux professions et aux metiers.
a Art. 6. - Les assistbs ag6s de moins de treize
ans, s'ils n'ont pas obtenu anterieurement leur certificat d'6tudes primaires, doivent recevoir I'enseignement primaire et ne peuvent 6tre employes, en dehors
des heures de classe consacr6es a cet enseignement,
qu'i des travaux domestiques on d'enseignement professionnel.
Art. 7. - Les 6tablissements de bienfaisance
privee qui hospitalisent des enfants mineurs ont
l'obligation de leur allouer des p6cules au double
c
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titre de recompense et d'encouragement pour leur conduite et leur travail.
Le p6cule ne constitue pas un salaire.
" Art. 8. I1 n'existe aucun contrat de travail entre 1'6tablissement et les pupilile. Les travau)? qui se font dans les
etablissements de bienfaisance doivent avoir pour
objet essentiel, non la production, mais l'enseignement et I'ducation. S'il en r6sulte quelques profits,
le ben6fice en est legitimement di aux etablissements,
en d6duction des frais d'6ducation et d'entretien
qu'ils ont a leur charge.
(, En aucun cas, 1'obligation pour l'oeuvre d'instituqr
un regime de p&cules ne donne naissance, au profit
des assist6s, a une cr6ance individuelle.
t Art. 9. - Un fonds des p&cules sera constitue,
dans chaque etablissement ou oeuvre qui hospitalise
normalement dix enfants au moins en age et en etat
de travailler, par un versement proportionnel au
nombre des journees de pr6sence des pupilles en age
et en etat de travailler.
, Le nombre des journ6es de travail donnant lieu au
pr1eevement est fix6e forfait A 3oo journees par ann6e.
t Le minimum du versement sera &tabli par un
reglement d'administration publique. La fixation en
sera determin6e par la direction sous le contr6le du
conseil d6partemental d'assistance publique et priv 6e.
, Art. Io. - La r6partition du fonds des p&cules
est faite entre les pupilles, suivant le reglement des
oeuvres, ce reglement devant, a cet 6gard, &tre approuv6 par le Conseil d6partemental d'assistance.
. Cette repartition doit comprendre une part distribu6e par semaine ou par quinzaine, et une autre
part reservee pour etre port6e au compte de I'assistance
par trimestre ou par semestre, sons forme de primes
d'6pargne.
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, Ces primes sont, soit versees & une caisse
d'epargne, soit, avec l'assentiment du Conseil d6partemental d'assistance, conserv6es en compte de d6p6t
par 1'6conomat de l'ceuvre ou du service. Dans ce dernier cas, des livrets %peciaux d'6pargne sont constitubs pour les pupilles b6neficiaires de primes. Les
sommes inscrites aux livrets portent intr&Ct au taux
minimum des versements faits a la Caisse nationale
d'epargne. Les pupilles peuvent verser a leur livret
d'cpargne tout ou partie des gratifications qui leur
sont remises directement par la direction, a la charge
par elle d'en justifier la remise par ses livres; a la
sortie de 1'enfant ou en cas de dissolution de l'oeuvre,
le livret de d6p6t de l'enfant sera transform6 en livret
de caisse d'epargne.
c Art. I I. -

En cas d'6vasion ou de faute particu-

lirrement grave, les ceuvres pourront, dans les conditions A pr6voir par les reglements, prononcer le retrait
des livrets d'6pargne. En ce cas, le montant des
livrets fera retour, non a la caisse de l'ceuvre, mais au
fonds de p6cules.
4 Art. 12. - La gestion du fonds de p6cules est
soumise au contr6le du Conseil d6partemental d'assistance.
( Art. 13. - Les versements au fonds des picules
ne sont exig6s que pour les assistes de plus de quinze
ans ayant un an de pr6sence dans l'6tablissement.
a Us cessent d'etre effectu6s :
SI' En cas de maladie regulibrement constat6e;
< 2* A l'6gard des assist6s idiots, 6pileptiqucs ou
infirmes rcconnustotalement incapables de travail, sur
la production d'un certificat medical;
a 30 Ils peuvent 6tre r6duits

& 1'6gard des enfants

dont 1'itat de sant6 ne permet pas un travail normal;
" 40 En cas de ch6mage diment justifi&.
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i Art. 14. - Les conseils d6partementaux d'assistance publique et privee pourront dispenser pour un
temps, tpartiellement ou totalement, des versements
privus dans la presente loi, les 4tablissements qui justifieront que l'exiguite de leurs ressources les met
dans l'impossibilift d'y faire face.
, La mime dispense est accordie aux 6tablissements
qui justifieront que, sous une forme differente, ils
accordent aux assist6s des avantages au moins equivalents.
AArt. 15. - Seront 6galement dispenses les etablissements dont le but est d'organiser soit l'apprert
tissage menager, soit l'apprentissage professionnel,
lorsque, dans ce dernier cas, le temps de 1'hospitalisation est limit6 A la duree de 1'apprentissage suivant
les usages locaux et la profession.
,, Art. 17. - Chaque assist6 ayant plus de deux ans
de presence dans 1'6tablissement devra recevoir a sa
majoritY, ou a sa sortie, un trousseau dont la valeur ~e
peut ktre inf6rieure aux chiffres fix6s par un reglement d'administration publique.
( Art. iS. - La surveillance des 4tablissements de
bienfaisance privee est assuree, sous P'autorit6 du
ministre de I'hygibne, de I'assistance et de la prevoyance sociales, par l'inspection generale des services
administratifs et par l'inspection d6partementale de
1'assistance publique, sans qu'il soit d6rog6 Lla surveillance sp6ciale prevue et organise par les lois sur
le travail, sur l'hygi-ne et sur l'enseignement.
eLes fonctionnaires charges de cette surveillance
peuvent, pour les const2tations relatives a l'hygiene,
se faire accompagner d'un homme de l'art.
a Le directeur de 1'etablissement est tenu de laisser
pin6trer, a toute heure de jour et de nuit, les fonctionnaires de l'inspection dans tous les locaux occup6s-
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ou fr6quent6s par les assist6s : toutefois 1'inspection
de nuit dans les etablissements . personnel feminin ne
pourra 6tre exerc6e que par des inspectrices.
« Le directeur est Egalement tenu de presenter les
assistes a ces fonctionnaires. I1 doit aussi fournir a
ceux-ci tous les rcnseignements necessaires pour leur
permettre d'appr6cier les conditions morales et materielles de 1'oeuvre et, notamment, leur communiquer le
registre d'inscription privu & 1'article 4 ainsi que le
registre des comptes de pecule.
( Les inspecteurs ne peuvent prescrire aucune modification au fonctionnement des ceuvres priv6es. Ils
apposeront leur signature sur le registre prescrit
l'article 4 et ils consigneront sommairement sur ce
registre les observations et les constatations qu'ils
auront faites au cours de chaque visite.
u En cas de visite de nuit, ils devront motiver par
6crit au directeur les motifs de cette visite.
i. Art.

19.

-

Si la sant6 des assistes est mise en peril

par le regime de la maison .,u par l'insalubrit6 des
locaux, s'il se produit des faits d'immoralit6, des s6vices ou des mauvais traitements envers les assist6s, si
les rýgles prescrites, soit pour I'enseignement professionnel et primaire, soif pour les pr6elvements a op6rer en vertu des articles 7 et 9 ou pour leur emploi ne
sont pas observees, si le directeur refuse de se soumettre aux visites pr6vues A l'article 18, le pr6fet, sur
le rapport du service de l'inspection, lui adresse telles
injonctions qu'il croit utiles et lui impartit un delai
pour remedier aux inconv6nients ou abus signal6s. n
19 novembre. - M. Cazot donne la conf6rence a
l'Institut catholique sur la Turquie. 11 fait l'histoire
de ce pays, indique rapidement les races qu'il renferme
avec leur religion, retrace l'histoire de I'apostolat
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depuis le seizieme siecle et montre les risultats obtenus au point de vue surnaturel, au point de vue humain,
au point de vue francais.
20 novembre. - Deuxieme cas de conscience. On
discute fort, aimablement, et du choc des idles jaillit
la lumiere.
BULLETIN DE LA SAINTE AGONIE.

- Mars-avril 1923.
Neuvaine priparatoirea la fite de 1oraison de NotrqSeigneur, relation par un pelerin de Geths6mani.
Des le premier soir, une foule compacte se pressait
dans le v6ner6 sanctuaire de Saint-Lazare, pres du
pieux oratoire de l'oeuvre, m6morial sacr6 des noces
d'or c6lebrees en 1912, sous le regard de Jesus agonisant.
Par une faveur tres appreciee, Mgr Dien, protoiaotaire apostolique, avait bien voulu accepter d'en &tre
l'orateur. Sa reputation n'est point a faire ici ; les auditeurs privilegibs ontsu gofiter le charme de sa vibrante
parole, d'une diction parfaite. Des l'ouverture, le
digne pr6lat a annonc6, dans une admirable synthese,
le theme de ses meditations si 6levees; et comme on le
sentait plein de son sujet! Aussi est-ce dans le ravissement que nos chers associbs ont ecout6 ses enseignements si logiques et si lumineux.
Chaque matin, a 8 heures, la messe 6tait c6elbree
aux intentions de l'oeuvre et, pour r6pondre au d6sir
exprim6 par les z6latrices, toujours avides d'entendre
la parole de Dieu, un missionnaire faisait, I'evangile,
quelques considerations pratiques. C'6tait un moment
d6licieux qui rappelait l'heure sainte de Gethsemani,
oi chacun se f6licitait d'etre parmi les privilbgi6s de
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Jesus agonisant dans la meditation du mystere de ses
douleurs divines.
Nous devons une mention sp6ciale aux enfants de
l'orphelinat Saint-Louis, aux Filles de la Charit6, qui
ont rivalis6 de zele pour rehausser I'eclat de nos c6rimonies. Venus des quatre coins de la capitale, leurs
enfants ont chant6 les gloires de Jesus agonisant
avec une piet6 et un brio touchants. Leur concours a
Rt6 vivement appr6ci6 et nous savons que, dans cet
auditoire d'elite, oiu se coudoyaient autant d'artistes
que d'amateurs de musique, leurs melodieuses harmonies ont ete tres appr6cides.
Comment redire la beaut6 de l'heure sainte passee
le dimanche, en compagnie de Jesus agonisant et dont
les exercices impriment i l'ceuvre un caractere si
suggestif?
Altern6e par des chants et d'ardentes prieres, la
meditation du mystere de Geths6mani s'est poursuivie
pieusement, agr6mentee-de lumineux commentaires.
Et ce fut avec une emotion indicible que les privil6gies de cette scene se promirent de repondre a l'appel
du Maitre, vrai cri d'alarme a notre 6poque si troullee:
Surgite, eamus, Debout! En avant!
Enfin, voici le grand jour de la manifestation grandiose, pr6paree pour comm6morer la priere du divin
martyr de Geths6mani.
La messe est c6lIbree par notre Trbs Hbnord Pere,
M. Verdier, Sup6rieur gen6ral des pr6tres de la
Mission et des Filles de la Charit6, et directeur de
l'Archiconfrerie ; M. Mott, prktre de la Mission,
donne, A l'Evangile, une allocution saisissante que
nous regrettons de.ne pouvoir reproduire et les associes se pressent ensuite a la table sainte, pour offrir
leur communion aux fins de I'ceuvre. Quelle heure
b6nie!
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L'heure a sonnD pour la derniere r6union de famille.
Apres les petites vepres et le chant de l'hymne, le
pr6dicateur prononce un des plus beaux disc9urs de
sa neuvaine, recommandant en termes 6mouvants la
pribre pour les agonisants.
Le salut commence ensuite. Je renonce a traduire
les sentiments qui se donnaient libre cours, quand,
avant la benediction du tres Saint Sacrement, donn6e
par Mgr Lasne, vicaire apostolique de Madagascar,
le sous-directeur de l'oeuvre prononca lui-meme
1'amende honorable, coup6e par les supplications des
fiddles : ' Pardon, Seigneur, pardon! » On sentait les
coeurs battre a l'unisson pour compatir aux souffrances
de Jesus dans le mystere des douleurs.
Mazamet. Fete de I'oraison de Notre-Seigneur. La
fete fut pr6ckd6e par un triduum. Le premier jour,
I'orateur mit en parallele la peur de Jesus avec l'audace des blasphemateurs, la crainte de Jesus avec la
crainte vaine du respect humain, le d6goit de J6sus
avec les joies effren6es du monde sensuel, la lassitude
de Jesus avec celle du paresseux, la tristesse de Jesus
avec celle de l'envieux et du d6sespir6. Le second
jour, le pr6dicateur montra que la priere de J6sus fut
humble, confiante,' persiv6rante. Le troisiime jour,
sermon sur la mortification. Les c6r6monies furent
presid6es par M. le vicaire ge6nral Segonzac.
- Mai-Juin 1923.
Faveurs attribuies a la Midaille. Quelques jours
avant notre neuvaine de janvier dernier, prech6e par
Mgr Dien avec tant de succes et de fruits, j'envoyais
une de nos plus d6vouees z 6 latrices lui porter des
documents sur notre oeuvre. Ayant feuillet6 ces documents, Monseigneur dit a la messagere : < Puisque
vous priez pour les agonisants, demandez done le
retour h Dieu d'un malade qui a refuse de me recevoir
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ce matin, malgr6 toutes nos instances. - Ce soir meme,
r6pondit Mile ST..., nous avons une reunion, et votremalade sera recommand6. , Quelques jours aprs,
venant prcher sa premi&re instruction, Monseigneur
me dit : ( Mais vous avez-chez vous de v6ritables instruments A miracles : la m6daille miraculeuse, le scapulaire vert et la midaille de la Sainte Agonie. » Et il
me raconta que, le lendemain meme du jour oiL il avait
fait recommander son malade endurci, celui-ci, de
lui-meme, en pleine connaissance, demanda le pr&tre,
requt les derniers sacrements et mourut - quelques
heures apres. c C'est une grace tellement 'extraordinaire, ajouta-t-il, que je ne puis m'emp&cher de la
regarder comme miraculeuse. ,
M. R.
- Juillet-Aozt 1923.
Avis. M. Rellier, oblige aun repos prolong6, quitte
pour quelque temps la r6daction du bulletin. II se
recommande instamment aux prieres des abonn6s et
associes.
Coup d'cil ritrospectif sur la cAapelle de la Sainte
Agonie. A Ia mort de M. Laux (28 octobre I914),
M. Lapalme, vicaire g6neral de Paris, aujourd'hui
Mgr Lapalme, adressa au T. H. P. Fiat, superieur
g6neral, une lettre de condol6ances sur cette douloureuse perte: - De bien grand cceur, disait-il, je
m'associe au deuil que vous en ressentez si justement
et a celui de votre Congr6gation. En ce moment oii je
poursuis de loin l'ceuvre de d6vouement personnel
qu'il a faite silencieusement k la chapelle de la Sainte
Agonie et an quartier de la Glaciere, je puis t6moigner
du profond sillon qu'il a laiss6 en ce champ d6sh6riti
du diocese de Paris. n
Depuis cette 6poque et meme ant6rieurement a la
mort du cher et regrette M. Laux, la chapelle de la-
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Sainte Agonie n'est plus entre les mains de la direc-

tion de l'Archiconfririe de la Sainte Agonie qui
l'avait fait construire. C'est l'administration dioc6saine qui s'en est chargee et elle est devenue une
chapelle paroissiale.
Grace a l'impulsion premiere communiquee par
Mgr Lapalme, qui s'y d6pensa pendant la guerre avec
un d6vouement admirable, le bien commence n'a fait
que se developper et la chapelle de la Sainte Agonie
est devenue maintenant un centre d'oeuvres paroissiales
bien int6ressantes et f6condes en fruits religieux.

Ce n'est pas assez dire. Toutes les pr6visions qu'on
aurait pu faire ont &t depass6es : car ce n'est pas
seulement un developpement, c'est une transformation

qui a 6t6 realis6e dans le quartier de la Glaciere,
autour de sa modeste chapelle.
Apres Mgr Lapalme, le merite en revient a M. 1'abb6
Schiitz, qui en est actuellement I'administrateur. C'est
lui qui nous donne une si bienveillante hospitalit6
lorsque, A certaines f.tes de l'oeuvre, comme celle du
Bon Larron, nous allons y faire notre pelerinage traditionnel.
Ce coup d'oeil r6trospectif sur le passe 6tait n6cessaire pour combler une lacune regrettable qui s'etait
produite dans un numero antirieur du Bulletin. (Voir
Bulletin de la Sainte Agonie, mars-avril 1921 : Variet6s,
p. 226).

- Septembre-Octobre 1923.
L'autel de la Sainte Agonie se trouve au bas de la
chapelle de la rue de Sevres, A gauche en entrant.
Derriere cet autel, il y a une grotte en staff dans
laquelle se trouve la statue en bois sculpt6 de Jesus
agonisant et celle de l'ange lui pr6sentant le calice.
Un jour pratiqu6 dans la grotte laisse p6netrer la
lumiere qui tombe sur le visage de J6sus agonisant.

-. 485 Sous 1'autel un bas-relief en bronze artistiquement
sculpte repr6sente la mort de saint Joseph; il est
admir6 pat les connaisseurs pour la beaute de 1'ensemble et la finesse des d6tails. La Mere des Douleurs
y a aussi sa statue, 6galement en bois sculptS, du c6t6
de 1'tpitre, et le Bon Larron a la sienne du c6t6 de
I'Ivangile. Ainsi sont rappel~es les grandes d6votions
de l'Archiconfr&rie.
Enfin, sur le gradin de l'autel, une guirlande de
lampes combinee avec la croix de l'autel projette sur
la grotte et sur I'autel une lumiere myst6rieuse et
symbolise bien les prieres des associ6s qui desirent
obtenir des graces ou remercier pour des grices
revues. Ces lampes continuent a leur maniere la courte
priere que les associes d6posent aux pieds de Jesus
agonisant, en m6me temps que leur offrande pour
1'entretien des lampes.
Canada. En 1921, il y avait 64 associ6s, actuellement il y en a 1.4oo.
LES RAYONS. -

Mars-avril i923.

Sur les traces de 1'Espagne, par E. Crapez. Les associ6s de la M6daille miraculeuse en Espagne ont
resolu de faire un pelerinage a Lourdes, Rome et
Saragosse. On compte environ un million d'Espagnols
associes de la M6daille; la visite domiciliaire de la
Vierge miraculeuse est organis6e dans 200.000 families. Voici en quoi consiste cette visite : le premier
jour du mois une petite statue de la Vierge miraculeuse sort de 1'4glise: elle reste une journ6e dans
chaque famille oi elle est particulibrement honor6e.
L'origine de ce mouvement remonte a sept ans; il est
df surtout a deux missionnaires dont l'un 6tait appel6
le fou de la Vierge. On construit a Huelva, en Anda-
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lousie, une eglise qui sera dediie a la Vierge de la
M6daille miraculeuse.
Petit manuel de ceux qui aspirent a devenir les priviligiis de la sainte Vierge (suite). Le jeudi, regardez
sur la M6daille miraculeuse le cceur de Jesus; le vendredi, la croix qui domine la lettre M; le samedi, le
cour de Marie.
Rdunion des zeiatrices. Instruction donnie par
M. I'abb4 Callon, sous-directeur des patronages de
jeunes flles de Paris : vous 'devez etre des ap6tres,
c'est une obligation, une necessite, un besoin; soyez
ap6tres par l'exemple, par la priere, par la souffrance,
par la parole, par faction; soyez ap6tres dans votre
famille, dans votre milieu professionnel, dans vos

oeuvres.
La Villette. Rapport des pages. Nous avons toutes
&t6 bien sages. Nous avons bien fait I o29 prieres.
nous savons faire des sacrifices. Rapport des chevqliers:
1.076 prieres bien faites. Rapport des officiers: 11
constate que sur 14 officiers, 7 seulement oat rendu
leurs comptes et regrette que la croisade n'ait pas 6it
comprise par toutes celles qui s'y sont enr61les.
Rapport des zilatrices. II constate que les zelatrices
n'ont pas donni tout leur zele a la croisade. La ques-

tion des carnets leur parait peut-6tre enfantine. On
r6fute cette objection.
- Mai-juin 1923.
HJpital du Bambino Gesu i Rome. Les infirmieres

au nombre de 70 ont fait la retraite et ont et6 revues
en audience par le Pape. Cinquantenairedes enfants
de Marie de Marseille. Triduum prdparatoire prach6

par M. Roux, messe de communion par Mgr Champavier, 6evque de Marseille. Riunion des conseillires des
associations d'enfants de Marie de Bordeaux sous la
pr6sidence de M. Briffon. Prieres et sacrifices faits
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pour preparer le centenaire i830-1930. On decide la
fondation d'une caisse du centenaire.
- juiliet-aoti 1923.
L'wuvre de la bienheureuse Louise de Marillac, par
E. Crapez. En 1853, les plus anciennes et les plus
meritantes jeunes filles des patronages 6taient appliquees a la visite des pauvres femmes ag6es et infirmes
auxquelles elles apportaient avec le sourire de la jeunesse,. le mot aimable du cceur et le secours de leurs
petites economies. C'itait une 6bauche lointaine de
I'oeuvre L. de Marillac. On raconte dans la viede soeur
Rosalie qu'elle fit des ainies du patronage, des dames
de charit6, des visiteuses des pauvres, etl'on voyaittelle
jeune fille faire la lecture au chevet d'une malade,
telle autre glissant en cachette un morceau de viande
dans la marmite et riant d'avance de la surprise du
pauvre; on cite Ie trait de deux petites blanchisseuses
qui prenaient chaque semaine le linge d'une malheureuse vieille et qui, la semaine suivante, le lui rapportaient lave, blanchi, raccommod6. Cela se passait il y
a 70 ans. L'ceuvre elle-meme a pris corps en 1909 dans
la paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet. Le rapporteur indique ensuite l'organisation de l'ceuvre, les
resultats qu'elle a produits, la maniere pratique de
1'eriger et de la conduire.
Maison Eugene Napolion. Rapport prononc6 par
M. l'aum6nier devant le cardinal Dubois : il y a
35o brebis, encadries de leurs berghres au panache
blanc, a l'envol si gracieux. II y a quatre sections
selon les Ages. Les petites de six A huit ans
sont merveilleuses d'entrain pour le cat6chisme; elles
le savent parfaitement, mais l'oublient parfois aussi.
On se pr6sente aux examens de l'arcbevechi : sur
551 pr6sentecs depuis onze ans, 531 ont e6t revues, il
y a eu 179 mentions; dans les concours elles ont
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obtenu 31 prix. Le nombre des communions va croissant. Les fillettes font la communion privee avec
beaucoup de ferveur et la r6pbtent de nombreuses fois
avant la solennelle. Aux dernieres vacances, 1'une
d'elles, ag6e de huit ans, se faisait riveiller tous les
samedis a onze heures du soir pour prendre un peu de
nourriture, et le lendemain elle faisait une heure de
marche dans la campagne pour entendre la messe et
recevoir I'hostie; elle portait avec elle un petit dejeuner que le cur6 de 1'endroit avait soin de lui faire
richauffer.
Reunion gindrale des Enfants de Marie A la rue de
Sevres, le 22 avril 1923. Sermon par M. Castelin :
vous ktes ;une 6lite par la foi, par I'6ducation, par
votre titre d'enfants de Marie; vous avez en cette
qualit6 un double devoir: 1° marcher en tete par votre
esprit chr6tien, votre g6n6rositk, votre saintet6;
2° entrainer les autres a votre suite. Saint Vincent, la
sainte Vierge, ont 6t e6lites, demandons-leur d'etre
elites nous aussi.
La croisade a Constantinople. On s'y livre de tout
coeur : mme les schismatiques, les israelites et les
musulmanes ont demande un carnet pour faire des
sacrifices : telle petite juive donne r6guliirement aux
pauvres l'argent autrefois destin6 au cin6ma; telle
autre ne d6jeune pas pour faire un sacrifice; une troisieme, pour la meme raison, boit la derniire. Les
juives ont demand6 a'marquer sur leur carnet aumnones
A la place de communions,et l'une a demands a la soeur:
nous aussi, nous irons la voir au Ciel?
Soixantaine de l'association de Beyrouth. La solennit6 fut pr6cedee d'un triduum et d'une retraite. La
pr6sidente Ag6e de,quatre-vingt deux ans a et6 une
des premieres revues en 1862.
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- Septembre-octobre 1923.
Entr'aidez-vous mime matiriellement, par E. C.
Quelques enfants de Marie ont form6 une soci6t6
appelee : Aide Mariale, pour venir en aide a celles de
leurs compagnes qui se trouvent en quelque n6cessit6
temporelle. Le prix de la cotisation annuelle est
36 francs au moins. Cinq cents jeunes filles en font
partie. Les statuts ont &t6 revises par des sp6cialistes
en ces difficiles matibres et 1'on y peut distinguer
notamment l'inspiration d'un missionnaire, ap6tre des
retraites ferm6es, directeur de nombreux groupements
de z6latrices et qui fut, avec le conseiller moral actuel
des syndicats, l'auxiliaire d6vou6 de l'auteur de l'article.
Confirences sociales. Dans le but de propager les
id6es.sociales, la Tres Honor6e Mere avait convoqu6
1'l6ite des ieunes filles des patronages. Au nombre de
quatre-vingts, elles ont suivi une s6rie de conferences
sociales. On donne in extenso celle de M. Mantelet
sur l'esprit syndical. Apr's avoir fflicit6 les jeunes
filles de leur curiosit6 g6nereuse, de leur constance,
de leur intelligence tres ouverte, de leur rare
bon sens, de leur esprit critique, de leur ind6pendance, de leur loyaut,, apres avoir pose en
principe que l'esprit syndical est assez rare, le
conferencier etablit successivement : i que ce n'est
pas exclusivemnent un esprit de combat comme serait
port6e a le croire la Confederation g6nerale du travail,
mais plut6t un esprit de paix; 20 l'esprit syndical est
un esprit d'union avec les autres associations corporatives catholiques, ce qui ne veut pas dire qu'il faille
les faire fusionner; 3* 1'esprit syndical est un esprit
d'obeissance vis-k-vis des statuts, des chefs, des
iveques et du Pape; il ne suffit pas, en effet, de se dire
chretien pour se d6cerner un brevet d'infaillibilit6
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doctrinale; 4° l'esprit syndical est un esprit de charitqui doit faire du syndicat l'extension de la famille ; le
conf&rencier montre par un document de 1775 la
charite qui r6gnait dans la corporation des couturibres de Paris; 5*enfin, 'esprit syndical est un esprit
de divouement, il en faut beaucoup pour ktre dans
les syndicats des z61atrices et des meneuses, car on
trouve partout des hostilit6s, dans la famille, dans les
relations mondaines, dans les directrices d'ceuvres (on
est volontiers accapareur dans le milieu des ceuVres),
dans les pessimistes, dans les syndiqutes ellesmemes. Le conferencier rappelle l'elimination op6ree
par le Seigneur dans I'arm6e de Gedkon; il dit que
son d6sir ardent est de faire de toutes ses auditrices
des propagandistes bienvoles, mais que son espoir ne
va pas jusque la; il termine en disant : ( Ne fussiezvous que douze, j'aurais foi en vous pour la r6gn&ration des syndicats de 1'Abbaye.,
Aide Mariale. On donne quelques extraits des statuts', reglements et coutumes.
Lourdes et La Midaille miraculeuse. Bernadette portait sur elle, au moment des apparitions de 1858, une
m6daille conforme au modUle de la M1daille miraculeuse au moins pour la face ant6rieure ; cette m6daille
6tait a son cou, dit 'un, attachbe a son chapelet, dit
l'autre. Cette m6daille est maintenant A !a MaisonMre des Filles de la Charit6.
La croisade a Cadouin.Elle comprend trois sections :
I* celles qui se proposent d'imiter la Vierge &crasant
la tee du serpent et qui ont pour programme une vie
chretienne a base d'etat de grace, non intermittent,
mais constant; 20 celles qui se proposent d'imiter la
Vierge aux rayons et ont pour programme une vie
pieuse, rayonnante, apostolique; 3* celles qui miditent
le revers de la m6daille et se proposent une vie d'in-
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tense pi&6t (religieuse dans le monde ou pr6paratoire
a la vie religieuse), done vie de sacrifice.
LA REPARATION SACERDOTALE.

-

Aozt

1923.

Pie XI a bien voulu donner son nom a l'association
de r6paration sacerdotale.
Nos riunions. Rdunions parisiexxes. Elle a eu lieu le
W4f6vrier 1923 sous la pr6sidence de S. Em. le cardinal
Dubois, avec la presence de M. Verdier, sup6rieur
g6n6ral de la Mission, M. le chanoine Delabar,
Mgr Odelin. Ce fut le Sulpicien M. Verdier, superieur
,du siminaire de 1Institut catholique, qui traita lesujet
propos6 : la sanctification du pr&tre, puissant moyen
de r6paration sacerdotale. II 6tablit que ce n'6tait pas
seulement un puissant moyen, mais le meilleur moyen
et peut-ktre, en d6finitive, l'unique moyen de r6paration sacerdotale. II montra ensuite,par l'Ancien Testament, par 1'exemple de J6sus, par l'histoire de
.1'Eglise, que ce qui protege contre les coups de la
justice divine, c'est la saintet 6 , tant celle de J6sus que
celle des membres de son corps mystique.
Riunion de Cambrai. Elle fut presid6e par M. Dubar, vicaire genaral. M. le chanoine Lanalin lut un
travail sur saint Frangois de Sales en qui nous trouvons la pratique plut6t que la thiorie de la r6paration;
mais si une vie sainte et toute d6vouee a l'honneur de
Dieu a d'elle-meme, avec les autres m6rites, celui de
la reparation, la vie de ce grand pasteur d'imes a 6ti
une vie r6paratrice. Saint Francois avait un grand
esprit de foi; il aimait A se recueillir en Dieu, a se
retirer dans ce qu'il appelait le sanctuaire de Dieu;
:'etait le lieu le plus ordinaire de son s6jour; il tenait
son esprit en cette solitude interieure tant qu'il pouvait.
Sa vie 6tait une continuelle oraison. A la messe, il
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paraissait un ange par la grande splendeur qui etait
en son visage; quand il portait le saint Sacrement aux
processions, on aurait dit un cherubin tout lumineux.
La recitation du breviaire 6tait pour lui une joie et
un repos. II 6tait tres mortifiE, se donnant la discipline jusqu'au sang, se maintenant par li dans la
chastet6 qui tient nos ames blanches comme les lis,
pures comme le soleil; mais dans les mortifications,
il ne voulait rien qui 4ttirat l'attention; sa rfgle etait:
ne rien demander, ne rien refuser; il voulait qu'on
aimit les abjections impos6es par les circonstances;
la grande mortification consiste surtout, disait-il, a
supporter les petits ennuis de chaque jour, plus
facheux que les grands a cause de leur multitude; ii
raillait doucement les religieuses qui aspirent a une
perfection oh elles ne peuvent atteindre et qui
perdent cceur a celle qu'elles peuvent ais6ment procurer. Laissez-vous faire par le bon Dieu, tel est le
mot qui r6sumait sa direction.
Rdunion de Lille, pr6sid6e par Mgr Carton, qui a
parlI du surnaturel dans les ceuvres. 11 ne faut pas se
contenter dans nos oeuvres, patronages, etc., de procurer des distractions, des jeux, des avantages matriels, il faut viser plus haut, I! faut s'efforcer de faire
de ceux que nous atteignons des chr6tiens pieux,
pratiquants; on a constat6 maintes fois que les patronages les plus fr6quent6s etaient ceux oii la vie surnaturelle 6tait plus intense et mieux comprise. II faut
donc, dans nos oeuvres, instruire jeunes gens et jeunes
filles, leur d6montrer sotvent et fortement la v6riti de
la religion, l'existence de 13ieu, la divinit6 de NotreSeigneur, l'autorite de 1'glise; il faut aussi que la
priere soit en honneur dans nos ceuvres, il faut
apprendre a prier, rappeler que la priere ne consiste
pas dans la r6citation de certaines formules, mais
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qu'elle est un mouvement du coeur, un elan vers Dieu,
une communication intime avec Lui; il faut surtout
6tablir dans nos ceuvres la confession et la communion frequentes; on sait les difficult6s que rencontrent
quantit6 d'imes pour conserver 1'Ftat de grace, surtout
a l'Age oi les passions s'6lvent; il faut done leur
faciliter le moyen de recouvrer cet 6tat de grace en
leur procurant confesseurs ordinaires et extraordinaires, en 6tant tous les jours a leur disposition. La
communion fr6quente est le grand moyen pour la
jeunesse de lutter contre ses miseres et contre sa fragilit ; enfin il faut, pour surnaturaliser les ames, leur
donner une direction; sans doute, avec les personnes
du sexe, il faut une grande prudence et ne faire cette
direction qu'au confessionnal, mais enfin il y a une
foule d'ames en qui la direction decouvrira des tr6sors
d'6nergie et de zele. M. le chanoine B&gne lut ensuite
un travail sur le manuel du pretre reparateur, montrant qu'il n'est pas un trait6 complet de r6paration
sacerdotale, ni une encyclop6die mystique, mais un
manuel, c'est-adire un recueil simple et pratique; il
exposa ensuite que le manuel doit etre pour le pretre
r6parateur un hvre d'instruction, d'6dification et de
perfection et que, pour cela, il faut le lire attentivement, le relire fr6quemment et le pratiquer fiddlement.
-

Juillet 1923.

Rome. On cite la gu&rison merveilleuse de la Mere
Marie Maurice obtenue par I'intercession de la sour
Th&rese de l'Enfant J6sus.
Nos chers difunts. On rappelle, au sujet de la soeur
Th6rese Lebon qui fut brfile au visage a I'incendie
du bazar de la Charit6, qu'en entrant en communaut6,
elle avait demand6 d'etre humiliee, d'etre defigur6e

-

494-

Adans son extirieur et d'etre s6questree du monde, ce
qui se r6alisa point par point.
Nos rdunioxs. Le sous-directeur g6enral recommande
l'assiduit6 aux reunions. Celle de Reims a 6tC presid6e
par Mgr Paulot, vicaire general. Celle de Paris n'a pas
eu lieu, parce que M. Mott n'6tait pas libre. A Lille,
M. le chanoine Lemire a lu un travail sur I'itude et la
reparation : n6cessite de l'etude, applications pratiques. M. Mott dit que la bienheureuse Th6rese de
I'Enfant-J6sus pent ktre consid6r6e comme une
patronne de 1'oeuvre r6paratrice, car la pensbe de la
reparation a tenu une large place dans sa vie spirituelle. M. Mahieu, professeur a la Facult6 de theologie,
montre ensuite les relations qui existent entre la reparation et le sacrifice de la messe.
A Lille, apres la lecture du travail de M. Bricout
sur la reparation sacerdotale et la presence rielle,
M. Mott constate que l'6tat de l'association dans le
diocese est plut6t stationnaire; il faudrait un prosilytisme plus actif; or, cela depend du directeur dioc6-

sain et M. Mott, qui cumule cette charge avec celle de
sous-directeur general de l'oeuvre, estime dans son
humilit6 que son age, ses infirmil6s et ses nombreuses
occupations ne lui permettent plus de diriger utilement
1'association dans le diocese. II a done prie Monsei-

gneur d'accepter sa d6mission; Monseigneur ne l'a fait
qu'a regret et sur les instances rep6t6es de notre con-

frere. A Chilons-sur-Marne, on a lu un travail sur la
meditation de la Passion. Dix membres y prenaient
part.
Extiaits de correspondance. Une religieuse cloitr6e
declare qu' c aimer et souffrir pour Jesus et les ames,
c'est un ciel et que, par moment, la souffrance avec Lui
est une v6ritable ivresse ,; on cite quatre conversions;
.un v6enrable missionnaire dit que l'association est un
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pr6cieux don du Sacre Coeur; dans le diocese de
Saint-Claude,. 3o6 pretres ont dit 5 1 messes r6paratrices; un pretre affirme que la pensee de la reparation
est un veritable stimulant de piet6, etc.
-

Octobre 1923.

A nos chers associis. M. Mott signale le livre intitule
Scapulaire vert, et en donne le resume. Une erreur
s'est gliss6e dans I'article, comme du reste dans le livre:
ce n'est pas le canon 1685 que l'on doit indiquer a la
page 5, mais le canon I385.
Une declarationdu Saint-Office. Cette Congr6gation
vient de d6clarer,au sujet de certains faits surnaturels
attribu6s a un capucin, qu'il ne resulte pas de 1'enqubte
que ces faits aient un caractere surnaturel. Comme
il avait te. parle de ces faits dans une revue sacerdotale, M. Mott insure ici la declaration du Saint-Office
et la fait suivre de ces reflexions tres sages auxquelles
tout le monde ne peut qu'applaudir : a Remercions
l'Eglise de ce nouvel avertissement qu'elle nous
donne de nous montrer toujours tres circonspects en
pareille matiere. Les contrefacons du surnaturel divin
sont malheureusement si frequentes et si habiles
que l'on doit se tenir soigneusement en garde. Cette
sage vigilance et cette prudente m6fiance s'imposent
plus specialement au pretre. »
.Chdlons-sur-Marne.La reunion s'esttenue le 25 juillet;
quatorze membres etaient presents; on a lu un travail
sur les relations de la vie reparatrice avec la vie.simplement chretienne, montrant que cette derniere
implique immolation, sacrifice.
Extraits de correspondance. Une Fille de la Charit6
6tudie et medite le manuel avec d6lice; une auxiliaire
s'humilie de ressembler si peu aux grandes' mes qui
composent l'association; une Fille de la Charit6 est
poursuivie partout par la pensee de reparer; un pr&tre
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sait que sa demande d'entree dans 1'association est
grosse de consequences; un autre pretie r6cite tous
les jours pour l'ceuvre, le rosaire, le chemin de croix
et le Miserere; un frere coadjuteurse rejouit de ce que,
depuis plusieurs ann6es, Notre-Seigneur permet qu'il
soit toujours mal vu, meprise, calomni6, reconnu
orgueilleux, mauvais caractere, etc.; une Fille de la
Chariti se d6lecte en lisant le manuel; une autre
d'Amerique entend depuis longtemps dans son cceur
la voix de Notre-Seigneur qui l'invite a la reparation;
une religieuse ressent depuis son admission une grande
paix et 1'Ynergie pour se vaincre; une Fille de la Charite fait consister sa reparation a observer ses saintes
regles et i accepter les peines et contrari6tis de chaque
jour.
BULLETIN DES MISSIONS DES LAZARISTES FRANCAIS.

-

Mars-avril 1923.

Notre Saint-Pere le Pape Pie XI refoit le Superieur
gen•ral, le 8 janvier 1923, ainsi que les Lazaristes presents A Rome, au nombre d'environ soixante-dix,en y
comprenant les apostoliques; il b6nit toute la famille
de saint Vincent et desire qu'on donne des missions
dans la campagne romaine. A nos abonaxs. La R6daction a requ des approbations sympathiques, le nombre
d'abonnements est une d6monstration du bon accueil;
on demande des relations et des photographies. Mission. de Madagascar. Article tres int6ressant sur la
situation actuelle du vicariat de Fort-Dauphin. Cette
situation est difficile, vu le petit nombre de missionnaiCes et le peu de ressources. Nos siminairesen Chine.
11 y a 208 grands s6minaristes et 671 petits seminaristes (y compris dans un vicariat les enfants de l'&cole
pr6paratoire).
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- Mai-juin 1923.
Reine desApdtres. A Rome, la statue de 1'Immaculee
se dresse devant le palais de la Propagande; a Paris,
la chapelle et la statue de l'Immacul6e se trouvent tout
pros du s6minaire des Lazaristes qui vont dans les
Missions trangeres, envoyes par la Propagande.
Soyons ap6tres,par Baeteman. On analyse le discours
de Pie XI i l'occasion du centenaire de la Propagande,
dans lequel,aprss avoir rappel6 les millions de confesseurs qui ont- sacrifi6 lear vie dans 1'apostolat, les
milliers de martyrs qui sont tomb6s dans le sillon,
les millions de vierges qui marchent sur le pas des
missionnaires, le Pape ajoute : combien d'Ames se
perdent encore! combien d'imes pour lesquelles le
sang r6dempteur est rest6 inutile! Ce sont des masses
profondes de peuples, profondes comme le continent
noir, profondes comme l'immensit6 des Indes ou de
la Chine, ce sont ces masses profondes qui attendent
la parole du salut. Mission de Perse. La Perse au point
de vue geographique et religieux. Comment les Lazaristes sont venus. La grande guerre. Situation actuelle
de la Mission. Les catichisles en Chine par Cyprien
Aroud. Comment, dans le district de Wen-chou, on
recrute, forme, organise les cat6chistes et quels sont
leurs emplois. Abyssinie. M. de Coppet, ministre de
France, visite la mission d'Alitiena et, a cette occasion, M. Baeteman lit une po6sie compos6e en I'honneur de Son Excellence. Chine. Les secours que les
missionnaires ont donn6s aux Chinois atfambs ont rovoqu6 une augmentation notable de chr6tiens.
Juillei-aoit1923.
Soyons apotres, pour aider les ouvriers peu nombreux et pour rem6dier A l'insuffisance de leurs moyens
mat6riels. Mission- d'Abyssinie par J. B... Historique
de cette mission successivement 6vangelis&e par les
*'7
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Dominicains, les J6suites, les Franciscains, les Lazaristes dont Mgr de Jacobis. Madagascar. La liproserie
d'Arabato-Abo, par M. Castan,qui en est I'aum6nier.
Clergt indigiee. II y a 325 pretres indigenes dans les
vicariats de Chine diriges par les Lazaristes.
- Septembre-octobre 1923.
Mision de Syie par J. B... Travaux des Lazaristes
et des Filles de la Charit6, particuti~rement de la
soear Gl6as. Betroka (Madagascar), par Lion Lerouge.
Cette province n'a plus de missionnaire a poste fixe
depuis 1914. It y a I5oooo Malgaches et 2ooo .
3 ooo catholiques.
CEUVRE APOSTOLIQUE. -

Aott.

Relevi des objets recueilliset confectionnis
pour les Lazaristes.
Collige Saint-Joseph 4 Antoura, frks Beyroukh
I calice, i conopee, antipendium et diversR. P. Ackaouyi Broumana, par Beyroukt: I aubeavec cordon, linge et divers.
Tckily Maritime : S. G. Mgr de Vienne, . croix d'autel et 4 chandeliers, 2 chapes, 4 cottas, a nappes
d'autel, i nappe de communion et divers.
Tckily Sud-Ouest :S. G. Mgr Sckraven, 5 ornements,
i aube, i, nappe d'autel, 6toles pastorales, linges et.
divers.
Tckily Otienal : S. G. Mgr Geurts, i paire de cand6labres, I sonnette, i lampe de sanctuaire, I paire de
burettes, 5 ornements, &toles pastorales, I aube,.
i nappe d'autel, linges et divers.
Tckely Central: S. G. Mgr Fabrigues, i calice,
3 ornements, toles [pastorales, i aube, i nappe d'autel, linge et divers.
Kiang-Si Sepsentrional:S. G. MgV Fatiguet, I calice,
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i paire de burettes, 2 aubes, 2 nappes d'autel, objets
divers.
Kiang-Si-Miridional: S. G. Mgr Cictri, I calice,
I ciboire, 5 ornements, I aube, I nappe d'autel, linge
et divers.
Yu-Kiang : S. G. Mgr Clerc-Renaud, i calice,
i ostensoir, i paire de cand6labres, I benitier, I sonnette, i paire de burettes, r ornement avec 2 dalmatiques, I chape, etoles pastorales, 2 cottes d'enfant
de choeur, I aube, I nappe d'autel, linge et divers.
Tchl-Kiang Oriental : S. G. Mgr Reynaud, 4 ornements, 6toles pastorales, I aube, I nappe d'autel,
linge et divers.
"Ttch-Kiang Occidental: S. G. Mgr Faveau, I calice,
I custode, I boite aux saintes huiles, I croix et
2 chandeliers, i missel et porte-missel, 2 ornements,
I aube, i nappe, linge et divers.
I ciboire, 2 aubes et corAbyssinie : R. P. Gruso.,
dons, 2 nappes d'autel, i nappe de communion, etoles

pastorales, linge et divers.
Fort-Daupin: S- G. Mgr Crowset, I boite-chaapelle,
I boite aux saintes huiles, j paire de burettes, 6 ornements, conope, I antipendium, etoles pastorales,
I aube et cordon, I nappe d'autel, linges el: divers.
R. P. Magdalao : i ornement.
Java. ivouvelle mission des, RR. PP. Lazaristes.
i boite-chapelle.
Salonique. Saur Pascaud, des Filles de la Ckaritd.
MaisonSaint-Josephde Kilkiche, pres Salonique: I ornement, I surplis, divers.
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LE SOUVENIR DES ENFANTS DE MARIE DE NOTREDAME-DE-LORETTE.

-

Avril-mai-juin 1923.

Plus d'un siecle d'histoire. Les Filles de la Charit6
sont sur la paroisse Notre-Dame-de-Lorette depuis
1819. L'6glise actuelle n'existait pas alors; I'ancienne,
qui remontait a i646, avait itd d6truite en 1793; on
s'6tait install6 dans une chapelle qui avait 6t6 erigee
en 1780 sur un petit cimetixre et qui avait 6chappe a
la destruction. Non loin de cette chapellq se trouvait
le bureau de bienfaisance; ce fut pour prendre la
direction de ce bureau que les soeurs de saint-Vincent
de Paul furent demandees par la municipalite en 1819.
La sceur Mollat fut charg6e de cette nouvelle maison.
Elle 6tait n6e en 178r, avait fait sa premiere communion sous la Terreur dans une caverne de la foret de
Limoges, etait entree en 1804 au sdminaire; elle
differa de faire ses vaeux a 1'6poque fxee parce qu'elle
ne voulut vouer l'ob6issance qu'au Superieur g6ndral
de la congregation de la Mission et non pas suivant la
formule nouvelle en usage alors. Elle fut Superieure
a la paroisse Saint-Jean a Paris, et, en 18ig, elle vint
s'etablir sur la paroisse Notre-Dame-de-Lorette. La
premiere pierre de la nouvelle eglise fut pos6e le
25 aofit 1823; la consecration en eut lieu le 15 decembre i836. En 1865, la maison des sceurs fut
d6molie a cause du percement de la rue de Maubeuge
et les sceurs s'installerent 23, rue de la Rochefoucauld.
La sceur Mollat fut superieure pendant cinquante-deux
ans; elle vit la r6volution de i83o, le cholera de
1832, la revolution de 1848 et la commune de 1871.
On la traita de vieille j6suite, elle ripondit que ce
n'etait pas une injure qu'on lui adressait, mais son
vrai nom; les communards lui demanderent sa bourse:
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elle montra les bons qu'elle donnait aux pauvres et
leur dit que c'6tait avec cette monnaie-l qu'elle nourrissait les pauvres. Elle mourut le 4 octobre 1871.
On fit placer dans le bureau de bienfaisance une
plaque de marbre sur laquelle on lit : c La soeur Marie
Francoise Mollat a dirig6 pendant cinquante-deux
ans cette maison de sceurs; elle 6tait la providence
des pauvres et des orphelins. Hommage de la municipalit6 et du bureau de bienfaisance du IX' arrondissement. »
- Juillet-aoit-septembre 1923.
La promenade des Ceciliennes a Blois, Amboise,
Chenonceaux, Tours, Marmoutiers. Nous donnons ce
qui concerne le chAteau d'Amboise oi sont les Filles
de la Charite.
Amboise... II est midi. II fait chaud et I'on a faim.
Nous montons un raidillon A pic pour atteindre le
chateau perch6 en nid d'aigle dans un bouquet de
verdure. Nous depassons, les regardant A peine, le
gardien et ses cartes postales, et franchissons l'entrbe
voAt6e et imposante.
Qui... va nous accueillir l-haut? Sera-ce I'ombre
tristement historique de Catherine; ou celle du pauvre
Charles VIII qui mourut lA si soudainement? Non,
rien de si effrayant. Sera-ce alors des gens bienveillants et hautains, acheteurs du chAteau, qui voudront
bien nous octroyer un petit coin a l'6cart pour d6baller
nos paniers ? Non, vous n'y 6tes pas du tout. Ce sera,
ce sera... une simple et bonne et maternelle Fille de
la Charite - habit gris et coiffe blanche - qui, apparaissant A la porte armorie, au coup de sonnette de
Sceur superieure, nous dira: - Bonjour, mes enfants,
vous devez etre un peu fatigubes. Vous allez dejeuner
tout de suite. Saeur Vincent, veuillez les conduire
dans le parc, coin d'Abd-el-Kader, elles y auront de
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l'ombre. Installez-les bien. Et puis, au dessert, on
lear portera le caf6 bien chaud. ) Accueil delicieux et
charmant.
Quant aux sceurs, contournant le foss6 actuellement
a sec, elles penetrent dans le chateau - comme
chez elles, - suivent le long corridor de pierre, coupe
de portes basses, entrent dans le petit r6fectoire au
plafond cintr6, a la chemin6e monumentale. Par la
fenetre, on apercoit I'angle du chateau, le parc, des
fleurs, du soleil. Elles vont se restaurer la, en communaut6 ; elles sont une dizaine de cornettes dans cette
petite salle oi sejournirent autrefois des gens
illustres. C'est inoui, direz-vous. Peut-&tre, si la Charit6 chr6tienne, se modelant sur celle du Christ, peut
etre inoule en ce monde.
Les six cornettes qui s6journent dans la noble
demeure s'occupent des vieillards de 1'hospice d'Enghien, nom qui avait 6t6 donn6 a l'immeuble du n' 12
de la rue de Picpus a Paris, en souvenir de ses fondateurs, et qui faisait partie de la chere maison de
Reuilly oi a v6cu tant d'ann6es notre chere soeur de
la M6daille miraculeuse, sceur Catherine Laboure. Cet
hospice fut transf&rd, par les soins de la famille
d'Orleans, dans leur, chateau royal d'Amboise. Et il
est admirable de penser qu'en ce chateau, t6moin
d'anciennes batailles, de vieux soldats viennent finir
leurs jours, environn6s des gloires de la vieille
France, entour6s des soins d6vou6s des Filles de
M. Vincent, qui elles non plus ne craignent ni la
poudre ni les balles.
Apres le repas, enfants et sceurs font la visite du
chateau. Pas de guide officiel, mais les chores soeurs
de la maison qui se font un plaisir de nous conduire.
Sortant brusquement du refectoire des vieillards, nous
poussons un cri de stup6faction admirative. Nous
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sommes sur une terrasse dominant les environs, et ce
qui ajoute a la beaut6 du spectacle, c'est que le paysage est coup6 par les arceaux de la vofte qui, formant
cadre, en font comme autant de tableaux s6par6s. Par

cette terrasse, nous nous tendons au petit oratoire des
soeurs. Dehors, c'est la nature ipanouie et brilante de
vie sous le soleil ardent; 1l, c'est une oasis de fraicheur entretenue par le demi-jour des volets clos, c'est
un calme que nous entendons, tant il fait transition
avec les exclamations de tout a l'heure ; c'est un autel,
des fleurs fraiches; une madone; c'est Jesus!... Oh !
bon Maitre! bon Maitre, que vous etes admirable dans
vos splendeurs! A quel inini de temps et d'espace,
vous dominez le monde! A quel infini d'amour ne
pouvez-vous pas attirer nos coeurs par l'infini de Votre
amour!
Nous admirons, dans le chateau, la Tour des
Minimes dont la rampe 6tait accessible aux carrosses
et aux cavaliers; le logis du Roi, avec sa salle des
gardes, oh les figures comiques et impr6vues des personnages soutenant les cintres amusent beaucoup nos
Parisiennes. Tel, 6cras6 par le poids, fait une affreuse
grimace, tel essaie vainement de grimper, tel autre
tient tristement sa joue grossie d'une fluxion. c Et
quand on pense que, depuis plus de cinq cents ans, le
pauvre homme a mal aux dents !... » R6flexion sau-

grenue qui amine des rires. Voici le fameux balcon de
fer forg6 oi furent accroch6es les t&tes des conjures
d'Amboise en 156o. Enfin, nous parvenons au sommet
de la tour et jouissons la d'une belle vue et d'une
bonne grillade de soleil. De 1, nous arrivons, par une
petite galerie perc6e de meurtrieres, a la porte basse.
oii Charles VIII, a cheval, se brisa la tate.
Une visile rapide au parc, a la petite chapelle SaintHubert, v6ritable bijou flamboyant, puis, adieux aux
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excellentes sceurs qui nous ont si parfaitement accueillies. Nous reint6grons notre auto-car.
ASSOCIATION DES

ANCIENS ELEVES DU COLLEGE DE

MONTDIDIER. 1923.

Nous extrayons du compte rendu de la reunion des
anciens 6elves ce qui concerne la Congregation.
A la messe, M. I'abb6 Lard6 dit entre autres choses
ce qui suit :
t II y a deux inscriptions de notre vieux college
dont j'ai gard6 un profond souvenir. La premiere est
celle qui se d6tachait en grandes lettres au-dessus de
la porte d'entree : Ecole libre saint Vincent. Ce titre,
a lui seul, 6voque tout un glorieux passe. Saint Vincent
est I'un de nos plus grands saints de France. La France,
la douce France, comme l'appelaient nos peres, est la
terre par excellence de la charit6; du d6vouement, de
I'h6roisme; saint Vincent n'est-il pas l'un des modeles
les plus parfaits de ces vertus de l'Ame franqaise. Or,
saint Vincent a sanctifi6 notre terre picarde.
c En 1617, il se trouvait A quelques lieues d'ici, au
ch&teau de Folleville. I1 y etait comme pr6cepteur des
enfants de l'illustre famille de Gondi. II1avait 6t6 choisi
A cause de sa vive intelligence sans doute, mais surtout a cause de ses 6minentes vertus et de sa pi6et.
M. et Mme Gondi 6taient de grands chretiens. Ils voulaient que leurs enfants recussent en meme temps que
l'instruction une profonde 6ducation chr6tienne et ils
savaient que personne n'est plus apte a donner cette
education qu'un saint pr8tre. C'est a Folleville que
saint Vincent concoit le projet de fonder la Congregation de la Mission, vous savez dans quelles circonstances. Quelques ann6es apres, quand il r6alise son
projet, plusieurs prktres picards se pr6sentent a lui
pour 6tre ses compagnons et les premiers membres de
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la Congr6gation naissante. 11 est done tres 16gitime
que les fils de saint Vincent aient toujours eu un amour
de pr6dilection pour la Picardie. Cela explique pourquoi les Lazaristes vinrent diriger le Grand Seminaire
d'Amiens, fonder le college de Montdidier, cr6er la
paroisse Sainte-Anne, batir les 6glises de Sainte-Anne
et du Sacr6-Cceur, 6tablir les Missions dioc6saines,
pourquoi les Filles de la Charite furent charg6es de
presque tous les grands h6pitaux de notre diocese. Il
y aurait une belle page a ecrire sur l'oeuvre accomplie
dans le diocese d'Amiens par la Congr6gation de la'
Mission et cette ceuvre qui semblait avoir td6 an6antie
en partie par la persecution vient de renaitre, puisque
les Lazaristes sont revenus a Sainte-Anne, puisqu'ils
viennent d'6tablir Beaucamps-le-Jeune leur Seminaire
de vacances. Reviendront-ils un jour a Montdidier? Je
l'ignore. C'est le secret de Dieu.
( Comment nos maitres accomplirent-ils leur tache
d'iducateurs? Ai-je besoin de vous le rappeler? Leurs
exemples de vertus sont encore vivants dans toutes
vos m6moires. La valeur d'un educateur se mesure a la
valeur de son ame. Pour faire grandir les ames des
autres, il faut poss6der soi-meme une grande ame.
Une ame vile et mercenaire est incapable de travailler
a l'education des autres, parce qu'elle ne peut leur
communiquer un id6al qu'elle ne poss le pas. Nos
maitres avaient de grandes ames, ames formees par
les vertus du sacerdoce et'les disciplines de la vie religieuse et, parce qu'ils avaient de grandes ames, ils
furent de grands 6ducateurs. Apres notre pere et notre
mire, nous leur devons le meilleur de notre Ame, il
est bien juste qu'en ce jour, nous acquittions a leur
6gard notre dette de reconnaissance et que nous leur
donnions une part sp6ciale au sacrifice de la messe qui
va 8tre offert pour tous nos morts.
4
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Montdidier a pr6par, des ames pour toutes les
grandes carrieres. I1 a compt6 parmi ses anciens l66ves
des iveques et des pretres nombreux, des g6niraux et
des magistrats, des industriels et des commercants,
des cultivateurs; mais entre tous les noms, les plus
beaux et les plus glorieux, ce sont les noms de ceux
qui ont donn6 leur vie pour la France.
a La seconde inscription dont j'ai garde le souvenir
est celle qui sc trouvait au fond du couloir,au-dessus
de la porte d'entree de la chapelle : Hic Domus Dei
est. Ici, c'est la Maison de Dieu. Ici, Jesus, le Divin
Maitre, est pr6sent dans son Eucharistie.
ic Ici, de son Tabernacle, il veille sur chacun des
leýves. Ici, dans la communion, il se donne a eux pour
les eclairer, les fortifier, les gu6rir. La chapelle du
College, nous l'avons tous beaucoup aimee. Elle 6tait si
pieuse dans sa demi-obscurite, elle nous rappelait tant
de doux souvenirs! N'est-ce pas dans cette chapelle
que s'est faite surtout notre formation religieuse? Quel
soin, quel d6vouement, quel amour le bon Pere Daveluy
mettait-il k la d6corer et a l'illuminer! Nous la revoyons
dans notre imagination avec son autel aux initiales de
saint Vincent si finement ciselbes, avec son beau TaberC

nacle en marbre blanc sur la porte duquel 6tait burin6
un petit chef-d'aeuvre : 'agonie de Jesus au Jardin
des Olives, avec son triangle symbolique dont les
rayons dor6s encadraient 1'aeil de Dieu, avec ses
tableaux nous parlant de la sainte Vierge, de saint
Vincent et de saint Augustin,avec ses grandes statues
de bois sculpt6, avec ses petits autels oi si souvent
nous avons servi la messe. Tous ces souvenirs sont
maintenant disperses, les uns A l' glise de Folleville,
les autres au college Saint-Martin. L'autel de la chapelle se trouve au Grand Seminaire. Cet autel, donn6
par Saint-Lazare, garde un pricieux souvenir puisque,
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d'apres l'histoire du College, il fut temoin d'un miracle.
Quand j'6tais vicaire de Sainte-Anne, il y a une chapelle devant laquelle j'aimais a aller prier. C'est la
chapelle du bienheureux Perboyre. M. Aubert, le bitisseur de Sainte-Anne, 6tait au seminaire de Saint-Lazare
quand le Bienheureux en 6tait le directeur. Un jour
qu'il lui servait la messe, il fut temoin de ce prodige :
au moment de I'elevation, le Bienheureux fut souleve
de terre et eut une extase dans laquelle Dieu lui fit la
revelation de son martyre. Le Bienheureux fit promettre & M. Aubert de garder le secret. Longtemps,
M. Aubert tint sa promesse, mais quand le Bienheureux fut plac6 sur les autels, la grande joie de M. Aubert fut de lui 6difier une chapelle dans son 6glise, et,
sur 'un des vitraux, il fit reproduire le miracle dont il
avait &tet6moin. Pardonnez-moi d'avoir 6voqu6 devant
vous tant de souvenirs, mais vous comprendrez qu'ils
me sont chers &plus d'un titre, puisque la Providence
m'a conduit de Montdidier & Sainte-Anne, l'eglise des
Lazaristes, de Sainte-Anne a Folleville, devenu le
sejour de nos colonies de vacances, et que depuis un
an, je suis a l'eglise du Sacr6-Coeur bitie par les Lazaristes. II semblerait que saint Vincent me veuille toujours aux lieux qui rappellent son souvenir. Pourquoi
les Lazaristes ont-ils dtdi6 au Sacr6-Caeur l'eglise
qu'ils edifiaient dans ce quartier de la valle? Ils se
sont certainement rappelk ce tableau de l'6glise
Sainte-Anne qui nous repr6sente saint Franqois de
Sales et sainte Jeanne de Chantal confiant a saint Vincent le monastere de la Visitation de Paris. Aussi,
dans la splendide mosaique de Montmartre, savez-vous
quelle place on a donn6 & saint Vincent parmi les
saints de France qui ont le plus travaill6 & la gloire
du Sacri-Cceur? On l'a mis entre saint Francois de Sales
et sainte Marguerite-Marie. ,
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A la r6union qui suivit la messe, le secretaire rendant compte des deces parla ainsi de M. Bonnay :
S(Si on me posait,cette question : « A qui la lecuture du Bulletin cause-t-elle le plus grand bonheur?,,.
je repondrais sans hesiter : c A nos missionnaires
u lazaristes. N'est-ce pas comme un parium de France
qui leur arrive quand notre modeste publication les
touche en quelque coin d'Orient, d'£gypte, de Chine,
de l'Iquateur ou de Colombie?
, Je n'en veux pour t6moin que le regrett6 M. Eugene Bonnay, n6 a Coulemelle le 1 septembre 1848,
pieusement d6c6d6 a Salonique le 7 octobre 1921.
c Lazariste en 1868, professeur en 1871, il est
envoy6 successivement en Alg6rie, en Grkce, en
Turquie ou, en 1914, les 6v6nements le font prisonnier
des Turcs. Lib6r6, le 27 juillet 1915, il gagne Salonique incendi6e et,pendant six ans,y remplit les fonctions d'aum6nier d'une ecole des Filles de la Charit6
et se devoue pour les blesses des h6pitaux militaires
francais.
AApres avoir lu le bulletin de I919, M. Bonnay
m'ecrivit une longue et instructive lettre oh il depeignait de visu la situation en Orient : , J'ai lu et relu
cle'bulletin, ajoutait-il, je compatis au deuil des
a familles qui ont et 6prouv6es par la ruine de leur
V maison, surtout au deuil de celles qui ont perdu &la
a guerre quelqu'un des leurs...
ccJ'admire le zele de nos camarades pour la restauc ration du college; je prie pour le succes... Avant
i la guerre, j'6tais d6ji pauvre; la guerre m'a fait
a perdre le peu qui me restait. Dans mes vieux jours,
a je n'ai plus de secours que dans la chariti'de mes
c confreres. Confiants dans la divine Providence, ils
a restent a leur poste, attendant de pouvoir faire.plus
a de bien aux ames et aux corps. n
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, M. Bonnay fut un professeur un peu original,
tres doux, d'un excellent jugement. Les infirmites et
les maladies qui l'accablerent h la fin de sa vie lui
firent pratiquer la patience a un degr6 h&roique. On
m'6crit qu'il 6tait aim6 et estim6 de tous et je le crois
sans pejne. C'6tait un de ces missionnaires dont les
exemples et les enseignements font aimer la religion
et la France en ces contries lointaines oh ils se
d6pensent sans compter jusqu' 6ppuisement de leurs
forces. Dans ces pays parfois peu hospitaliers, les
nouvelles de la petite patrie, du college, sont toujours
recues avec une 6motion d'autant plus intense qu'elles
sont plus rares. n
Au repas qui suivit r'assembl6e, le g6neral Serpette
de Berseaucourt parla ainsi des Lazaristes :
<A

la chapelle provisoire de la ville de Montdidier
ou nous avons pu donner une pieuse pensbe a nos
morts, surtout a ceux qu'aucun bon Francais ne doit
jamais oublier, vous avez entendu M. le cur6 du Sacr6Coeur evoquer dans un langage bien touchant et la
'forte education chr6tienne et toutes les saines traditions que nous avons revues des fils de saint Vincent
de Paul. II est un point dont il n'a pas Wte parl6, parce
que ce n'etait guere ni le lieu ni le moment de le
faire, mais ce point, je veux vous l'indiquer en un
mot pour que tous ceux d'entre vous qui auraient
1'occasioa de s'en entretenir avec des hommes politiques ne craignent pas de le faire. Ce sera ala fois
acte de justice et acte de patriotisme. Je veux parler
du rayonnement incomparable, du prestige plus glorieux que jamais dont la France jouit, en Orient particulierement, grice a nos missionnaires lazaristes.
Lisez les souvenirs de voyage du grand universitaire
qu'est M. Gaston Deschamps, et vous y verrez afflrmis
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a chaque page et la science et le devouement de nos
vineres maitres.
«* Parcourez les pages plus r&entes de la Revue des
Deux Mondes- dans lesquelles Maurice Barrfs rend
compte de ehacune des visites faites efi 1913-1914
dans les 6tablissements d'Orient de nos Peres Lazaristes. Cest la m&Tme note, plus chaude, plus vibrante,
mais aussi plus attristde parce que l'on y sent la

grande piti. de nos oeuvres rcligieuses - l'atranger. )
Un autre- personnage parla aussi de notre confrbre
M. Bareau, l'ifir-merie- depuis hait ans et priv4 de
'usage de ses membres a-insi que de la voix, ne poavant pas meme lire:
a Puisque j'6voque le souvenir des anciens professeurs, vous me permettrez d'adresser mes hommages

respectueux i M. rabbe Bareau, paralys6

depuis

plusieurs annees et actuellement chez les Lazaristes

a

la rue de Stvres, A Paris. II a kt6 men professeur de
quatrieme. Avec quel divouement et quelle competence il faisa-it sa classe ! Quand il arrivait, la barette
sur les yeux, je vous assure- qu'il 6tait bon. de savoir
d6ciner rapidement les verbes grecs- et tiraduire correctement 'Anabase, sinon on encourait les foudres
du pwofesseur. Quand j'ai l'occasion d'aller a Paris, je
me fais un- pieux dievoir de rendre visite a ce maitre
iminenb. Je fais des voeux pour que la sante lui
revienne au- plus t6t. »
M. DARDANS

Le dernier numnro des A:nnal/'s rapportait ce mot
de M. Delaanghe asu sujet de; M. Dardans:

:

II a

&4 souvent a la peine et bien peu souvent
I'bonneur. w Serait-ce trop-de demander pour cet humble
une deuxi me mention?: La gratitude de ceux qu'il a
foirms n'en jugera pas ainsil; ceux- que la lecture de
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ces modestes notes idifiera concluront que la chose
n'est pas inutile.
M. Julien Dardans, bien que fort reservi sur tout
ce qui le concernait personnellement, racontait parfois
l'histoire de sa vocation, qu''l attribuait a la tres sainte
Vierge. Lorsqu'il 6tait 6lkve au Berceau de Saint-Vincent, l'actuelle ecole apostolique recevait et gardait
jusqu'a l'achevement deleurs 6tudes secondaires, aussi
bien les jeunes gens qui songeaient &entrer dans le
clerge paroissial que ceux qui se sentaient appeles a
la vie de missionnaire. Or, jusqu'i sa rh6torique,
M. Dardans pensa prendre rang dans le clerg6 de
Bayonne, son diocese d'origine. D6ji il etait admis
an grand s6minaire de cette ville et on preparait le
n6cessaire pour son entree en octobre, lorsqu'un soir
de mai, pendant l'exercice du mois de Marie, a la
chapelle, il comprit soudain que sa place etait dans
Congregation de la Mission. Et malgr6 tous les
obstacles, il r6pondit au divin appel.

M. Dardans se montra un sujet d'6lite, laissa partout ou il passa, a Dax, a Tunis, & Alger, un grand
parfum d'dification qui subsiste toujours. Et ceci,
meme durant ses dernieres ann6es,alors que lamaladie,
diminuant ses forces physiques, aurait pu facilement
atteindre sa vertu.
Pour qui l'a connu intimement, 1'6tat de a ruine ,,
peut-on dire, auquel il fut r6duit 6tait probablement
la reponse du Ciel a une priere qu'il aimait a redire,
apr&s saint Jean de la Croix : a Seigneur, que je
souffre et sois m6pris6 pour votre amour! - Pati et
contemni pro te! n
Nul, moins que lui, ne brigua la r6putation on les
charges. L'impression qu'il faisaitest comparable celle
que causa le bienheureux Perboyre &M. Girard, le futur
Pere eternel d'Alger, qui le voyait pour la premiere
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fois. II semblait s'efforcer de disparaitre et de a s'enfoncer de plus en plus dans son petit trou ,.
Un'inferieur se permit de lui ecrire une lettre de
reprochesbien nets et formul6s entermes peu adoucis.
Ajoutons qu'il se meprenait totalement sur les intentions de M. Dardans. Celui-ci souriait doucement en
lisant cette lettre et A l'injustice il sut faire la plus
aimable r6ponse.
Durant une periode plus difficile, sa conduite fut
violemment critiquee et les plaintes de queiques-uns
parvinrent jusqu'au Tres Honor6 Pere Fiat. I1 souffrit,
sans mot dire, et nous ne pensons pas qu'il ait jamais
marqu6 envers qui que ce soit le moindre ressentiment.
Dans une circonstance, il se trompe. Les choses
auraient pu s'arranger de facon qu'il ne subit personnellement de son erreur aucune cons6quence facheuse.
Mais une autre solution 6tait possible et c'6tait la
meilleure; - il sut aller humblement, oh ! tres humblement, d6voiler ses torts a M. Verniere, comme eft
fait le plus simple des s6minaristes, et cela, A la
grande 6dification de ceux qui eurent connaissance
du fait.
Son attitude tout entiere manifestait ses humbles
sentiments : sa d6marche lente, ses yeux baissis; il
frl6ait les murs en marchant, parlait toujours A voix
mod6ree, presque basse, et pourtant lorsqu'il chantait
la messe, on constatait qu'il poss6dait un excellent
organe.
Un viritable souci pour M. Dardans 6tait d'inculquer aux s6minaristes l'amour de la vie cach6e, et
c'est en toute occasion que revenaient sur ses ltvres
ces passages de l'Imitation : Ama nesciri et pro nihilo
reputari. - Cella continuata dulcescit et male custodita
tedium generat. - In silentio et quiete proficit animor
devota.
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C'est son humilit6 qui l'aida a supporter patiemment les multiples 6preuves, qui ne lui furent pas
6pargn6es.
tpreuves morales : incompr6hension des uns,
m6connaissance des autres, blames severes et reconnus plus tard imm6rit6s. Epreuves physiques, maladies
qui l'annihilaient et de cet amoindrissement extbrieur il
se rendait bien compte; auxjours de sa belle activit6, il
6tait frapp6 de migraines atroces et renouvelkes. Mais
quelle qu'elle fdt, la souffrance le vit r6sign-; il citait
si volontiers le mot du bienheureux cure d'Ars : c Les
saints ne se plaignent jamais! , Plus d'une fois, les
s6minaristes l'ont trouve, alors qu'il souffrait davantage, son crucifix des voeux entre les mains, ne cherchant de remade que dans l'amoureuse contemplation
de l'homme de douleur.
Patient en face de la souffrance d'oij qu'elle provint, il 1'6tait a l'6gard du prochain. Desireux d'etre
tout a tous, il recevait a toute heure. Aprbs une indisposition assez grave, il fixa des moments de r6ception,
mais bient6t s'itant aperiu que quelques-uns en
6taient gen6s, il abandonna ce reglement. Il semblait
qu'on ne le d6rangeait jamais, alors meme que parfois
le motif qui amenait etait de m6diocre importance.
M. Dardans ne compta jamais avec lui-m~me. Recevant a tout instant s6minaristes et 6tudiants, ii supportait encore les visites r6iter6es d'un confrere venant
lui soumettre ses scrupules ou de M. Dienne,dont la
memoire d6faillante r6clamait sans cesse des renseignements au sujet de son br6viaire. Meme a 1'6gard
de ce dernier, l'esprit de foi et la patiente charit6 de
M. Dardans ne se sont jamais trouv6s en d6faut.
II 6tait tout indulgence et pr&chait avec 6loquence
le pardon des injures, citant comme l'ayant particu-
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lierement 6mu, le trait de la vie de saint Jean Gualbert pardonnant au.meurtrier de son frere.
La th6orie de la correction fraternelle 6tait pratique : a Croyez-le bien, mon bon ami, disait-il un
jour a un 6tudiant, vous arriverez plut6t a vous r6former qu'a r6former les autres. Vos reproches et vos
recriminations ne les changeront pas. Voulez-vous que
les choses s'arrangent ? Corrigez-vous vous-meme et
vous serez surpris de la transformation que vous
constaterez chez les autres. Donnez i'exemple et
taisez-vous. Le silence et l'exemple de Notre-Seigneur
furent bien puissants. ,
M. Dardans fut tout particuliirement bon. Un de
ses etudiants se souvient qu'il lui dit un jour avec un
inoubliable accent : " Mon petit frire, soyez bon, oui,
bon comme le- bon Dieu ! , C'etait bien I'ideal qu'il
s'&etit propose lui-meme.
C'est tres souvent que ce bon directeur rappelait
a ses jeunes gens l'exemple des premiers chr6tiens en
ce qui concernait la pauvret., mais encore et surtout
la charite. Combien ne desirait-il pas voir l'union
s'6tablir et se resserrer entre etudiants! Et cette charit6, il la voulait male et g6n6reuse. S'il admettait,
pour la fomenter, diverses recr6ations d'allure un peu
profane, c'etait un renoncement qu'il s'imposait dans
l'int6ret de la vie fraternelle, car sa tournure d'esprit
s'y fat plut6t oppos6e. S'il eut la consolation de constater que le cor unum et anima una de 1'1criture

s'etait r6alis6 entre tous, ain6s et plus jeunes, etrangers et FranCais, il l'avait achet6e au prix de nombreuses et ferventes priires, d'immolations silencieuses, de cuisantes blessures d'amour-propre, de
larmes vers6es au pied du crucifix. Si 1'heure vint oi
sa main ne fut plus assez forte pour diriger I'Alan
d'ames juveniles d6bordantes d'ardeurs et de senti-
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ments dont sa sage direction edt su auparavant mod6rer l'enthousiasme et viriliser 1'expression, il n'en
reste pas moins qu'au cceur de ceux qui ant v6cu cesbeaux jours de chritienne et religieuse dilection,
l'impression en est demeuree profonde et, aux heures
de lassitude morale, merveilleusement humineuse et
rdconfortante.
La doucear de M. Dardansg
6galait sa bont6. Quand
doac l'a-t-on. vu en colere ? L'animation qu'il montrait
parfais durant ses conf6rences trahissait I'ardeur
native de sa nature, ordinairement contenue par sa
continelle vigilance sar lui-mmne. Quelquefois une
subite roagert colorai son asc6tique. visage, lorsqu'une reflexion l'atteignait au vif, ou qu'on prononcait
en sa presence un mot tant soit peu as.. Tres sensible,
ii ne se:dominait qu'd force d'efforts, et. c'est k sa vertu
qu'il convient d'attribuer sa maitrise. de soi.
Dieu raidait dans cette. lutte contre lui-meme et
dans son action auprEs. des- imes. M. Dardans fut un
homme de pri-re. Si, durant ses dernieres- ann6es,
incapable d'autres occupations,, il vecut dansune continuelle priere, c'est qu'iL avait dij~ une longue habitude d'etre en conversation, avec le Ciel... Aux
p6riodes les plus, difficiles de sa vie, iLeut toujours le
courage,, car c'en est un, de se rf.ug ier dans, la prikre.
Q.u'n. de ses jeunes gens pa-rft faiblir dans la. vertu
ou traversit une dangereuse crise d'ame, Mi. Dardans
attendait avant d'intervenir. et prBparait son action en
priant et en. faisant. prier- Dans Fintervalle bien court
s6parant. la sortie de.sa chambre d.'u s6minariste ou
6tudiant de l'entree du suivant,, onr surprenait sur ses
le~res le murmure d'une priBre. Que de fois, saconfiance
ne fut-elle pasmerveilleusement recompense.? II priait
avec pers6yvrance. -I aimait a rapporter la reponse que
lui fit un jour un. fer.e coadjuteur, le fxrre Pla, qpi, i

-

5i6 -

l'infirmerie, se pr6parait i la mort. M. Dardans lui
recommandait une intention, en lui faisant remarquer
que depuis longtemps il sollicitait la faveur en question, sans l'avoir obtenue. " Oh! r6pondit le bon
frere, il ne faut pas cesser de la demander, on risquerait de s'arreter juste avant le dernier Ave Maria qui
doit enfin toucher le cceur de Dieu. )
Dans un milieu restreint, ii est vrai, M. Dardans
eut, a une certaine 6poque, la reputation de thaumaturge. Plusieurs faveurs assez notables avaient 6tC
attributes a 1'eau de saint Vincent benite par lui et
des personnes venaient en demander a la porte de la
maison de Dax, mais a la condition qu'elle eit et6
benite par M. Dardans.
II eit voulu prier toujours, et souvent il g6missait
de ne pouvoir le faire a son grk et en proportion des
multiples et importantes faveurs qu'il avait a demander a Dieu. C'est surtout au Sacr6 Coeur qu'il recourait par l'intercession de la tris sainte Vierge.
L'intensite de son esprit surnaturel lui faisait
estimer a bien peu de valeur les moyens humains.
C'est comme en se complaisant dans la plenitude
d'une surnaturelle jouissance, qu'il racontait le fait
extrait de la vie de saint Jean-Baptiste de la Salle
venant de distribuer ses biens aux pauvres. t Voyez,
M. de la Salle, dit quelqu'un, il perd l'espiit. - Oui,
repondit l'interlocuteur, il perd I'esprit du monde. ,
Et M. Dardans 6piloguait eloquemment sur cette
reponse. Que de fois n'a-t-on pas entendu tomber de
ses lkvres cette m'axime de saint Paul, une de celles
qu'il affectionnait davantage : Quae sursum sunt
qucerite, qua sursum sunt sapite, non qua super terrami!
Et certes, on eft dit qu'il ne vivait pas de la terre. Ce
qui frappait en lui, comme dominant toute sa conduite,
c'6tait sa totale indifference pour les choses d'ici-bas.
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Son d6tachement semblait absolu. Du vivant de son
pere, il alla de tris rares fois a Ustaritz-pour le voir,
et il s'en excusait, s'en humiliait et protestait qu'il
ne s'y rendait que par obeissance. II craignait tant, en
cela comme en toute autre chose, de mal6difter les
siminaristes.
Se d6sint6ressant complktement de ce qui n'6tait
pas Dieu, il ne lisait jamais le journal. Le v6n6r6
M. Sylvain Valette, homme fort austere pourtant, ne
parvint pas a le convaincre que, vu sa situation, il
devait se tenir au courant du mouvement moderne des
idAes et des faits.
II v6cut dans la chambre l6guie par ses pr6dicesseurs, sans avoir meme 1'idee de l'amenager confortablement et a son goft. Quand il la quitta, apre.s douze
ans de sbjour, il n'avait mCme pas pris la peine
d'explorer les tiroirs. C'est tout juste si, dans l'inter&t *
de ses yeux malades, il changea le bureau de place.
II v6cut dans cette chambre toute remplie du souvenir de M. Rouvelet dont il v6n&rait la m6moire.
Bien que son temp6rament diff6rit, et en consequence,
sa m6thode, M. Dardans estimait et louait hautement
la direction et I'ceuvre de M. Rouvelet. Son intelligence et sa largeur de vues lui faisaient comprendre
ais6ment que les manieres d'agir peuvent et souvent
doivent-etre diverses, sans cesser d'etre 6galement
bonnes. Son humilit6 6tait trop sincere pour qu'il
estimit pouvoir mieux faire que les autres.
Sa direction 6tait & la fois judicieuse, ferme et
tendre, comme celle de la Providence, fortiter suaviterquedisponensomnia. Psychologue fin et sir, il amenait
insensiblement les volont6s aux veritables renoncements, il excellait a suggerer l'acte vertueux possible,
Sprovoquer an sacrifice. Un texte encore qu'il gravait dans la m6moire de ses jeunes gens, a force de
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repetition, 6tait le suivant : Unum est quod multos a
profectu et ferventi emendationeretrahit: horror difficultatis seu laborcertaminis. II savait adapter sa direction

aux divers temperaments, aux attraits, a la faiblesse
mime. La meilleure apologie de cette direction reside
en ses r6sultats. Ceux qui s'y soumirent la reconnaissent avantageuse; elle a form6 des missionnaires
dont la mort fut celle des predestin6s, comme M. Trullo
en Colombie, celle des martyrs, comme M. Lhotellier
en Perse, pour ne parler que des disparus.
M. Dardans, disait le saint M. Verniire, est la
maman. C'etait vrai: mais c'6tait une maman prudente,
avisee et dont la born6 voilait 1'6nergie, k la mode de
saint Frangois de Sales. Quand les forces physiques
et la puissance morale dbfaillirent, il eut le rare
m6rite de comprendre qu'il devait accepter de quitter
ses importantes fonctions comme aussi d'abandonner
cette maison de. Notre-Dame du Pouy, a laquelle il
etait si profond6ment attache. Ne voulant que le
bien, il &taitpret aux plus douloureux sacrifices pour
le faciliter.
Son eloquence 6tait celle du coeur : n'est-ce pas la
seule v6ritable? Ses conferences et les explications
des Regles, s'inspirant de l'exp6rience et d'un sens
tres exact des realitis, etaient nourries et pratiques,
et pour le pr6sent et surtout - il a 6t6 donn6 a plus

d'un de le constater depuis - pour l'avenir. Celles de
M. Dubus enflammaient, celles de M. Dardans convainquaient, instruisaient et commencaient en l'me
un travail latent, mais f6cond. II connaissait par la
meditation autant et plus que par la lecture les Maitres
de la vie spirituelle, et, apres saint Vincent, ce sont
les plus graves et les plus miles qu'il citait et recommandait i la jeunesse A lui confie et qu'il plaIait
entre ses mains. Nous connaissons tel confrere qui
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conserve pieusement les exhortations qu'il lui adressait
A l'occasion des confessions hebdomadaires.
Il usait souvent avec autant d'i propos que d'habilet6 de certaines maximes qui lui 6taient chores. A
qui, par exemple, au contact de l'itude n'6prouvait
plus pour la vertu les memes sentiments qu'autrefois,
il disait : Croyez-vous avoir raison ? Dieu ne change
pas; c'est done vous qui avez change. Ce n'est pas en
mieux, puisque vous ne voulez plus ce que Dieu voulait
et doit continuer de vouloir. »
Ses exhortations gagnaient singulierement en autorit6, du fait qu'elles etaient illustries par ses exemples.
Ne r6p6tait-il pas a sati6t6 ce mot de l'Ivangile
repris par saint Vincent : Copit Jesus facere et docere.
Comme Jesus, accomplissez d'abord vous-memes ce
que vous prnchez aux autres.
II vivait dans le d6nuement, ce qui lui donnait le
droit de le conseiller autour de lui. 11 n'avait aucune
ressource personnelle et,vivant inconnu a I'int6rieur
de la maison, aucune personne charitable ne lui faisait
d'aum6ne pour ses oeuvres. II lui arriva d'en souffrir,
non pour lui-meme, mais il eit aim6 parfois aider on
soulager tel ou tel de ses jeunes gens.
C'est une vive satisfaction qui apparaissait chez lui
chaque fdis qu'il constatait qu'on essayait d'entrer
dans la voie du renoncement. II encourageait toujours
au d6tachement. ( Oh! oui, depouillez-vous, disait-il
A un jeune homme qui songeait a se d6faire de quelques
objets non necessaires, depouillez-vous; on ne saurait
jamais 6tre trop detach6.,
Un ,tudiant revenant de Lourdes disait i M. Dardans que cette promesse de la tres sainte Vierge a
Bernadette l'avait frapp6 : ( Je ne vous promets pas
de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans
1'autre. , Les traits de M. le Directeur s'illuminerent;
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alors, il leva au ciel ses clairs yeux bleus d'ordinaire
demi-clos,et,avec une extraordinaire vivacite, il se mit
a commenter ces paroles et a encourager le jeune
homme a se les appliquer a lui-meme.
II ne recherchait pas plus le plaisir que les honneurs. Il semblait que rien ne le tentait. Frileux, il ne
faisait de feu que par les fort grands froids, et encore,
c'6tait ce qu'on d6nomme communement ( un feu de
veuve ,. 11 ne s'appuyait pas an dossier des sieges et
ne s'asseyait sur le bord des chaises que le necessaire
pour ne pas choir a terre. II mangeait peu et paraissait
penser a tout autre chose qu'a I'occupation mat6rielle
qu'il regardait comme un chitiment du pech6. Sa pr6dilection marqu6e allait vers les saints d'une plus
austere mortification : le cure d'Ars, saint Jean de la
Croix, saint Pierre d'Alcantara, saint Benoit-Joseph
Labre, etc.
II s'6puisa ainsi lentement, mais sans arr&t, on lui
conseilla parfois de prendre du repos. II ne put s'y
resigner, tant il craignait que ses jeunes gens pussent
s'autoriser plus tard de 1'exemple de leur directeur.
M. Dardans fut, a Ia verit6, victime du devoir.
Aneanti par la nearasthenie, consum6 par une maladie de poitrine, perdant lavue, durant quinze ann6es
il vit sa u dissolution , s'accomplir. Mais comme
l'Ap6tre il disait : Cupio dissolvi et esse cum Christo.
Sa vie fut vraiment u cachee en Dieu avec JesusChrist ). Ceux qui ont pu en-d6couvrir les richesses et
en profiter aiment a penser que Celui pour qui et avec
qui M. Dardans a tant souffert et s'est tant abaiss6,
1'a admis a la participation de sa gloire, Si compatimur
et conglorificemur,et que cet humble de la terre se voit
exalt6 au ciel,Qui se humiliaverit exaltabitu7.
COLLARD.i
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AUTRICHE
SENFKCERNLEIN (Petit Grain de sinevi). Bulletin trimestriel de nos 6tudiants en th6ologie de Graz.
Le I" janvier 1914, la circulaire du P. Fiat annon-

gait que d6sormais nos Annales paraitraient dans les
diverses langues de nos principales provinces. Depuis,
en effet, nos confreres de Graz ont imprim6 l'edition
allemande. Entre autres ces Annales ont publiC, sous
la signature de M. L. Dautzenberg, une histoire de la
province d'Allemagne (plus de 360 pages in-8),ainsi
qu'une histoire de la province d'Autriche par M. Fr.
Gattringer. Celle-ci comprend plus de 320 pages et les
seuls titres ou sous-titres places en tate des chapitres
en donnent un r6sum= tres interessant et tres suggestif. Ces temps derniers, mallieureusement, par suite
des circonstances actuelles, cette 6dition des Annales
a cesse de paraitre. Par contre, et cherchant A y supplier en quelque fagon, depuis deux ans et demi, nos
6tudiants de Graz polycopient un modeste bulletin dans
le genre du Souvenir et de la Vie fraternelle que nos
scolastiques de Paris et de Dax publiaient avant la
guerre.
Dans les vingt-six pages du num6ro i de 1923 on
trouve d'abord une po6sie A la sainte Vierge, puis le
journal de voyage de l'etudiant Reinprecht,parti l'an
dernier pour la Chine. Viennent ensuite une notice
sur Ghebra Michael; des maximes de saint Vincent;
un r6sume sur les origines de la Congr6gation de la
Mission en Autriche, M. Klaischer et les Filles de la
Charite ; des sentences de l'~criture sainte et enfin un
compte rendu des r6unions mensuelles des &tudiants
de Graz pour 6tudier et entrenir I'esprit apostolique,
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en attendant de pouvoir desservir a leur tour quelque
vicariat dans les missions de 1'6tranger.
Avec son num6ro 2 de cette troisieme annie, le

Senifkcrnlein entre dans une p6eiode nouvelle; d6sormais il sera imprim6 et continuera le bon renom des
presses de nos confreres de Graz.
En tate des vingt pages de ce numero est une
poisie : Appel au combat, 4 Capos/olat, commenqant
par:
Chevaliers du Christ, etes-vous I votre poste ?
et se terminant par cette strophe :
Debout donc, frbres et sceurs, debout pourle combat de Dieu 1
Pour le regne du Christ mettez en ligne toutes vos forces!
Celle qui nous conduit est la toute benie,
SQui de Satan 4crasa la tete, Marie Immaculte !
Pais, sous le titre de bulle de fondation, on explique
que la circulaire du Tres Honori Pere en date da
r' janvier dernier est la vraie charte d'institution de
ce petit bulletin qui a pour but de pousser a l'activit&
apostolique. Sous la rubrique : Nos frres & Ta'uvre
vient ensuite la continuation et la fin du journal de
voyage de M. Reinprecht.
Apres on trouve (d'apres Grisse aus Niederfptm) un
resum6 de l'6tude de M. Coste sur l'&ge de saint
Vincent. Puis on continue l'historique de la province
par la notice de M. Schlick, n6 a Nancy en 1816 et
mort en 1865, premier Visiteur de Graz.
Enfin, apres les Grainsd'orou sentences de l'.criture
sainte, on parle de l'activit6 des Jeunes a Graz; de la
nouvelle mission que nos confreres de Hollande viennent
d'accepter a Java; du Calendrier des Missions, publii
par les n6tres en Yougoslavie. On nous apprend que
les etudiants de notre province d'Allemagne ont egalement leur petit bulletin: Grusse aus Niederpriim (Sa-
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lIts de Niederpriim), qui en est,lui aussi, sa troisieme
annie et a meme but : susciter et entretenir l'enthousiasme pour les missions. Les chiffres des missions,
retraites ou autres pr6dications donn6es par la province de Cologne pendant les annees 1921 et 1922
sont fort consolants.

J. PARRANG.

YOUGOSLAVIE

MISIJONSKI KOLEDAR (Calendrier des Missions, 1924

Groblj6.) 128 et 32 pages in-8, avec illustrations nombreuses et bien reussies. A signaler aussi la tris
copieuse bibliographie des ouvrages en franCais, allemand, italien, anglais, slave, etc., sur les Missions.
Voici comment cet excellent calendrier est annonc6 et
apprecie par le Senfkaernlein de Graz :
D6Aj a paru le Calendrier des Missions publiC en
Slovene par no's confreres de Yougoslavie. C'est un
chef-d'ceuvre d'industrieux enthousiasme pour les
Missions. En grande partie ce sont les confreres qui,
sous la direction de M. Tumpey, ont collabor6 A ce
calendrier. En outre de sa disposition et de son execution artistique avec des images finement imprim6es,
il a un avantage special: c'est un calendrier de lazariste
assez largement compris pour ktre un calendrier populaire. La Congregation de la Mission, sa vie active,
ses missionnaires, ses ceuvres figurent a l'avant-plan,
mais si modestement qu'il reste de la place pour tout ce
qui est demand6 a un calendrier general des M issions et
le fait aimer du peuple. Dieu aidant, ces 25 ooo calendriers susciteront un amour de bon aloi pour les Missions, a la satisfaction du premier et plus grand mis-
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sionnaire notre" divin Sauveur, A la satisfaction de

notre bon Pere saint Vincent et de nous tous.
J. PARRANG.

ESPAGNE
PROVINCE DE MADRID
ANALES DE LA CONGREGACION DE LA MISION
Y DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD

-

Mars 1923.

Madrid chronique. Les 6tudiants de Madrid ont
donn6 pendant les vacances de Noel trois s6ances
dramatiques, litteraires et musicales, la dernimre en
presence du Visiteur et de 1'eveque de Siguenza; les
etudiants de Cuenca ont eu leur seance devant l'eveque
et beaucoup de personnages; les philosophes de Hortaleza ont imit, leurs freres de Madrid et de Cuenca.
- On deplore la mort de-Mgr Cardona, patriarche
des Indes et 6evque de Sion, grand ami de la CongreBurgos representer la
gation.-- M. Tabar est allet
Congr6gation au congres de l'Union Missionnaire du
clerg6. - La reine Victoria et ]a reine Cristina ont
visite I'h6pital militaire Carabanchel, tenu par les
Filles de la Charit6.
Aissions de Burgos. Les missionnaires ont evangelis6
3476 personnes; on a distribue 7 740 communions;
on a 6tabli 20 associations de la M6daille miraculeuse.
Signalons que, lorsque les missionnaires quitterent
Sarzosa, la population les accompagna pendant deux
kilometres et demi, ne cessant de pleurer. On a distribu6 pros de 4 ooo m6dailles.
Inde. M. Fernandez ecrit qu'. Cuttack ou il est, a
la messe de minuit, assistaient quelques catholiques
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ainsi qu'un bon nombre de paiens et de protestants.
Les protestants sont en cette ville au nombre de 3 ooo,
les catholiques ne sont que aoo. Cela tient a la propagande anabaptiste qui a multipli6 Ccoles, colleges,
orphelinats, etc. II faudrait 6tablir une ecole catholique, ce serait un premier pas vers le progris de
Pl'vangile.
Iles Philippines. San Felippe Neri. M. Fernandez,
recteur du s6minaire Saint-Charles, donne le compte
rendu de I'annie. Le 15 juin, ouverture des cours;
Monseigneur a cr66 un certain nombre de bourses et
demi-bourses en faveur des el6ves pauvres; la discipline a 6t6 excellente; on a di cependant renvoyer
un el6ve qui, ayant te& autoris6 a sortir quelques
heures avec ses parents, est rest6 chez eux deux jours ;
les actes de pilt 6 sont ceux en usage dans les s6minaires: priere du matin, m6ditation d'une demi-heure,
messe et communion avec pr6paration et action de
graces en commun, examen particulier avant les repas,
lecture spirituelle d'une demi-heure, rosaired visite au
saint Sacrement et examen g6n6ral. Les dimanches,
seconde messe chantee apres laquelle un des theologiens moralistes fait une homelie pour s'exercer ý la
predication; le soir, v4pres chanties, salut et rosaire;
confession hebdomadaire, retraite du mois, retraite
annuelle de cinq jours sans compter les retraites pr6paratoires aux ordinations; tous les jeudis, conf&rence
du Directeur spirituel et tous les dimanches, instruction du Recteur. Le programme des 6tudes est celui
des s6minaires de Rome; il y a des dissertations publiques, le dernier samedi de chaque mois; a ces
dissertations, chacun peut &tre interrog6 sur un des
points de doctrine enseign6s dans le mois; de plus,
on traite un ou deux sujets de morale, dogme ou philosophie et chaque l66ve peut poser des diffcult6s ou
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demander des explications; ii y a aussi les examens
trimestriels et une seance littiraire annuelle. II y a
63 petits seminaristes, 4 philosophes, 2 dogmatistes,
0omoralistes. II y a une distribution des prix et les
recompenses ne sont pas seulement un honneur, mais
aussi un profit, car ils exemptent du prix on d'une
partie du prix de la pension pour 1'ann6e suivante. Le
shminaire a &t uni at collige pendant six ans, de
g193 A 1919; depuis trois ans, il en est s6par6; cette
separation a caus6 une augmentation de frais consi-drable, mais a produit an bien spirituel immense.
-

Avril 1923.

Madrid. Chronique. Le

18

fivrier, r6union

des

membres des conferences de saint Vincent de Paul au
nombre de zoo. M. Escribano leur parla de 1'esprit de
saint Vincent et leur president d&clara qu'ils se consideraient comme le tiers ordre de saint Vincent. Le
22 f6vrier, 55 pretres font la retraite du mois. M. Bartoloma, professeur des philosophes, est reCu docteur

a Tolede avec la note superavit cum laude. Le 18 fevrier, les jeunes gens font uhe these morale sur le
juste prix. Le 2 mars, au congres Th&6rsien, M. Escribano lut un memoire sur les m6thodes d'oraison
d'apris sainte Thtrese et d'apris saint Vincent. Le
7 mars, les 6tudiants font une s6ance'en I'honneur de
lear patron, saint Thomas; M. Sierra, suplrieur de la
maison, les encourage a etudier la science theologique. Le mime jour, a Cuenca, les 6tudiants fktaient
aussi leur saint patron en union avec les 6tudiants
catholiques de la ville et entendaient une double conf6rence sur les sujets d'actualite. Le I [ mars, these de
droit canon sur la competence requise dans le juge et
sur la certitude morale qu'il doit avoir d'apres les
actes du procks. - On signale la gu6rison d'un enfant
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obtenue par l'intercession de la bienheureuse Louisede Marillac.
La maison des convalescents de Saint-Nicolas, a
Madrid, par Angel Luya. D'apres la volont6 de la
fondatrice, la marquise de Vallejo, ii doit y avoir communion mensuelle dans cette maison. Aussi, tous les
mois, on donne a ces pauvres gens une petite mission
pour les preparer a cette communion. On raconte la
dernire, qui a dur6 quatre jours, a ete prech6e par
M. Silverio Diez; 4 lazaristes vinrent aider a copfesser. Ces missions niensuelles produisent des fruits.
abondants de salut.
Missions de Tiruel, par Prudencio Garcia. A Rillo,
36o habitants, grande indifference; on dut supprimer
l'exercice du matin, il n'y eut que 220 communions;
on etablit la visite domiciliaire de la sainte Vierge,
1'association des enfants de Marie et I'apostolat de la
priire. On a trouve chez ce peuple, dans les mines de
lignite, une vingtaine de cadavres assis, avec un clou
dans la tkte. - A Son del Puerto, 163 habitants, loin
de toute communication, il y eut grande affluence ia
tons les exercices, 320 communions; un vieux de
quatre-vingts ans etait le premier pour tout, meme pour
le chant.- A Mesquita de Jarque, nous arrivons avec
la neige, il faut marcher a pied ou a cheval, pendant
deux heures; les habitants, 320, n'ont pas bonne rpputation, cependant nos travaux ne furent pas aussi
steriles qu'on nous l'annoncait: 400 communions. A Cuevas de Almuden nous faisons notre entree par
un temps splendide. Ce peuple compte des indiff6rents et de trbs fervents qui sont a la communion
quotidienne. Les fetes de la mission furent gAt6es en
partie par le mauvais effet produit par ceux qui continuerent a travailler dans les champs pendant ces
f&tes. - A Jarque de la Val, r6ception solennelle
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avec discours dans lequel on compare les missionnaires
aux anges, aux prophktes, aux ambassadeurs, aux
ap6tres; la mission reussit parfaitement; les jeunes
gens, pour temoigner leur joie, donnerent une sr&enade en l'honneur des missionnaires. A notre d6part,
le peuple nous accompagne jusqu'd l'ermitage del
Pilar oi nous attend le peuple de Hinojosas chez qui
nous allons faire la mission; les deux croix paroissiales se saluent et,les bannieres et 6tendards des deux
paroisses se mtlent ensemble 1'assistance fut nombreuse aux exercices; nous efimes i ooo communions
pour 400 habitants; ici est n6 le bienheureux Royo,
qui fut martyris6 en 1748; sa maison est convertie en
chapelle; 1H devait se trouver une station romaine,
car on decouvre de nombreux vestiges de cette
6poque, monnaies, vases, etc. Nous partimes par un
temps affreux, ce qui n'empecha pas la population de
nous accompagner pendant 200 metres. Nous montons
dans la diligence qui fait le service; nous avons le
vent en pleine figure; tout a coup notre voiture se renverse et nous sommes tous precipit6s sur le sol, Fun
souffrant de la tate, 1'autre desjambes: rien de.grave,
Dieu merci, puisque apres avoir relev6 mulets et voiture, nous reprenons le chemin, mais comme la bache
de la voiture a iti d6chiree, nous sommes transis de
froid; enfin, nous arrivons a huit heures du soir h
T6ruel, oi nous sommes recus a bras ouverts.
Une remarque sur ce que j'ai vu dans le pays que
nous venons de parcourir : il y a beaucoup de colonnes
qui indiquent le chemin lorsque la neige couvre la
surface de la terre et il existe dans la montagne une
maison de refuge pour ceux qui sont surpris par la
tempete. Dans ce pays, les jeunes gens portent de
grands cierges de deux metres pendant la messe on
la procession pour honorer le saint Sacrement. Cepen-
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dant la foi se refroidit beaucoup et, dans quelques
endroits, elle a disparu completement.
Mexique. Missions par Montoya. Les missionnaires
ont et6 r6int6gr6s a Guadalajara apres une absence
de cinquante ans. Leur 6glise est consacr6e a la
Medaille miraculeuse et, depuis six mois a peine, il y
a dbji un culte fervent pour Notre Dame. Ce peuple
est attaqu6 par les protestants. Nous avons commenc6
nos missio.s par Guadalajara. Nous restons dans nos
missions le temps necessaire pour atteindre toutes les
ames; de plus, nous les faisons absolument gratis, ce
qui nous donne une influence extraordinaire. Pendant
la mission de Guadalajara, 1'6glise fut toujours trop
petite ; la c6remonie de la communion des enfants fut
ravissante; la communion generale de cl6ture fut
distribute par Mgr Uranga. On donna 12Qoo communions pendant la mission, on itablit l'association
de la M6daille miraculeuse et on revalida 35 a. 40 ma-

riages.
A El Salto, il n'y avait jamais eu de Mission et la
grande fabrique de Rio-Grande, qui compte 5 ooo ou-

vriers, est entambe par les doctrines subversives du
bolchevisme, du communisme, de l'amour libre et
autres principes du socialisme rouge. Au premier
sermon,qui reunissait une grande affluence, M. Montoya attaqua ouvertement le bolchevisme. Les socialistes furent d6concert6s,mais ils r6solurent de mettre
entrave a la Mission; de fait, ils se r6unirent en une
assemble, debitant toutes sortes de sottises; M. Montoya alla les trouver, leur parla et calma la tempete.
La Mission se poursuivit avec grand enthousiasme;
catholiques et rouges, tous se confesserent, sauf quatre
de ces derniers. La communion g6n6rale fut tres
solennelle. Ce jour-la, tous les membres du syndicat
rouge le quitterent et entrerent dans les rangs du
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syndicat catholique. Le sermon de cl6ture fut particulierement 6mouvant. M. Montoya commenca par
l'loge de la charit ; a un moment il s'arreta, descendit de chaire, alla se mettre a genoux devant la croix
et demanda pardon aux ouvriers, leur disant qu'il les
embrassait tons en embrassant la croix. Ce geste
provoqua une commotion universelle: tous les ouvriers
se mirent a pleurer, a demander pardon et a s'embrasser; pendant la Mission, il y eut io.ooo communions,

on 6tablit l'association de la Midaille miraculeuse.
Felicitations au cure qui a r6duit les droits paroissiaux
au minimum en ne demandant qu'un peso. Ainsi
devraient proc6der tous les cures; autrement, ils
g&nent le succes de la Mission.
A la Hacienda de la Joya, reception avec arcs de
triomphe, coups de fusil, sons des cloches. On a
arrang6 un grenier en chapelle et l a Mission commence.
Mais il vient du monde de partout; les gens s'absentent
de chez eux des journ6es pour ecouter la parole de
Dieu; ils abandonnent leurs semailles, leurs animaux;
ils n'ont qu'un peude mais pour se nourrir, ilsdorment
en plein champ; ils attendent des journees pour se
confesser, ils restent a jeun jusqu'a midi, une heure,
pour communier. Ces gens-l1 seront nos juges, aurait
dit saint Vincent. A les voir avides de sermon, plearant a chaudes larmes an milieu des discours, le pr6-

dicateur est emu lui-meme. Comme le grenier 6tait
insuffsant pour contenir tout ce monde, on improvisa
un autel sous un arbre touffu et la Mission se conti-

nuaen plein air, ce qui rendit les exercices pittoresques
et poetiques. Une des plus belles ceremonies fut la
communion des enfants: 35o s'approcherent de la

table sainte, tous pauvres,'sans chaussures, petits
anges a moitif nus comme ceux que Murillo a peints

autour de 1'Immacul6e Conception, semblables i ceux
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que benissait Jesus dans sa vie mortelle. On a calculd
que 6 ooo personnescommuniirent pendant la Mission.
L'association de la Medaille a 6t6 6tablie. Le depart
fut d6chirant, larmes, cris, baisement de mains.
Adios! Adios!
Antilles. Cuba. La Havane. On a itabli dans l'6glise

de la Merced, dirigee par nos confreres, une milice
Jos6phine qui a un double but : honorer saint Joseph
par des r6unions tous les 19 du mois, les sept dimanches
qui pr&cedent le 19 mars, et le 19 mars; on compte
I.Soo associes qui ont d6pens6 depuis 1915, 5 250 pesos;

le second but de la milice est mutualiste : procurer
aux membres d6c6d6s trois messes, un enterrement
convenable et un lieu de repos dans ce qu'on appelle
le Pantheon de l'association, qui est un grand monument de marbre contenant seize caveaux avec leurs
*ossuaires.
LA INMACULADA DE LA MEDALLA MILAGROSA.

- Mars 1923.
PHlerinage espagnol des associations de la Midaille
miraculeuse & Lourdes, Rome et Saragosse, par Hilario

Orzanco. On se propose de faire dans les premiers
jours de mai un pelerinage aux lieux indiques; le but
est de pr6senter au Saint-Pere les

200.000

families,

associ6es de la M6daille, de lui dire les triomphes de
la Vierge en Espagne, de lui offrir un luxueux album
qui indiquera toutes les associations espagnoles avec
leurs conseils, de lui faire aussi une aum6ne que 'on
pourra prendre dans les fonds de l'Association, de lui
demander des graces et privileges. Nous avons la
gloire de marcher a la tete du monde pour la d6votion
.a Marie Immacul6e. L'eivque de Sion. Iloge de ce
prelat qui fut un grand ami de la famille de saint
Vincent. Les associations de Madrid, par Escribano.
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II y a 22 centres en 20 paroisses avec 543 groupes et
16.290 families assocides. On a recueilli par mois
1.6oo pesetas dont 250 ont 6t6 donn6es aux 6coles et
175 aux pauvres : I'augmentation de cette ann6e a et6
de 14o groupes. Triompkes de la Miraculeuse, par Mendevil a Guadalajara, neuvaine en son honneur dans
les differentes 6glises qui sont toutes trop petites.
Beaucoup de communions. Procession magnifique
avec assistance de tout le clerg6 seculier et r6gulier,
des repr6sentants du gouverneur civil et de la municipalit6, de tous les colleges de garqons et de filles et
de la ville entitre. Le carrosse qui portait la statue
avait &teorn6 et d6cor6 par les orphelines des sceurs.
Pendant la dur6e de la procession, on chanta des
hymnes en l'honneur de Marie. Les cordons du carrosse
6taient tenus par la femme du gouverneur, la pr6sidente, la vice-presidente, les sup6rieures des maisons
de sceurs. Apres la procession, eut lieu le baisement
des mains de la statue; pr6pare par un eloquent sermon, cet acte fut tres 6motionnant; 1.200 personnes y
prirent part et les 175 pesetas qui furent d6poses aux
pieds de la Vierge en ce jour de travail t6moignent de
la d6votion des habitants. Les fetes se terminerent
par un solennel Te Deum & quatre voix et grand
orchestre. Indes, par M. Fernandez. Nous avons inaugur6 notre Mission a Cuttack sous les auspices de
Marie Immacul6e. Nouvelles de Iassociation.A l'hospice
provincial de Caceres, on a inaugur6 solennellement
une chapelle en l'honneur de la Vierge de la M6daille
miraculeuse. Bontes de la Miraculeusc. 30 attestations
de faveurs obtenues.
BOLETIN DE LA SANTA AGONIA.

- Mars 1923.
Nouvelles de 'Association. A Madrid, le jour de la
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fete, messe de communion a huit heures, grand'messe
a dix. Le soir, exposition a quatre heures, r6citation
du Rosaire et pr6dication par M. Escribano : Notre
Seigneur a souffert les douleurs que devait endurer
son corps mystique. II faut se souvenir tous les jours
de ce moment de la vie de Jesus pour apprendre a
mieux prier. II faut prier pour les agonisants parce
que maintenant on n'ose plus avertir les mourants et
on les laisse partir sans les sacrements de l'Eglise.
Las Palmas (Grande Canarie). La fete fut pr6ced6e
d'un triduum solennel avec predication. Le jour de la
solennit6, messe de communion a sept heures et demie,
a laquelle on distribua un souvenir; a dix heures,
grand'messe. Le saint Sacrement resta expose toute la
journ6e et les groupes de la sainte Agonie se remplacerent pour I'adorer. A trois heures et quart, station,
rosaire, exercice de la sainte Agonie, predication par
M. Trepiana qui montra dans l'association une arche
de salut; enfin procession qui fat accompagnee par les
enfants de l'asile portant des 6tendards symboliques,
par les petites de I'hospice, v6tues de blanc et portant
elles aussi des bannieres, enfin par les assocides de la
sainte Agonie avec leurs signes distinctifs, marchant
avec ordre,sans chapeau ni robes d6colleties. Le saint
Sacrement 6tait porte par M. Villalain. La musique de
1'asile Saint-Antoine fit entendre ses morceaux. 11 y
eut des fus6es d'artifice.
PROVINCE DE BARCELONE
GERMANOR.
- Janvier. Fivrier. Mars 1923.
Chronique. Le 4 janvier, les etudiants de theologie
dogmatique ont soutenu la these publique suivante :
Christus instituit sacramentum Eucharistiae quod ado-
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rationelatreutica colendum est. - Le 8 janvier, les ttudiants apprenant 1'etat grave de M. Valeri, sup6rieur
de Barcelone, commencent une neuvaine de prieres.
- Le i janvier, le cours de th6ologie morale defend
publiquement le systeme du probabilisme : Ubi de sold
honestate actionis agitur, licet sequi opinionem vere et
certe probabilem, etsi opposita pro lege sit probabilior.On
apprend la mort de M. Valeri et cette nouvelle remplit tous les coeurs de tristesse. - 22 janvier, examens
presides par le Visiteur. - 3o janvier, grande excursion a La Riba, marche toute la journ6e par des chemins qu'embellit I'imagination de la jeunesse. - 4 fevrier, M. Vigo est nommi
superieur de Barcelone.
- 23 f6vrier, deux 6tudiants sont ordonn6s pr&tres;
le 25 suivant et le 4 mars, ils chantent solennellement
la messe. - 7 mars, saint Thomas. Seance en son
honneur pendant laquelle les etudiants ont repr6sent6
Hamlet de Shakespeare, ont chant6 des hymnes en
I'honneur du Docteur angelique et ont lu des dissertations sur sa doctrine.
Notice sur M. Valeri, par Vicente Queralt. Nous ne
serions pas surpris de voir un jour notre confrere,
M. Valeri, 6lev6 sur les autels,tant sa vie a 6t6 sainte.
Domingo Valeri naquit a Avifia (Barcelone), le i5 octobre 1876. Ses parents 6taient peu fortunes des biens
de la terre, mais remplis des tr6sors de la foi; ils
firent baptiser leur enfant le jour meme de sa naissance et veillerent avec soin sur son 6ducation, retranchant imm6diatement les petites manifestations les
plus l6geres de la fragilit6 humaine; Domingo etait
aime particulierement par ses freres et soeurs parce
qu'on le voyait toujours bon, docile, jovial; il se pr&tait facilement aux jeux innocents de la famille et ii
n'avait pas son pareil pour executer la danse typique
des bastons; le cure, frapp6 du s6rieux et de la pi6t6
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de Domingo, le demanda comme enfant de choeur; un
proverbe espagnol dit : ((Si tu veux que ton fils devienne un coquin,mets-le enfant de chceur»; quoi qu'il
en soit de la verit6 de ce proverbe, il est certain qu'il
ne se rbalisa pas pour Domingo et bien qu'il y cit
quelquefois sept a huit messes dans une journee, des
r6pons pour des d6funts, des offices a n'importe quelle
heure, Domingo edifiait tout le monde par sa grace,
son empressement, sa ponctualit6, sa pie6t. On raconte
que, n'ayant encore que cinq ans et remarquant le sang
represent6 sur le grand crucifix de la paroisse, il demanda a son pere qui avait fait cela AJ6sus, et son pere
lui dit que c'etaient les Juifs. (( Oh! dit l'enfant, ces
Juifs ne sont pas des hommes, mais des demons. , Son
enfance fut 6prouv6e par deux grands malheurs : il
perdit d'abord son pere et, quelque temps aprts, alors
que l'enfant 6tait plus sensible encore a la souffrance
morale, il perdit sa chore mere. II avouait plus tard
que la perte de son pere lui avait cause une impression
6trange qu'il ne pouvait expliquer. Quand il se vit
priv6 des caresses de son pere, une certaine m6lancolie Penvahit, pressentiment des tristes raalitis de la
vie. Mais a la mort de sa mere aimee, il comprit toute
l'etendue de son malheur et d6sormais, dit-il, je ne
gofitai quasi plus les joies de la jeunesse. - Au college, il fut appliqu6, regulier, sans cesser d'&tre
joyeux, kvitant les diableries et espiIgleries si communes. cet age. I1 se prepara s6rieusement a sa premiere communion. Son pere lui avait inculque une
grande devotion pour l'Eucharistie; aussi les jours
qui le s6paraient de sa rencontre avec J6sus lui paraisla persaient des siecles. II savait son cat6chisme
fection et il requt son Dieu avec la devotion d'un ange.
La mort de sa mere, qui arriva a cette epoque, lui fit
chercher d6sormais toute consolation dans la commu-
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nion. II prit aussi la vierge Marie pour sa mere et lui
voua un culte special. La mort du pere et de la mere
dispersa les membres de la familleb Domingo declara
qu'il voulait 6tre pr6tre. On le confia au cure de
Falgas qui commenga son 6ducation ecclesiastique; le
peuple de ce village avait pour lui une affection singulilre. Bient6t, il entra au s6minaire de Vich, a la
grande peine de son cure qui disait de lui alors: ( C'est
un saint" , et qui ajoutait, moiti6 en riant, moitie s&rieusement : < II n'estbpas de la m&me race que nous. ,
(A suivre.)
Rialp, par Angel Sola. La maison a donn6 recemment plusieurs missions. A Sort, les resultats ont d6passe les esp6rances : la population est plut6t froide
et indiff6rente. A la conference pour les hommes, nous
en esp6rions tout au plus une centaine : il y en eut
230, ce qui est beau pour une population comme Sort.
Tous les hommes se confesserent, sauf six. La cl6ture de la Mission fut un triomphe pour Notre-Seigneur comme on n'en, avait jamais vu. -

A Sorpe,

village de 130 habitants, on fit l'intronisation du Sacr6Coeur dans les families et on 6tablit dans l'eglise un

grand tableau de la Vierge de la M6daille; i la cl6ture,
toutes les fen&tres etaient orn6es de guirlandes et de
fleurs. - A Valencia d'Aneu, I5o habitants, le dernier
jour, Io enfants firent la premiere communion avec
renovation des promesses du bapteme. - A Son,
33o habitants, on nous reooit au son de toutes les
cloches, le cure portant la relique de la vraie Croix;
on fait des conferences dialogu6es pour refuter les
objections courantes, et I'enthousiasme est si grand que
les hommes ne peuvent s'empecher de le manifester a
1'eglise; la fete des enfants fut touchante et, contrairement aux habitudes, un homme cria dans 1'6glise :
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une furieuse temp&te menaqait d'empcher la procession; on la fit quand meme, se contentant de quatre
autels au lieu des huit projetes; on planta une belle
croix sur la place. - A Surp, 85 habitants, le cure
voulut deux missionnaires,malgr6 le petit nombre de
ses paroissiens; c'est un ami de la famille; pendant
les retraites aux pr&tres qui se donnent dans la maison
de Rialp,il vient simplement mettre ses talents de cuisinier pour aider nos freres coadjuteurs; tout le
monde fit son devoir. - A Sant Roma, 5o habitants,
l'unique ennui de la mission fut que personne ne savait
chanter; mais a part cela, tout alia bien. On attribue
surtout le succes des missions a ce fait qu'on les met
toujours sous la protection de la Vierge de la Medaille.
Pirou. Le cimetiere des confreres. On rappelle ceux
qui y sont enterr6s et on donne une courte notice sur
eux. Disons un mot de M. Miquel Canellas, mort a
39 ans, le 13 juin 1917. 11 6tait aum6nier de l'h6pital,
il attrapa le typhus exanth6matique en confessant
deux malades qui en 6taient atteints. Ses vertus 6taient
la bont6, la modestie, l'humilit6, la patience, une
vie austere et r6guliere; on le regardait comme un
saint. II avait un zele ardent, avec quelques illusions:
il voulait fonder une association universelle, 6conomique, morale, religieuse, qui, d'aprbs lui, aurait
gu6ri la plupart des maux de la socift6 moderne du
monde entier; on a retrouv6 dans ses papiers beaucoup
de feuilles concernant ce projet avec des statuts r6dig6s
pour atteindre cette fin magnifique. On lui fit des
funerailles splendides; le prefet envoya la musique et
toutes les autorit6s militaires, civiles et eccl6siastiques
etaient pr6sentes.
Honduras. M. Coll de La Ceiba donne une idee
de ses travaux et de ses peines : confessions nom-
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breuses, pr6dications, bapt6mes, mariages, administration des sacrements pendant la nuit, pas de nouvelles.
PROVINCE DE HOLLANDE
SANT VINCENTIUS A PAULO (Traduction par Pierre
Kamerbeek).
Mars 1923.

-

Vues noires, par M. Corneille De Witt, missionnaire

lazariste en Abyssinie. Mon jardin d'acclimatation
zoologique. A tout seigneur,tout honneur! Tambour,
mon chien fidele qui donna sa vie sur le champ de
bataille : mes 6llves le trouvdrent mort dans une haie.
La derniere nuit qu'il eut encore a passer sur terre, il
tint fierement la garde sur le toit de ma maison pour
me d6fendre et contre les voleurs et contre les
hyenes... Les hyenes vinrent, en effet, en nombre,
Tambour, tout comme les h6ros, ne compta pas avec le
nombre ! Vaincre ou mourir, et Tambour mourut : un
dernier adieu a ce gardien fidle.
J'ai treize moutons et onze chevres - deux nombres
nefastes, ce qui n'emp&che pas les pauvres bates de
paitre en paix, quand il ya de quoi... Elles commencent
a avoir bonne mine.
La greve vient de se d6clarer chez mes poules.
Une petite histoire de ma mule : un jour, en cours

de route, il lui prit fantaisie de ne plus avancer; elle
se coucha par terre, se leva, dansa sur ses deux pattes
de derriere et sur ses quatre pattes ala fois, et moi
qui n'ai jamais appris le fox-trot, je me trouvai bien
vite par terre. Un vieux malin, t6moin de la scene,
me

dit

:

Je vous

l'ai toujours

dit, pourquoi

acheter une mule? , Comme reponse je me contentai de
m'examiner si j'etais encore tout entier. " Des mulets,
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continua-t-il, qui l'ignore, sont pr6ferables aux mules.
Les mulets sont comme les hommes, les mules comme'
les femmes - Que dis-tu? R6clanti. - Ce que je dis?
Avez-vous vu un vieillard avec un mauvais caractere?
Non, n'est-ce pas? Les jeunes gens sont parfois moins
sages, mais cela se corrige avec l'age,auxquatre extremit6s de la terre, on le sait; les mules comme les
femmes jeunes, il y a encore moyen d'envenir a bout,
mais toutes, savez-vous, toutes en avancant en age,
avancent en malice, paresse et colere. , Inutile de contrecarrer mon Abyssin dans son opinion. Je remonte
sur Modesta (c'est le nom de ma mule), elle semblait
avoir compris I'humiliante lecon, elle me ramene a la
maison.
Passons aux b&tes plus petites. Par laquelle commencer? Je pense aux souris. En arrivant dans mon
nouveau poste, j'etais harass6 de fatigue. Dans ma
cabane je trouvai quelque chose ressemblant a un lit,
je m'y 6tends. Raves d'or, je prete l'oreille au chant
majestueux des flots. La temp&te se leve, les vagues
montent, montent toujours... je vais perir... de frayeur,
je me reveille... pas de mer rugissante, mais une legion
de souris qui font le sabbat dans mon taudis : par
terre, dans les coins,sur mon lit, sur moi-meme; c'est
ce qui m'avait donnI le pressentiment des vagues
envahissantes! Finie la com6die, mais pas pour longtemps, pas moyen cette nuit-l de fermer les yeux. La
deuxieme nuit je mobilise chien et chat, je prends
ma couche et 1'instalie dans une dependance avoisinante qui sert d'atelier, de remise d'outils, de
pommes de terre, et de choses necessaires a ma pharmacie - ne vous en d6plaise, je suis aussi m6decin a
vos ordres, je n'ai encore tu6 personne - A peine
endormi, la misere de la veille reprend... Heureusement je mets la main sur un peu d'arsenic, j'en fais
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quelques pilules, le remade fut efficace; toute la colonie de souris resta sur le terrain et, par-dessus le
march6, en dehors de toute attente, deux poules
furent entrainees dans le succes.
J'ai deux sortes de fourmis, de toutes petites noires
qui oat 6tabli leur quartier g6neral (un labyrinthe de
souterrains) dans mon plancher, elles ne sont pas bien
mechantes - mais les blanches : cette engeance se
r6gale du bois des poutres, de ma table, de ma chaise
unique et est cause que je dois souvent renouveler
mon ameublement.
Aimez-vous les lezards, les araignees, les scorpions,
sales bates ces derniers - its grimpent aussi volontiers Ie long des jambes que le long des murs - toujours ils trouvent a se nicher; un de mes confreres en
trouva une dans sa guitare, faut-il conclure qu'elles
ont du gout pour la musique?
Et les serpents... Les souris avaient fait un trou dans
mon toit: pendant que mon cuisinier 6tait occup6 A
le boucher, il vit tout d'un coup monter un de ces
horribles reptiles; heureusement il en fut quitte pour
la pear; ensemble nous exp6diames cet h6te dangereux
dans un autre monde.
Au tour des mouches. Les savants en comptent 40
'especes. - II me serait difficile de vous dire combien
d'especes j'ai ici; je n'en sais rien, j'en prends la plupart du temps deux d'un seul coup, c'est tout ce que
je sais. Dans toute leur activit6, elles sont singulierement d6sagr6ables. Je me rends compte quelle plaie
cela dut ktre du temps des Pharaons- depuis elles ne
se sont guere amend6es. Nos chefs peuvent se permettre le luxe d'un esclave qui, toujours t leur c6te,
un chasse-mouches a la main, ne fait autre chose que
de tehir les mouches a distance. . moi-meme, je dois
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de la main gauche faire la meme besogne pendantque
je vous 6cris de la droite.
Ceci, du moins, r6ussit avec un peu de patience; il
n'en va pas de meme avec les puces. - Ah ! ces cannibales, ces vauriennes... des flots de mon bon sang
hollandais ont 6t6 d6ja par elles absorb6s et impossible de les prendre. Si un moment elles sont chass6es
de leur champ d'op6ration, imm6diatement la lutte
est reprise ailleurs : et quelle figure cela me fait le
lendemain matin, vous pouvez vous en douter. Balayez
bien votre maison, me direz-vous, exposez votre literie
au bon soleil d'Afrique - ceci je le fais, certes, cinquante sont bien, a ce manege, export6es par jour,
mais l'importation colossale que je me procure de ma
visite aux n6grillons, comment I'6viter? Eux, sans le
vouloir, que ne m'en apportent-ils pas dans ma cabane!
Ce sont de vrais tyrans.
Les punaises, 6galement ind6sirables, sont plus supportables. Celles-la, du moins, se laissent prendre, on
les r6duit dans l'eau chaude et I'on en vient a bout, et
elles vous laissent un moment tranquilles.
Croquischinois, par M. Smet C. M., a Yung-ping-fu.
Ouvriers chinois : on peut diviser le peuple chinois en
quatre classes qui vivent dans les meilleures relations
entre elles : 6tudiants, paysans, ouvriers, commercants. Aujourd'hui, un mot sur les ouvriers. Ce qui
frappe d'abord : la bonne humeur, le contentement de
leur sort. La cause? L'homme de m6tier chinois a peu
de besoins : point de soucis pour le luxe et les plaisirs, il a besoin d'ouvrage; s'il en a en abondance, il
est plus heureux que 1'empereur. Mes 616ves apportent-ils leurs souliers au cordonnier, quelle joie! il
entonne un chant favori. Un menuisier paien vient
un jour faire ur petit travail chez nous, un de nos
chr6tiens lui parle de l'arche de No6 qui repr6sente
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cent ann6es de travail : ( Cent ans de travail, quelle
chance pour No6, me dit-il, quel magot il a df faire!
c'est a en &trejaloux!!
Point de jour de repos obligatoire si ce n'est quelques
rares fetes nationales et les premiers quinze jours de
la nouvelle annie. Beaucoup n'osent se convertir,
effray6s qu'ils sont de la c~lebration obligatoire du
dimanche. Le Chinois travaille volontiers, mais sans se
presser, inutile de le pousser a aller plus vite, peine
perdue. Pourtant il distingue entre le travail fait pour
les particuliers et le travail fait pour l'Etat. Dans le
premier cas, ils font leur t.che suivant la coutume;
dans le second, c'est avec une lenteur ph6nominale
qu'ils l'accomplissent. Leur costume de travail, hiver
comme k6t, c'est un pantalon, des bas et des souliers,
rien de plus, et rien de moins, et c'est dans la rue
qu'ils travaillent : le barbier, le cordonnier, le ferblantier, le boulanger, le vannier, tous dans la rue,
entour6s de la jeunesse, c'est ce qui explique que de
bonne heure elle est si habile. Pen ou point d'outils
en comparaison des ouvriers europeens. Un jour, je
vis une scie se briser entre les mains d'uh ouvrier: il
prend un cercle de tonneau et en fait I'instrument

dont il a besoin; il ne fait pas de travail par lui
trouv6 ou invent6, mais pour imiter il n'a pas son semblable. Et son salaire? il ne gagne pas par jour plus
que son collbgue europeen par heure, et sur ce salaire
le patron rogne encore pour ses employes, selon I'usage
reCu. D'association d'ouvriers point, mais on y arrive,
la Chine est en plein progres.
Chine. Comment les paiess prieat pour oblenir de la
fluie, par M. Hoefnagels, C. M. De meme que les
chritiens, les paiens prient pour avoir de la pluie. Ils
font alors une promesse : celle de jotter une piece decomidie en l'honneur de leurs dieux. Les bonzes sont
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invitbs a venir apporter des offrandes, mais l'on s'en
tire aussi sans eux. Le long de la rue, pas loin de la
pagode, 'on construit 'des maisonnettes de paille
poury placer des images ou des statues de faux dicux;
des femmes de moeurs iegeres (car les femmes honnetes n'y prennent pas part) viennent devant ces
temples brqler de l'encens et chanter des melodies au
son du tambour. Les voisines accourent et le produit
sert a se restaurer; beaucoup ne viennent que pour ce
motif. Devant une pagode, ferm6e d'ordinaire (sans
quoi les mendiants s'y installent), je trouvais un jour
douze faux dieux en plein soleil! Les paiens raisonnent de la sorte : a Si vous trouvez que le soleil
vous brile trop, a vous de faire en sorte que la pluie
vienne a tomber. ,
Abyssinie. Mode fiminine. Les dames attirent surtout
l'attention par leur coiffure et l'odeur qu'elle r6pand.
On est, en effet, convaincu d'atteindre l'ideal de la
beaut6 en mettant du beurre extremement moisi sur
les cheveux. Le beurre fond sous le soleil brilant et
coule le long du cou, sur les habits et souvent sur le
dernier-n6 que la mere porte, selon l'usage, sur le dos.
Les cheveux eux-memes bien impregnes de ce cosm6tique sont en tresses nombreuses ramen6s sur le derriere
de la tate, travail qui dure de quatre A cinq heures,
motif suffisant pour ne pas le recommencer souvent.
Pour que cette oeuvre d'art ne soit pas en une nuit
d6truite, nos dames se donnent la peine, c'est le mot,
d'appuyer la tete ou plut6t le cou la nuit sur un morceau de bois, et intacte demeure l'artistique chevelure.
Inutile de dire ou de d6crire l'6tat de pareil oreiller.
Comme costume, les dames portent une espice de
chemise longue et large dont les manches sont attach6es sur les poignets. Cette toilette est orn6e de
broderies. En guise de manteau, on jette sur la tete
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et les 6paules une toile carrie dont les plis nombreux
font penser a la toge romaine. L'ensemble ferait fort
bien, s'il etait propre, mais helas!... Personne ne porte
de souliers, ici la tyrannic de la mode n'a pas pris,
ni en grand ni en petit.
-

Mai 1923.

Abyssinie. Vie de Dellibis d'Alitiina. Je suis fils de
Welde-Giorgis, ce qui veut dire fils de saint Georges.
Ma mere s'appelait Letou, c'est-4-dire fille de Dieu.
Comme toutes les meres le font ici, la mienne aussit6t
ma naissance a mange un bout de mon oreille avec du
beurre et m'a nomm6 Dellibis ou Formidable. Mon
pere n'est plus, il mourut sans avoir eu la grice de
connaitre la vraie religion, c'est le plus grand chagrin
de ma vie. Mon pere 6tait majestueux, on I'appelait
« le chic ,,.

Dans une annie de famine, tous moururent. Nous
apprimes que dans un pays lointain, a Keren, il y
avait des pr&tres blancs qui procuraient un morcean
de pain i tout le monde. Mon pere, mon frere Lembem, ma sceur Amlessou dirent: ( Mourir pour mourir,
pourquoi aller a Keren? Nous restons dans les
montagnes oi nous sommes n6s. , Ma mare, voyant
que ma soeur Mama, mon frere Menelik et moi, nous
allions mourir de faim, dit - un homme : a Voici
deux thalers, conduisez-nous a Keren. , I accepta
l'argent, partit et nous ne le revimes plus. Alors ma
mere nous prit tous les trois et nous partimes a pied,
moi sur le dos de ma mere. C'est ainsi qu'elle me
porta tout le voyage, car j'6tais encore petit. Je me
rappelle que, passant sous un arbre, je dis: ( Mere,
donne-moi une branche de cet arbre. - Comment, me
repondit-elle, tu n'es pas assez lourd comme ca, faut-il
encore joindre une branche au colis? -- Non, je la
porterai moi-m&me, pas n'est besoin que tu la portes. ),
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Elle 6tait si bonne que, pour me faire plaisir, elle alla
me chercher une brapche, pour m'en servir comme
de fouet. Apres dix jours de voyage, tout en mendiant
le long du chemin, nous arrivAmes a Keren. Il y avait
lades gens nombreux, nombreux comme les 6toiles du
ciel. Les pretres donnaient a tous un peu de grain et
beaucoup ne moururent pas '- faim. Je tombai malade,
ma mere crut me perdre, elle alla trouver les missionnaires et leur dit : ( Vous m'avez sauv6 de la famine,
je vous donne 1'ame de mon enfant, baptisez le. , Je
gu6ris. Je devins pitre, j'appris qu'il y avait une ecole
AAlitiena, je m'y rendis et demandai a Abba Johannes
de me recevoir. J'avais plus peur des blancs que des
hytnes. 11 me donna du caf6 avec du sucre. Je pensai
que c'6tait du poison, mais il m'ordonna de boire et
je bus et trouvai cela bon. II consentit A me garder,
pas dans son &cole, mais dans sa maison. Je pensai
qu'il voulait m'engraisser pour me manger aprbs,
et quand il me caressait, je me disais intirieurement: ,I1tate si je suis assez gras. , Mais il ne me tua
pas. Je me rappelle que je mangeais mon pain dans un
reduit oh se trouvait une image de saint Antoine et
de l'enfant J6sus. Quand je' parlai a cet enfant, il ne
me r6pondait pas. Jamais je ne le vis manger; je
montai sur la table et lui apportai du pain A sa petite
bouche, peine perdue, je le prenais pour un enfant
vivant, je ne savais pas que c'6tait un tableau.
Abba Johannes me mit A l'cole, j'y fis ma premiere
communion; ma mere, ma grand'mere, mes oncles,
mes freres, mes soeurs, tous devinrent catholiques. Gloire A Dieu! Que Dieu me mene au ciel avec nos
Peres les missionnaires, les sauveurs de nos Ames.
Oh! envoyez-nous des missionnaires pour nous
ouvrir la porte du ciel et priez pour nous. Sauvez les
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pauvres ames d'Abyssinie, beaucoup se perdent et le
ciel est si beau!

Un sacrifice. Deux jeunes pretres ont 6t6 envoyes
au Br6sil. L'un d'entre eux, M. Aben, est mort de la
fibvre jaune en arrivant.
Mission des Indes Orientales. C'est une tradition

qu'i l'occasion du renouv'lement de I'annie, le Sup&rieur general de la Congregation de la Mission envoie
une circulaire dans laquelle, apres les souhaits d'usage,

il donne un court apercu des missions aux membres
de la famille. Cette annie, nous y trouvions un mot
au sujet de notre province. (La province de Hollande
a d6jý en Chine un vicariat queMgr Geurts administre
avec toute la sagesse d'une longue experience. Sods
peu, j'espere, 'ile de Java sera ouverte au zele de nos
confreres.,

Ces dernieres paroles 6taient pour presque tous
une r6velation et, avec une impatience 16gitime, nous
attendions confirmation de cette laconique nouvelle.
Enfin, apres quelques semaines, la confirmation tant
d6sir6e Aous est arriv6e.
Sous la haute protection de S. Em. le cardinal van
Rossum, Mgr Cuypen, S. J., accueille pour une partie
de son vaste vicariat l'aide des Lazaristes hollandais
et demande leur arriv6e le plus t6t apres Paques.
Comme champ d'action nous sont assignees les trois
r6sidences de Soerabaya, Rembang et Kediri. Ces
trois districts de Java oriental ont une superficie de
20000 kilometres carres, par cons6quent grande
comme les deux tiers de la Hollande. Le nombre des
habitants est d'environ 6 millions dont 5 millions et
demi indigenes, 60 ooo Chinois et 5 ooo Europ6ens.
D'apris les dernieres donn6es, il y a 4600 catholiques
dont 40 indigenes et Orientaux 6trangers; les autres

sont Europ6ens. Ces chiffres bruts disent suffisam-
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ment quelle sera la lourde tache de nos missionnaires.
Et cependant les cinq premiers 6lus qui partirent
bient6t pour Java, et, avec eux, tous les Lazaristes hollandais, ont salu6 avec all6gresse cet appel aux armes;
a partir de ce jour nous pourrons, pour la premiere
fois, consacrer une partie de nos forces a une lointaine colonie de la mere patrie.
Du reste, nos futurs missionnaires des Indes Orientales ont l'avantage,dans leur nouveau champ d'action,
de pouvoir s'appuyer sur 1'experience des Peres
Jesuites,lcs v6etrans des missions orientales,et d'etre
provisoirement sous la juridiction estim6e de Sa Grandeur Mgr Cuypen qui c6lbre, cette ann6e meme, ses
vingt-cinq ans d'6piscopat i Java. Nous consid6rons.
comme une faveur de la Providence d'avoir justement
recu en partage Soerabaya et ses environs, contre toute
attente et en dehors de tout calcul humain, de toute
consideration humaine, si bien que ceux qui devaient
se prononcer en dernier ressort n'avaient pas pr6vu
cette disposition. Si les Indes Orientales sont une
nouvelle mission pour les Lazaristes, Java, et plus
particulibrement Soerabaya sont depuis longtemps
connus dans les Annales de la Mission. Les confreres
qui s'y rendent pourront marcher sur les traces d'un
des plus illustres fils de saint Vincent et un des plus
grands heros des missions. Le bienheureux J.-G. Perboyre, martyr, a pendant son voyage vers la Chine,
sejourn6 en I835 pros d'un mois a Soerabaya et s'y
est pr6pare pour son apostolat futur, alors h6riss6
de difficultes et de perils. De Soerabaya est datee une
de ses plus belles lettres qui est conserv6e comme
une precieuse relique a la Maison-Mere, dans laquelle
il parle avec tant d'emotion et de Java et des iles
Soenda. Sous son 6gide se placent nos heureux partants, portant dans leur cceur la parole ecrite par lui
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et si glorieusement mise en pratique : " La souffrance
est la moitie de la vie. ,
Les quatre premiers missionnaires d6sign6s pour
Java s'embarquerent a Genes, sur le Johan-de-Wit; ce
sont MM. Th6ophile de Backere comme superieur
(pendant quatre ans, il a eu la direction du seminaire
TWernhoutsburg et de notre
Saint-Vincent-de-Pauil
action missionnaire en Hollande), Emile Sarneel, professeur de Wernho.ut, Jean Wolters, de la chapelle de
secours au pays des mineurs de Rumpen, et Theodore
Heuvelmans,de notre maison de Panningen. M. Corn.
Klamer, depuis quinze ans au vicariat de Yung-pingfu
de Chine, les rejoindra en route.
- Juillet 1923.
Mauvais payeurs, par M. Meyer C. M. a Anjen. Une
espece de soulevement & Anjen - qui peint bien les
mceurs chinoises. - Deux fois par an, il faut payer
l'imp6t sur le riz; si on ne 1'envoie pas au mandarin,
ses 6missaires viennent le chercher. Apres avoir bien
mang6, les 6missaires accordent parfois un delai, parfois aussi ils sont requs a coups de pique et alors ils
retournent bredouille. Dernierement, des soldats furent
envoyes a Anjen pour forcer les r6calcitrants a payer
l'imp6t; ils prennent quatre notables et les mettent
en prison, ce fut la cause d'une 6meute generale;
chaque village va fournir un combattant, afin de marcher a la d6livrance des prisonnierg et pour piller le
tribunal : ce qui fut fait. Les soldats, pris de peur,
prennent la fuite et viennent se r6fugier chez
Mgr Clerc-Renaud, qui 6tait en train de se faire la
barbe; Sa Grandeur, A demi rasee, les accueille. ( Et
les soldats ne seront-ils pas punis de leur lichet6?
demand6-je a un catechiste. - Mais non, ils disent
alors qu'ils n'avaient plus de munitions. ,
Le butin, a force de pourparlers, le butin vol6 au
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tribunal, fut rendu : 7000 piastres, les dommages
repar6s, - puis tout se termina par des agapes fraternelles auxquelles prirent part assiegeants et assig6s,
nous non exclus.
Croquis chinois, par M. Th. Smet. C. M. a Yungping-fu. La profession chere entre toutes aux Chinois
est celle de marchand. Pourquoi? Parce que le marchand a plus de chance de s'enrichir. Le voeu du premier de 'an r6pit. deux fois est: c Deviens riche,
deviens riche., Quand on demande au Chinois l'endroit ou il habite, on est poli en lui disant : ( Oi vous
-&tes-vous enrichi? » Le d6sir de s'enrichir est cause
que le paysan quitte sa terre pour essayer de s'enrichir dans le commerce. Trois sortes de marchands:
ceux des quatre saisons, les boutiquiers et les commergants.
Que ne vient-on pas vous pr6senter a la porte! Au
cri, au bruit des plaques de fer, au tabouret, on reconnait le genre de marchandises qui passe dans la rue;
ce sont les femmes et les filles qui font les achats et
comme elles n'ont pas la bourse, on fait des &changes;
contre du grain, des ceufs, on achete tel et tel article.
Parfois la mere envoie son petit garcon faire le march6
et c'est.chose curieuse de voir le petit bonhomme, vrai
marchand en herbe, marchander sur le prix et la valeur
et la quantit6e laquelle il a droit. Les marchands des
quatre saisons n'ont pas d'argent propre, ils empruntent et paient un gros intret. Ils achetent pour
quelques dollars des cigarettes qu'ils revendent ensuite
i la piece. En Europe, on ne comprend pas comment
ils peuvent vivre.
Comme les estaminets en Hollande, les boutiques
ont leur enseigne, fort jolie parfois - trois ou quatre
lettres au plus, artistement placees. Le boutiquier n'a
pas d'autre nom que celui de son enseigne; les
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lettres sont envoy6es a la mime adresse. Le boutiquier
ne traite pas lui-mime, il a son homme d'affaires. La
confiance qu'il a en ce dernier est si grande qu'elle
lui interdit de contr6ler ses livres - pas mime en cas
de soupcon fond6, par exemple quand on raconte qu'il
subit des pertes. Le Chinois, du reste, est meticuleux
pour la tenue de ses livres, il a un culte pour eux; il
les conserve soigneusement,jamais il ne les d6chirera,
ni meme ne les bralera; les vieux livres sont ranges
avec beaucoup d'ordre.
Les Chinois ont une particuliire maniere d'additionner et de soustraire. Ils se servent d'un tableau,
d'un carrie calcul; ils vont vite et sfirement; pendant
des heures et des heures, des commissionnaires s'y
exercent dans leurs moments libres et en font un vrai
apprentissage; 1'art du reste s'acquiert par l'exercice,
ils le savent L'homme d'affaires les talonne sans cesse
et, les trois premieres annies, ils ne gagnent pas un
centime.
Pas de beaux 6talages comme en Europe; les boutiques, a quelques exceptions pres, sont plut6t des
d6p6ts. Les villes et places publiques ont beaucoup de
boutiques; dans les villages, elles sont rares, une ou
deux. Dans mon village de trois mille ames, je voulus.
6riger un bureau de poste; comme il n'y avait pas de
boutique, impossible; heureusement, je trouvai plus
tard un rentier, qui voulut bien l'installer chez lui.
J'en avisai aussit6t le directeur des Postes de P6kin et
le bureau fut cr66. Avant le lever du soleil,les boutiques en Chine ouvrent, et ferment le soir a neuf
heures; A Yung-pingfu, la fermeture est annonc6e par
quelques coups de canon, donn6s du mandarinat; ces
coups sont 6galement le signal de la fermeture des
portes de la ville. Au nouvel an, ch6mage general et
pour les boutiques et pour les bureaux.
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L'usage permet de ne recevoir et toucher que
soixante-dix livres de sel sur cent qu'on commande et
qu'on paie. Ce que l'usage ne permet pas, c'est d'avoir
plusieurs poids et mesures; c'est ce qu'il faut surveiller

chez le marchand. Les Chinois se d6fient beaucoup les
uns des autres et pour cause. « Les chr6tiens, disentils, ne sont pas de bons marchands, ils doivent agir
avec justice. n Qui fait du commerce en Chine et qui
ne triche pas ne s'enrichit jamais. Le marchand se
livre corps et Ame a ses affaires et n'a pas de temps
pour autre chose. II peut etre bien dispose pour notre
religion, il ne se d6cidera pas A prendre le temps necessaire pour apprendre le catechisme; aussi parmi mes

convertis je n'ai pas de marchands.
Attrapf, par M. Smits. C. M. A Siehfou. On devait
ces jours-ci amiliorer un chemin; c'est l'affaire des
gens dont les maisons se trouvent en bordure de la
route. Les mandarins se garderont bien de d6penser
une saptque pour les travaux publics... J'envoie un
de mes fiddles chretiens, Paul, A un notable du chemin: ( Le missionnaire a un voeu b exprimer : une
pierre permet aux brouettes de passer, ajoutez-y une
deuxieme pierre et les charrettes passeront 6galement... occasion unique de faire honneur a vQtre face,
vous aurez le plus beau chemin du pays... , R6ponse:
( Le missionnaire doit d'abord verser sa contribution,
ensuite il pr6sentera ses sages conseils... ' Que faire?
Impossible de faire machine c.e arriere, et ma bourse
6tait plate... Monseigneur me permet de faire cette
boyne ceuvre avec mon argent personnel. Paul part une
deuxime fois pour apporter, avec mes sages conseils,
la somme de i5 florins. Pourquoi j'agis de la sorti ?
I" pour favoriser les missionnaires et les sceurs qui
passent par la; 2' je pourrai mettre de c6t6 mon 6quipage et faire quelques 6conomies dans mon budget.
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Et puis, moyen de me mettre en relation avec les
notables du pays, ce qui n'est pas a n6gliger pour le
missionnaire. - Reponse: u Ptre spirituel, les notables
ont tenu conseil et examine votre d6sir; ils regrettent
infiniment de ne pas pouvoir en tenir compte et vous
presentent leurs excuses. Ce n'est pas tant a cause
des depenses, une pierre de plus on de moins, mais
pricisement pour les motifs que vous avez fait valoir
, les charrettes de la capitale sur nos chemins ,, oh!
cela jamais! Nous aurons toujours des disputes avec
les paysans, pour les charrettes et les brouettes. L'ua
ne voudrajamais c6der devant l'autre et.les procks qui
en r6sulteraient seraient sans nombre. Excusez-nous
done aupres du missionnaire et remerciez-le pour sa
cotisation. , Le chemin fut cependant fort bien
arrang6 et bien qu'on n'y ait ajout6 qu'une pierre, on
prend avec soi un homme qui porte une planche sur
le dos et permet quand m&me aux charrettes de passer,
grace a cette planche.
Le sang des martyrs, par M. Marynen, C. M., a

Kwan-pu-fu. Pres de ma r6sidence, se trouve le petit
village de Siao Pien, oi en 9goo demeurait une famille
de catechumbnes. Les Boxers s'y prbsent.rent, ouvrirent portes et fenktres, mirent le feu & un tas de
branches d'arbre et demanderent au pare s'il 6tait
chr6tien. « Je suis chr6tien, fut la r6ponse, et veux
rester chr6tien ,.

La mere et la fille r6pondirent de

meme. La demande fut renouvelee, la r6ponse aussi.
Les branches en feu furent jetees dans la maison qui
devint la proie des flammes ; pere, mere et fille furent
brfil6s au ricanement des bourreaux,
Un ils, absent de la maison,fut sauv6 et 6lev6 par
son oncle. Ce fils a, en ce moment, deux enfants, il
vient me demander d'etre cat6chumene. ( Mais on
va se moquer de vous, lui dis-je; vous connaissez le
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sort de vos parents et de votre sceur, un sort semblable
vous attend. - Depuis des annies, me r6pond-il, moi
et ma femme, nous sommes poursuivis par le dbsir de
devenir chrktiens. Impossible de resister plus longtemps. Qu'on nous insulte, qu'on nous maltraite, qu'on
nous mette A mort, nous sommes r6solus a suivre
l'exemple de nos parents; comme eux nous voulons
etre chritiens. » Je lui donne un cat6chisme, quelques
images et il s'en retourne chez lui. Grande joie a sa
maison; ils font un feu, y jettent les images paiennes
et autres objets semblables. Le sang des martyrs travaille c'iouie une semence f6conde.
Salvador. Heureux succes de mission, par M. Kleef.
Consolations et 6preuves en abondance. Au point de
vue mat6riel, annie d6sastreuse; au point de vue
spirituel, annee consolante. Nous avons entendu
io.ooo confessions gen6rales et 16gitim6 i.5oo mariages, M. de Graaf et moi, dans une ann6e.
Un jour nous arrivions dans un village indien, qui
nous avait demand6s. Le peuple joyeux nous attendait,
bannieres d6ploydes, pour nous conduire processionnellement a l'eglise; c'est en chantant que nous traversions les rues. Gens tres pauvres, les enfants
n'avaient guare que la medaille pour les couvrir.
Apres une priere faite a l'eglise, et les indications
pour la Mission donn6es, les autorit6s nous conduisirent a une petite maison a nous r6servee. Un Indien
robuste nous servit la soupe dans une cafetiere; dans
I'autre main ii portait sur un plat deux morceaux de
viande avec... deux toutes petites cuillbres, le tout
d'une malpropret 6 !... < J'ai dejA dine, me dit mon
confrere tout bas, j'en ai assez. . Mais l'appetit est la
meilleure sauce, et, pour montrer que nous n'itions pas
des gourmets, nous bimes a tour de r6le a la m6me
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cafetiere et, pour couper la viande, le Createur ne nous
a-t-il pas munis de dents aiguisees par la faim?...

ITALIE
PROVINCE DE ROME
ANNALI DELLA MISSIONE.
-

Mars I923.

La venue des Supirieurs gineraux en Ialie. Le Trts
Honore Phre.

Rome, 5 janvier 1923.-Le Pere gin6ral arrive a seize
heures un quart au college Leonien.
6 janvier. - Le Tres Honore Pere dit la messe de
communaut6, on y chante quelques motets; agapes
fraternelles auxquelles participe la maison Internationale. Celle-ci rendra la pareille les jours suivants.
La petite maison de Monte-Cavallo offrira aussi une
somptueuse r6ception au g6neral de la Mission.
8 janvier. - L'audience pontificale 6tait fixee pour
midi. Toute la famille de Rome doit s'y trouver.
M. Martorelli (82 ans) est a la porte de bronze quand
sonne midi. Nous faisons une premiere station dans la
salle C16mentine. Nous formons plusieurs groupes.
M. Alpi raconte des anecdotes d'antichambre. M. Stienen, econome, arrive avec une bourse colossale.
M. Battistini dit son breviaire avec la gravit6 d'un
anachorete sans s'emouvoir, meme lorsque la ghrde
suisse presente les armes a quelque prelat. Le
maitre de chambre s'entretient avec M. Fontaine. Le
Tres Honor6 Pere a son audience particulibre. On
nous fait aller dans la salle du Consistoire : pretres,
6tudiants, freres, postulants, sont ranges tout autour.
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11 est deux heures et I'audience n'a pas encore eu
lieu. Malgre les quelques sympt6mes d'appetit
ichapp6s involontairement a. quelques-uns, nul ne
donne de signes d'ennui. A un moment, grand
silence, tout le monde se lIve. C'est le Tres Honore
Pere, accompagn6 de M. Fontaine, qui revient de
l'audience, laquelle a durt une demi-heure. On
apprend que le Saint-Pere a gard6 bon souvenir de
Montecitorio ohil allaitquand il 6tait l66ve du college
Lombard. Un coup de cloche nous fait gagner notre
place. La porte de la salle s'ouvre et, derriere les
gardes nobles et les gendarmes, apparait le Souverain
Pontife. Son visage ordinairement voile de tristesse
est aujourd'hui serein et souriant. II fait le tour,
donne sa main A baiser, encourage les novices A la
vertu, dit quelques mots aux vingt-quatre postulants
de 1'6cole apostolique. Revenu a son tr6ne, il donne
sa b6nediction A la belle, grande et noble famille qui
se glorifie du nom de saint Vincent, il b6nit les 6tudes
des jeunes gens afin qu'ils se pr6parent A leurs travaux apostoliques, il b6nit les anciens pour qu'ils
soient le bon exemple.des petits, qui sont la joie et
I'esp6rance de la famille.
11 janvier. -

L'6cole apostolique ne veut pas laisser

partir le Tres Honor6 Pere sans lui montrer son affection. Petite seance. Le Pere est assis entre le visiteur
et M. Ricciardelli pendant que les autres missionnaires, freres et novices, sont autour de lui. M. Mazzone est a l'harmonium, il est I'Ame et le principal
organisateur de la s6ance. Le Pere recommande aux
postulants de croitre dans la doctrine et la saintete.
12 janvier. - Jour r6serv6 a i'audience des Dames
de la Charit6 pr6sentees par le Pere g6n6ral. Le soir,
le Pere part pour Naples, accompagn6 de M. Rispoli.
Naples, 12-14 janvier. -

Le Pere arrive le soir a
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vingt et une heures trente. Le Superieur de la maison de
Vergini l'attend avec une automobile tres 6l6gante,
gracieusement offerte par un eminent personnage. On
baise la main du Pere, on 1'embrasse et chacun se retire
prendre le repos.
13 janvier. - L'artistique 6glise de Vergini offre
une vision de paradis. Le maitre-autel est pare comme
pour les grandes f&tes; le tableau representant l'apothbose de saint Vincent est 6clair6 par un puissant
r6flecteur; les places de l'6glise sont occupees par un
grand nombre de Filles de la Charit6, qui presentent
un coup d'ceil magnifique avec leur po6tique cornette.
Quelques soeurs des maisons plus lointaines ont dfi
renoncer a venir, a cause du mauvais temps. A six
heures trente, le Pere dit la messe: la petite schola
cantorum execute un repertoire discret de musique
classique et liturgique. Peu aprbs la messe, le Pere
recoit la communaut6 dans la salle des anciens. Les
jeunes gens expriment la poesie de leurs coeurs par
des compositions italiennes, latines et franqaises. Un
confrere, avec le secours des Muses, escalade le Parnasse pour participer a la joie commune. Le Pire
remercie la communaut6. II dit que le monde est fait
de po6sie et de mathematique. La po6sie parait ici a
Naples avec son beau'ciel et son V6suve fumant. La
math6matique fournit au Pere quelques applications
pratiques : coinme il n'y a que trois novices, il 6tablit
une comparaison avec le triangle, figure fondamentale de la geom6trie, symbole de la Trinit6 et il
engage les seminaristes a imiter l'inion des trois personnes divines. Passant aux quatre operations de
l'arithmitique, il exhorte a faire usage de 1'addition
et de Ia multiplication : crescite et multiplicamini, I ne
se servir de la soustraction que vis-a-vis de ses
d6fauts et A ne jamais permettre que la division
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empeche le cor unum. I1 recommande de prier pour les
vocations. Apres la s6ance, il visite l'6glise, la salle
d'oraison, la bibliotheque, le cabinet de physique; il
va ensuite saluer le cardinal et son coadjuteur et il se
rend A la maison centrale des Filles de la Charit6.
Toute la communaut6 lui offre ses hommages, en
rappelant I'angelique figure de la Mere Maurice, qui
tant de fois a recu le Tres Honor6 Pere quand il
6tait Sup6rieur de Noto. Le Pere va a l'infirmerie,
adresse aux malades quelques paroles de consolation,
puis se rend au s6minaire oi~ il est recu par le traditionnel plongeon; le Pere, pour se faire mieux comprendre, parle en italien et montre que l'esprit de
saint Vincent se r6sume dans I'humilit6, la mortification, le sacrifice, le service des pauvres.
14 janvier. -

Les sceurs ont la joie de recevoir la

communion des mains du Pere. A onze heures, le Pere
.encourage le cercle de la jeunesse f6minine en leur
recommandant de ne pas seulement donner des promesses, des fleurs, mais aussi des actes, des fruits.
M. le Sup6rieur g6enral rentre a Vergini, fait I'examen particulier, dine avec les confreres, 6coute attentivement la lecture de table et nous fait ses adieux. Si
l'Italie, nous dit le narrateur, est particulirement
chere a notre Tres Honors Pere, il est certain que
1'Italie meridionale, qui lui rappelle son beau saint
Jean, non de Florence, mais de Noto, a une place de
choix dans son grand cceur.
Rome, 14-17 janvier. -

Le Pere visite les maisons

de Filles de la Charit6 de Rome.
17 janvier. -

Le Pere donne sa b6nediction aux

confreres et, accompagn6 de MM. Ricciardelli, Fontaine et Fugazza, il monte dans un taxi et se dirige
vers la gare oix il doit prendre le train pour Sienne.
Sienne, 17-19 janvier. -

Le Pere etait attendu pour
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*quatorze heures cinquante-cinq par M. Segadelli,
sup'rieur de la.Mission et directeur des Filles de la
Charit ; il arrive a l'heure fixee, se rend la Mission,
puis a la maison centrale des soeurs San Girolamo.
Ces derni6res sont toutes r6unies et le spectacle est
vraiment beau. On se dirige vers la salle de communaut6; aprbs un chant de joie et un compliment lu
par une soeur, le Pere s'excuse de faire sienne la
langue italienne, surtout la toscane, et il la parle, et il
la parle bien. Reprenant une pensie qu'on avait dite
que les Filles de la Charite devaignt etre ap6tres et
martyrs, il commente cette idee et en tire les applications. II se retire ensuite a la Casa Pia des missionnaires.
18 janvier. - Le matin a cinq heures, messe a la
chapelle des sceurs; le Pere vent distribuer lui-mime
la communion a toutes ses filles. Le matin, il visite les
ceuvres de la maison. L'apres-midi, il va voir les maisons de la ville medi6vale.
19 janvier. - Le Pere dit la messe encore, A San
Girolamo, il distribue une image a chaque soeur, il
donne sa b6n6diction et ii monte dans I'automobile qui
doit le transporter a Florence. Toutes les soeurs disent:
Revenez, revenez vite.
Plaisance,19-20 janvier. - Le Pere arrive a vingt et
une heures quarante-cinq. Le collige au complet
l'attend a la porte; chacun ensuite va,se reposer.
20 janvier. - Le Pere dit la messe de communaut6
a laquelle assistent quelques sceurs venues malgr6 le
froid, la distance et l'heure matinale. Apres le d6jeuner, reception des missionnaires et des 6tudiants avec
son affabilit6 accoutumee. A neuf heures trente, s6ance
par les jeunes gens du college : poesie et prose en
italien, fran<ais, latin, grec, h6breu, allemand. Le Pere
visite ensuite FInstitut des pupilles de la nation ou les
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Filles de la Charit6 lui pr6sentent trois cents enfants.
A quatorze heures, 1'automobile conduit le Pere a la
gare.
Turin, 20-22 janvier. - Le Pere doit arriver a dixneuf heures, on l'attend a la maison de la Mission. A
dix-neuf heures,la voiture arrive a la porte; le frire
sonne la cloche a grande vole ; toute la communaut6
se rassemble; l'on voit sortir de la voiture M. Traverse,
visiteur, MM. Alloatti et Cervia; pas de superieur
general. Deception universelle. II y a un autre train a
vingt heures cinquante. Peut-6tre arrivera-t-il par celuiIa. Cet espoir se r6alise et le Tres Honor6 Pere est a
la maison ce soir-la.
21 janvier. - A cinq heures du matin, le Pere va
dire lamesse a lamaison centrale des Filles de la Charite. Aprxs le dejeuner, reunion a la chambre de communaut6. Une scur adresse un compliment en fran-ais.
Le Pere r6pond, donne sa benediction et une image
reprisentant J6sus dans la boutique de Nazareth. Le
Pere va al'infirmerie, ils'arr6te a chaque lit et adresse
a chaque malade quelques paroles de consolation. De
l•, on se rend an Seminaire oi. une petite sceur exprime, dans le doux idiome italien, les sentiments de
ses compagnes. A onze heures cinquante, retour . la
maison de la Mission. Aprbs le repas, on entoure le Superieur g6enral : M. Dame est a sa droite, M. Boccardi a sa gauche. Un 6tudiant lit un compliment; il remercie le Phre d'avoir confi6 a l'Italie, en particulier
a la province de Turin, un vicariat de Chine, protestant
aunom de tous de la ferme volont6 de correspondre a
cette grace. t Alors, lui dit le Pere, vous etes prat a
partir pour la Chine. ) Le jeune etudiant est interloqu&
de cetteapostrophe a laquelle il ne s'attendait pas, mais
le supbrieur, M. Dame, le tire d'embarras en affirmant
que tons les 6tudiants de Turin sont prets i partir pour
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la Chine. Le Pere rappelle quel'Italie a envoye M. Pedrini en Chine, MM. de Andreis et Rosati en Am&rique, Mgr de Jacobis en Abyssinie, ce qui n'a pas rar6fi6 autrefois les vocations. I1en sera de meme actuellement. Pour un missionnaire qu'on enverra en Chine,
Dieu en enverra deux a Turin. Le Pere visite ensuite
l'h6pital municipal Saint-Jean,tenu par les Sceurs. Pendant une petite heure, conference suivie d'une distribution d'images. Ayant appris que deux Sceurs 6taient
malades, il voulut leur porter une image, mais comme
on lui fait remarquer qu'elles 6taient tout en haut,
tout en haut et qu'il y avait beautoup de marches A
gravir, il c6da a contre-coeur. Visiteaux sceurs de SaintVite, h6pital succursale de Saint-Jean. Le Pere s'intiresse aux machines, il admire la cuisine, mais surtout,
il s'interesse A la nouvelle ecole d'infirmieres qui va
s'ouvrir bient6t, et d'oix les sceurs, aprbs un cours de
trois ou quatre ans, sortiront, moyennant les examens,
avec le dipl6me d'infirmitre.
22 janvier. - Messe a la Maison Centrale A cinq
heures trente. Le Pere recoit l'hommage de quarante
soeurs, puis revient a la Mission. Les malades r6clament
sa visite, leurs d6sirs sont satisfaits. A quinze heures,
depart de la Mission, courte visite a la Maison Centrale
des soeurs pour donner une dernibre b6n6diction; il
monte dans la voiture, salue une derniere fois avec le
chapeau et nous voyons disparaitre sa douce figure
pendant que nos soeurs, comme les disciples d'Emmais,
jouissaient encore de sa chore presence.
La 7r1s HonarieMkre.
Turin, 9-1

fivrier 1923. -

La Mere arriva le 9 f6-

vrier pendant la nuit, accompagnee de ma soeur econome. Par d6licatesse, elle n'avait pas voulu troubler
I'ordre ni le repos de la nuit; aussi, bien peu de soeurs
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veillaient a son arrive ; mais le matin to f6vrier, soeurs
a l'habit et petits bonnets l'attendaient dans le corridor
qui conduit a la chapelle. A son arriv6e, on chante le
Magnificat. Apres la sainte messe, la Mere visite le s&minaire; une petite sceur lui souhaite la bienvenue et
elle repond avec des paroles pleines de foi et d'amour
de Dieu; elle parle de la d6fiance de soi et de la confiance en Dieu. Sa parole est claire et persuasive. Du
Seminaire, elle passe a 1'infirmerie, portant aux malades quelques paroles affectueuses. La matinee
s'achFve par une visite a nos dignes Missionnaires si
devou6s pour les sceurs. L'apres-midi, r6union de Ia
Communaut6 et des soeurs servantes. Une sceur se fait
1'6cho de toutes en comparant la visite de la Mere avec
celle que faisait M"' Le Gras a ses Filles; sans doute
ce n'est plus l'6quipage primitif de cette 6poque, mais
c'est la meme joie. La Mere r6pond avec des paroles
empreintes de la plus sinchre affectionmaternelle, elle
parle de l'esprit de la petite Compagnie; elle parle
longtemps, avec des accents venus du coeur. Visite des
diff6rents offices, ainsi que des oeuvres annexes:
creche, asile, ouvroir, malades de I'h6pital.
x fivrier. - D6part pour Rome.
Naples, 17 fvrier. - La Mere arrive l'apres-midi. Le
ciel et la mer sont enchanteurs. Quand 1'automobilq
fait son entr6e, le jardin de la maison centrale est
rempli de centaines d'enfants de l'asile et des 6coles
qui font un innocent salut au passage de la Mere, des
vieilles de I'hospice; d6sireuses de connaitre la Generale, des cornettes qui ressenblent a des bouquets
de lis et des petits bonnets qui font le plongeon. La
Mere passe au milieu de tous avec noblesse et simplicit6 et nous donne l'id6e de la bienheureuse Louise de
Marillac. Ce sentiment, nous l'avons encore plus
1
6prouv6 en 1'entendant parler d une facon si claire et
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si pratique. Elle commente une parole du Souverain?
Pontife: (t Pour bien conserver l'esprit, il faut observer
scrupuleusement la lettre de la Rigle. ,
r8 fevrier au matin, conference aux sceurs servantes.
La Mere parle dudevoir dese consacrer au service des
pauvres, comme le voulaient saint Vincent et la bienheureuse Louise de Marillac, en faisant de ce service
1'ceuvre principale de toutes les maisons, ceuvre laquelle il ne suffit pas de consacrer une soeur, mais a
laquelle les autres soeurs doivent se faire une joie
d'employer les heures laissees libres par leurs offices.
On croirait entendre la bienheureuse Mbre, si soncieuse des pauvres, si vigilante i leur former des servantes devoues. Au caf6 des occasions solennelles, la

grande salle retentit d'un grand bruit de cornettes; la
Mire en exprimesa satisfaction et elle se met A parler,
avec un accent plein de zeie, des pauvres et de la formation de lajeunesse. La Mere parle jusqu'a ea. avoir
la voix rauque,. mais cela ne ralentit pas son ardeur.
Nous nous crbyions au dix-septieme sicle, a la Maison MBre, paroisse Saint-Laurent, faubourg de SaintLazare. C'est fa parole ferme, ardente, de la bienheureuse Mere. Malgr le ciel gris, malgr6 la templte et
la pluie, nos coeurs sont remplis d'une joie sereine.
. Siente, a2 fivrier. - A quinze heures quinze, la voiture amine les voyageuses sur la petite place San-Girolamo. La Mere entre par la porte centrale de la chapeile. On chante le Magrifalt. Tout le monde se
range dans les corridors, meme les nombreux enfants
des &coles et les petits de la creche. La Mere avait
6crit : a Je ne veux ni chants ni compliments; je
serai heureuse de voir, non les monuments, les musees
et oeuvres artistiques, mais les soeurs et leurs ceevres
de charit6. » On se riunit a la salle de communaut6.
La Mere parle de l'audience privee qu'elle a re.ue diu
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Souverain Pontife, de la canonisation de la bienheureuse Louise de Marillac, de la b6atification de Catherine Labour6 qu'on desirerait au moins pour 1930, des
oeuvres de la Compagnie, de 1'esprit de saint Vincent
dont les Sceurs doivent etre animees, de la charite
qu'elles doivent avoir, soit pour ics pauvres, soit pour
leurs compagnes. L'arbre plante par saint Vincent ne
doit passeulement avoir une ecorce, il lui faut surtout
la seve; il ne faut pas se contenter des CEuvres, il faut
se surnaturaliser.
On coute plus encore avec le coeur qu'avec les
oreilles la parole maternelle. La Mere passe ensuiteau
s6minaire oh elle parle longuement, affectueusement
de sceur Catherine qui a vu le coeur de saint Vincent de
trois couleurs diff6rentes : d'abord vermeil pour
montrer que notre chariti doit &tre aimable, douce,
souriante, sans brusquerie, ni taciturnit6, ni s6v6rit ;
la deuxieme fois, le cceur de saint Vincent 6tait d'un
rouge vii; notre charite doit &treg6n6reuse et faire
de nous des. martyrs; la troisieme fois, il 6tait d'un
rouge sombre, symbole du dernier sacrifice que nous
devons accomplir par charit6. La Mere distribue une
Medaille miraculeuse a chaque soeur du s6minaire'et
tire quelques applications pratiques de ce que l'on voit
sur la medaille. La Mere visite le local du s6minaire.
La journie se termine aux pieds de j6sus-Hostie.
23 fivrier. - Le matin, visite a l'infirmerie, puis
aux 6coles oh la Mire s'int&resse aux travaux, cahiers,
et encourage le petit monde. Dans I'apres-midi, visite
aux maisons de la ville, non sans adorer en passant
les Hosties qui se conservent miraculeusement depuis
173o dans I'6glise Saint-Francois, ni sans prier dans Ia
maison de sainte Catherine de Sienne.
24 fevrier, A sept heures, une automobile emporte
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la Mere vers Florence. Toutes les soeurs se sont reunies
pour la saluer.
Plaisance, 24-25 fivrier. - La Mere arrive A vingt
heures et se rend a 1'h6pital civil. Le lendemain, apres
la messe dite par M. Marina, la Mere reqoit les seurs
venues des differentes maisons de la region; elle fait
une apparition A la maison Sainte-Euph6mie, visite
le college Alberoni, l'institut des pupilles de la nation,
I'h6pital civil et elle quitte Plaisance, laissant une trace
indil6bile de bont6 et d'excitation A la vertu.
Turin, 26 fivrier. Courte apparition, pendant
laquelle cependant la MBre put visiter l'h6pital SaintJean, celui 4de Saint-Vite, faire une reunion A la
chambre de communaut6. Toutes les sceurs l'accompagnent de leurs vceux. i son depart pour Paris et ]a
digne visitatrice la conduit jusqu'a la frontiere, comme
elle 6tait allke l'y chercher i son arriv6e.
Province de Rome. Audience pontificale. - MM. Barbagli et Gavotti ont 6t6 recus par le Saint-Prie, le
31 dicembre 1922. Le premier a entretenu le Pape de
son oeuvre, (. la Protection de l'innocence ), le second
des (c Ligues de moralit6 ) qu'il a 6tablies t Genes.
On parla de saint Vincent et le Pape rappela qu'il
avait obtenu pour la Bibliotheque ambrosienne une
magnifique collection des lettres de saint Vincent en
deux volumes. I1 parla avec transport de ces lettres,
en rappelant une en particulier qui l'avait frappe. II
cita aussi ce trait d'un savant qui offrit ces lettres A une
acad6mie et, comme cette acad6mie surprise, disait:
<Ce sont les lettres d'un saint; nous voulons les oeuvres
d'un bop 6crivain ,, le savant r6pondit : a Qu'est-ce
que vous entendez par bon ecrivain? Si vous voulez
dire quelqu'un qui pense bien, qui manie la langue A
merveille et qui expose magnifiquement ce qu'il veut

-

565 -

dire, mettez les lettres de saint Vincent dans la collection de l'Acad6mie. ,
Sarsane. - La nuit du 27 au 28 septembre 1922, le
tonnerre tomba sur le fort de Falconara qui se trouve
sur le golfe de la Spezia; ce fort contenait une grande
quantit6 d'explosifs; il sauta et fit sauter avec lui
toutes les maisons qui l'environnaient; 250 personnes
moururent; les autres, plus ou moins gravement blessees, furent transportees dans les h6pitaux voisins;
chez nos sceurs de Sarzane on en amena i3o; il fallut
les loger un peu partout; ce fut pendant plusieursjours
travail intense de jour et de nuit; les sceurs r6ussirent a
sauver le plus grand nombre; il n'en mourut que trois;
on fit beaucoup de bien spirituel & ces pauvres gens;
3 petits enfants furent baptis6s ainsi qu'une petite fille
de-douze ans; 12 garcons ou filles furent confirm6s et
requrent le lendemain la premiere communion; tous les
malades communierent en actions de graces le jour de
la Toussaint.
Lettre du cardinal Bisleti, prdfet de la Congregation
des siminaires et des universitis i M. Pozzi, visiteur. Le cardinal f6licite le college Alb6roni de la pensee
de publier des monographies en vue de divulguer la
doctrine de saint Thomas; il fait un grand 6loge du
livre de notre confrere, M. Bersani, qui a pour titre
Immaterialit6 et pens6e ); il se' r6jouit qu'on ait
r'tabli la chaire de thoologie thomistique qui avait 6te
fond6e, ii y a quelques ann6es, par M. Raphael Ricciardelli; enfin, il souhaite qu'on fasse reparaitre la
revue c Divus Thomas ), qui a fait tant de bien pendant plusieurs ann6es.
EPHEMERIDES LITURGICAE.

Voici les principaux articles des derniersnumeros :
La conc6lebration (mars, avril; mai, juin, octobre).
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L'epiclse eucharistique (mars, avril).
Les especes eucharistiques (mars).
Le poisson danjs le christianisme mars).
La revision et correction de la Vulgate (mars).
Le R. P. de Santi (mars).
La Passion de Notre-Seigneur dans la Liturgie (mai,
juin, juillet).
L'office du saint Sacrement (mai, juin).
Le canon de la messe (mai, juin).
Les diptyques ; la messe (mai, juin).
La messe votive du Sacr6 Cmur (mai, juin).
Le conop6e (juillet).
Amour de Bellarmin pour la liturgie (juillet).
Le miracle des especes eucharistiques de Sienne
(aoft).
L'oraison u Supplices te rogamus , (aoft).
Le Congres eucharistique de Genes (aoit).
Le calendrier (septembre, octobre).
Le ( Liber sacerdotalis , (septembre).
Les gglises (octobre).
Les fleurs a I'autel (octobre).

PROVINCE DE TURIN
ALMA MATER.
Chroxique. Le 3 decembre 1922, on a c6l6br6 les
quatre-vingts ans de M. Ramella Gaspard, superieur
du college; chant du Te Deum aprts la messe;.agapes
fraternelles, acad6mie musico-littr6aire; beaucoup de
confreres etaient pr6sents, particulikrement le visiteur; le Pape Pie XI a envoy6 un t6l6gramme.
L'image 9ducatrice. Notre confrere M. Garlando
poursuit depuis plusieurs ann6es une campagne pour
developper l'instruction par le moyen de l'image. II
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a profusion les plus beaux chefs-d'ceuvre du

geniq humain. On explique ici les raisons philosophiques qui justifient cette campagne.
LE MISSIONI ESTERE VINCENZIANE.

-

15 mars 1923.

Le cardinal Rickelmy a offert 5o lire pour le bulletin. Mgr Bartolomasi, iveque de Trieste, benit la revue.
La guerre civile au Kiang-Si, par Bonanate.

La mis-

sion de Sin-Fong a kt6 prot6gee; les Sudistes s'en
vont.
Conversions ae Tcki-Kiang, par le frire coadjuteur

Marco. II avait gueri us homme au moyen de bicarbonate de soude; cet homme encore palen se fit ap6tre;

il amena trente families; le maitre d'6cole du pays se
vit oblige de leur enseigner le catichisme. Tout le
pays veut se convertir et parle de changer la pagode
en chapelle. Je vais les visiter avec un catichiste. Je
m'avance jusqu'i la pagode d'oit le bonze a 6t6 chass6;
j'y entre et l1,devant I'idole doree, je lear parle du
vrai Dieu; ils me proposent de jeter Fidole A I'eau;
mais le maitre d'6cole me dit tout bas qu'il y a encore
des recalcitrants et qu'il serait plus sage d'attendre; je
le rassure en disant qie cela regarde M. Asinelli. Je
fos conduit a l'6cole; j'interrogeai les enfants et je
leur fis 6crire sur leur ardoise : Dieu. Ame. Eternit6.
Je fus ensuite invite a aller diner chez un des principaux du pays. Pendant le repas, entour6 de curieux,
je fis aux enfants ma petite predication de 1'6cole. En
revenant, je demande a mon homme comment il a fait
pour convertir ces gens-la, quels arguments apodictique'sil leur a servis. II me r6pond : a Je leur ai dit:
faites-vous chr6tiens; ce n'est pas que je le veuille;
mais, voili, pourquoi pas? en effet, n'est-ce pas vrai?
eh bient si vous voulez, allons! c'est chose faite. 0
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Cela montre que Dieu se sert dans la conversion des
instruments les plus faibles, des moyens les plus inutiles en apparence.
Une famille nombreuse de paiens avait &t6 6prouv6e
par l'incendie et I'inondation, ils vinrent chercher fortune pros de nous; il y avait dans la famille un gargon de neuf ans. II s'affectionna a moi et moi a lui.
Bient6t il me dit qu'il voulait etre chr6tien, que ses
parents le lui permettaient, mais sans se convertir euxmemes. II se fit ap6tre, leur enseigna le signe de la
croix, les mysthres, me conduisant tous ses parents
qui 6taient de passage; bient6t toute la famille se
dCclara prete a entrer au cat6chum6nat. Leur ancienne
patronne vint les voir; le petit me la conduisit dans
l'esperance qu'elle se ferait chretienne; mais elle 6tait
riche et ii est difficile aux riches de passer par le trou
de l'aiguille; aussi la dame s'arrangea pour ne plus
se rencontrer avec le petit, ce qui mortifia beaucoup
cet enfant sans le d6courager. Cette dame avait un
fils du meme age que lui; il s'attacha a lui, l'enthousiasma pour la religion chr6tienne et, par ce moyen,
amena la vieille A se faire chr6tienne, elle aussi. Elle
d6truisit ses idoles et,pour les remplacer,le petit offrit
les images qu'on lui avait donn6es et auxquelles il
tenait beaucoup. L'enfant fut accept6 a 1'6cole des
catichumenes oi, trouvant les objets trop beaux pour
lui, il pratiquait la charit6; il fut baptis6 le jour de la
Pentec6te avec quatre de ses parents et fit sa premiere
communion le m&me jour.
Douze mttiers, treize miseres, par Chanet. Les douze
metiers sont : I* cure, 2* missionnaire, 3° avocat et
juge des chr6tiens, 4" administrateur des ressources
de la communaute, 5* architecte, 6' conferencier, pr6dicateur, 7° cat6chiste, 80 maitre d'6cole, 9° acheteur
de terrains, io* organisateur des comitis pour les inon-

-

569 -

dations, I1 iitem pour s6cheresse et 6pid6mie, 12 conciliateur dans les r6voltes; les treize miseres sont les
.dopze indiqu6es plus haut, plus celle de qu8teur.
I5 avril 1923.
Nan-chang, par Capozzi. Une petite de quatre ans
ne voulait plus manger; elle voulait s'unir h J6sus, on
l'admit a la communion et elle mourut peu apres.
Fundrailles en Chine, par Fr. Marco. II s'agit d'un
riche chritien aux fun6railles duquel le missionnaire
ne peut assister. II y a une longue file de porteurs,
de musiciens, de pleureuses.

PROVINCE DE NAPLES
Lettre de M. fERDIER, superieurgindral
aux FILLES DE LA CHARITE, de la province de Naples
Paris, 3 juin 1923.

MES BIEN CHERES SCEURS,

La grace de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais!
Je venais a peine de d6signer le successeur du respectable M. Morino Jean dans son office de directeur
de votre province, que le t6legramme m'apportait la
nouvelle, toujours douloureuse, bien que non inattendue, de sa mort.
M. Morino m'avait, en effet, A plusieurs reprises,
pri et suppli6 de le d6charger de son double office
de visiteur des missionnaires de la province de Naples
et de directeur des Filles de la Charit6 de la mime
province. Voila deux ans et demni, je lui donnai satisfaction pour le premier point, le priant de conserver
encore son seul office de directeur, puisque sa sante,
malgr6 des alt6rations et malgr6 le poids des annees
dej. nombreuses, lui permettait de confesser, de pr6cher, d'assister au conseil et de recevoir les Sceurs.
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Dernierement, sentant les atteintes de la maladie
qui devait le ravir aux missionnaires et aux sceurs, et

comprenant que l'heure du grand repos ne saurait
beaucoup tarder, il renouvela ses instances, demandant d'etre d6charg6, afin de se pr6parer au dernier
jour, en goftant un repos, bien n&cessaire et bien
m6rite, qui paraissait ne devoir pas &treinutile pour
prolonger une pr6cieuse vie.
Je crus, cette fois, devoir lui accorder ce qu'il demandait et pensai a lui trouver un successeur. Dans ma
pens6e, ce visiteur aurait le temps de profiter de 1'experience du respectable directeur. Plus rapide que je
ne croyais, le mal fit bient6t de grands progres, et
maintenant le voilA dans un monde meilleur, se reposant du repos 6ternel que vos prieres, en union A
celles de 1'Eglise, out implore et implorent encore
pour lui.
Ce repos, non moins bien m6rit6 que celui que j'esperais lui procurer sur terre, couronne une vie de
labeur incessant, de travail que la mort seule a pu
interrompre; et l'expression dont nous aimons a faire
un eloge pour les bons travailleurs, qu'il est mort les
armes a la main, trouve en M. Morino sa tres exacte
application. N'ai-je pas reou, presque a la veille de :sa
mort, un de ses nouveaux travaux destinus.A la sanctification du clerg6 qui fut vraiment le grand but de
sa vie, fidele en cela aux exemples et aux enseignements de saint Vincent?
Son activit6, son zele infatigable, vous les avez
toutes connus, vous toutes qui composez la province de
Naples, et vous les avez admirxs, faisant remonter a
Dieu cette merveilleuse prolongation de travail et de
vie au service de votre Compagnie. Maintenant, il
n'est plus, et apres les justes regrets dus a une pr6cieuse m6moire, je vous dois faire connaitre le nom de-
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celui que j'avais destine pour cette charge, toute de
delicatesse, de bont6, d'esprit de foi, de surnaturel
devouement a vos ames.
M. Raphael Rispoli, a qui d6ji j'avais confi6 le soin
et la direction des missionnaires de la province de
Naples et qui avait done remplac6 M. Morino dans
son office de visiteur, m'a paru indiqu6 pour le remplacer dans sa charge de directeur. A cet effet, je lui
ai envoy6 la patente qui lui confere les attributions
ordinaires des directeurs de provinces. Je compte pleinement sur son d6vouement; comptez-y vous-memes.
Recourez a lui quand vous aurez besoin de lumibre,
d'encouragement, de consolation et des permissioins
qui sont de son ressort. 11 vous animera toujours .
1'amour et a la pratique de la rtgle, de toute la regle,
en tous ses points; vous montrera les hautes et spirituelles raisons qui doivent vous la faire accepter, malgr6 les in6vitables sacrifices qu'elle doit amener avec
l'esprit, aux
elle; il vous demandera la fid61itt6
pieuses traditions, aux saints usages de la communate6 et vous en fera comprendre la necessit6; il vous
exhortera i la g6n6reuse observance des saints voeux
dans toutes leurs obligations, m6me et surtout dans
celles de ces obligations qui trouveraient en la pauvre
nature quelque r6pugnance plus marqu6e. En un mot,
it n'6pargnera rien pour que, depuis la plus petite
sceur du s6minaire jusqu'fi la plus v6n6rable des
anciennes, vous deveniez et restiez toutes et toujours
de vraies Filles de la Charit6, v6ritables 'enfants de
saint Vincent de Paul.
M. Morino, en meme temps que directeur de la province, 6tait aussi supbrieur des missionnaires de
Chiaia. J'ai cru bon et utile, tant pour la maison centrale que pour les soeurs de la province, de d6signer
M. Troisi Ange pour remplacer M. Morino A la tete
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des missionnaires plus specialement charges du ser-

vice spirituel de la maison centrale. Cette nomination
vous sera, j'aime a l'esp6rer, particulierement agr6able,
en assurant A votre nouveau directeur et a la respectable visitatrice le pricieux concours de ce missionnaire qui, depuis tant d'ann6es,se d6voue pour votre
avancement spirituel.
Me recommandant a vos prieres, je me dis, dans les
Saints Cceurs de J6sus et de Marie, mes bien chores
soeurs, votre tout d6voue serviteur.
F. VERDIER,

i. p. d. 1.m.
Supirieur gindral.

POLOGNE
A I'occasion de la visite de M. le Sup6rieur general
i Poznan, les dames de la Charit6 de ce pays ort lu le
compte rendu suivant :
-TRES

HONOR-

PERE SUPERIEUR GENERAL,

Profond6ment touchies de votre visite, nous nous
reunissons aujourd'hui, les Dames de'Charit6 de saint
Vincent de Paul, avec une joie vraiment filiale et un
coeur reconnaissant pour saluer votre arrivie i Poznan.
Malheureusement nous ne sommes pas aussi nombreuses que nous 1'aurions voulu, soit a cause des
vacances, soit parce que notre societ6, repr6sentant un
autre type que celle de Varsovie et de Lwow, est
rApandue dans toutes les grandes et petites villes de
la Posnanie.
Permettez, tris R6v6rend Pere, que nous vous, initiions a nos modestes travaux qui sont seulement une
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petite parcelle de cette sublime organisation de notre
saint Patron.
L'ceuvre des Dames de Charit6 de saint Vincent de
Paul a Poznan a 6et fond6e en i853 par le Pere Kamocki, missionnaire lazariste, directeur des Soeurs de
Charite en Posnanie. Pour des raisons de communaut,, il fut transf6er en France; c'est . Paris, pros de
l'6glise de 1'Assomption, qu'il passa vingt annees, et
c'est la qu'il mourut. II ne cessa de s'int6resser a
l'ceuvre de saint Vincent, en dirigeant de loin les
Dames de Charit6 de Poznan.
La premiere prbsidente fut Mme la princesse C&cile
Driadynska, femme de haute vertu et de grand cceur.
C'est l'humble petite maison de Saint-Joseph oii nous
sommes rassembl6es qui a 6ti le berceau de cette
oeuvre. Les commencements furent difficiles. D'apres
le compte rendu de 1'ann6e de la fondation, 15 dames
seulement furent inscrites comme membres.
Pendant une quarantaine d'annees, I'oeuvre des conferences avancait a pas lents. Ce n'est que depuis
1895 que le rapport g6n6ral mentionne 16 conf6rences
et que I'activit6 grandit et prend un nouvel essor.
En 1902, la seule conference de Saint-Joseph &
Poznan ne pouvait suffirea la tAche - 5 paroisses de
la ville ouvrent de nouvelles soci&t6s. Ce changement
est dI A Mgr Likowski, qui avait une admirable compr6hension de l'esprit sacerdotal et des vues de notre
saint fondateur, et pendant ces ann6es de dures pers6cutions prussiennes il surmonta d'innombrables
difficult6s pour 61argir et d6velopper les ceuvres de
saint Vincent. L'association combine sa marche progressive, malgri que le gouvernement allemand, craignant l'influence des dames et faisant tout pour neutraliser l'action de l'oeuvre, employAt tous les moyens
pour remplacer la charite priv6e par des lois sociales.
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Mais notre foi et notre nationalit6 persecutees trouvaient aussi mille moyens de secourir toutes les miseres
et d6tresses nationales. Dans beaucoup de conferences,
les Dames de Charit6 et l'association des jeunes filles a
Poznan parcouraient toutes les paroisses et enseignaient a lire aux pauvres enfants polonais sur le
petit catechisme, car a l'gge de leur premiere communion ils 6taient encore incapables de lire le polonais, tout enseignement de leur langue maternelle
6tant rigoureusement interdit par le gouvernement
prussien.
A la visite des pauvres, qui est leur wuvre principale
et fondamentale, les dames, inspir6es par 1'ardente chariti de saint Vincent, joignent un inter&t actif pour
vieillards et incurables, ouvroirs, patronages, visite
des prisons, distributions des soupes pour ceuxqui ne
peuvent gagner leur pain, alimentation des enfants,
secours moraux aux filles p6cheresses; elles n'oublient
pas les fruits spirituels; elles pinetrent avec respect
et discretion chez ceux qui, a cause des revers de la
fortune, d6sirent se faire ignorer du monde - leur
nombre va toujours croissant, surtout dans notre pays
si proche des cruautbs bolcheviques.
Pendant la guerre, les soci6tes ont des devoirs sp6ciaux. En 1918, apres l'b6roique d6fense de la ville de
Lwow, au moment de la grande famine, toutes les
associations de Poznanie organis&rent une journie de
quete et reunirent une somme si consid6rable que,
d'apres l'expression des dames de Lwow, elle a suffi
aux besoins de tous les pauvres pendant I'hiver. En
l'annee i920, une journe pareille fut destinte aux
pauvres de la Silbsie, pour y fonder des conferences
et des ceuvres de saint Vincent.
S. Em, le cardinal Dalbor, voyant les 6glises d6vasties par les armies ennemies, invita les Dames de
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Charit6 i s'associer a une action sp6ciale pour fournir
aux 6glises pillues des ornements et du linge.
Les Dames de saint Vincent organisaient aussi des
bureaux de renseignements pour les families de
soldats.
Ces oeuvres se continuent toujours et sont maintenant specialement actuelles, out la difficult6 de trouver
du travail augmente la misere.
La soci&t6 des Dames de Charit6 se propage de plus
en plus dans toutes les villes de la province et aussi
parmi nos villageoises dans nos campagnes, et aujourIl0o soci6tes de Dames
d'hui nous sommes arriv6es
de Charit6, avec plus de Ioooo membres.
Un conseil g6enral les lie entre elles et entretient
l'unit, d'esprit et d'action.
Chaque ann6e, le 9 d6cembre,, les d6l6gu6es se
reunissent a l'assembl6e g6nerale, pr6sidbe par S. Em.
le cardinal Dalbor, primat de Pologne, qui est le
directeur du conseil g6neral et le protecteur de toute
notre societ6.
L'oeuvre de saint Vincent sert d'union entre les
pauvres et les riches, et quand, pendant la guerre,
tout s'6croulait autour de nous, et que la science
meme et les decouvertes scientifiques ne servaient
avant tout qu'a aggraver les horreurs de la guerre, la
charite seule trouva des forces et de nouvelles 6nergies
pour adoucir et secourir la misere morale et physique
de l'homme malheureux et souffrant.
Notre patrie, par la grace divine, est aujourd'hui
libre du joug ennemi; nous esp6rons que dans ce
moment, oui tout renait A une vie nouvelle et libre en
Pologne, la charit6 aussi renaitra plus vigoureuse que
jamais et que 1'association de saint Vincent de Paul
suivra les traces de son grand patron frangais avec
plus de ferveur encore.
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Voila en quelques mots Phistoire de cette association pendant soixante-dix ans; nous vous prions, Tres
Honori Pire, de la b6nir et,en recommandant humblement nos oeuvres a vos prieres, nous osons vous demander de nous garder un paternel et bienveillant
souvenir.

ASIE
ASIE MINEURE
LETTRE DE M. LOBRY, VISITEUR,
SUR

LES

EVENEMENTS

DE

SMYRNE

(suite)
er octobre 1922. Dimanche.-

A la confdrence donn6e

aux soeurs, j'ai rappel6 qu'elles ne doivent pas chercher A savoir les nouvelles publi6es par les journaux,
ni se laisser impressionner par tous les racontars qui
excitent la peur. Leur devoir est de rester calmes,
d'apaiser les craintes des personnes qui craignent.
Quant a elles, elles n'ont qu'a se loger A l'enseigne de
la Providence, s'appliquant A faire les affaires de
Dieu, qui, Lui, se charge de faire les n6tres, a 8tre, en
un mot, de vraies Filles de saint Vincent.
Je reqois des lettres de Smyrne. L'archeveque de
Smyrne, Mgr Vallega, me dit avoir tout perdu dans
1'incendie. Mais cela n'est rien, dit-il, aupres de la
ruine des ceuvres. II parait vraiment impressionn6.
M. Goidin m'6crit avoir adress6 a l'amiral Dumesnil, avant sa rentr6e a Constantinople, une lettre
dictbe par la reconnaissance la plus vive, pour tout
ce qu'il a fait personnellement, et par ses officiers et
marins, en faveur des Filles de la Charit6 et des missionnaires, dans la catastrophe qui a atteint Smyrne.
M. Goidin me donne encore certains renseignements
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sur la mort et les funerailles de la sceur Angele Coupar. A bord de 1'Edgar-Quinet, une chambre mortuaire avait Rt6 organis6e a 1'entr6e du carr6 des
officiers, au moyen de rideaux et de drapeaux, pour y
d6poser les restes de la Fille de la Charitd.
I Les personnes chargees d'avertir les sceurs de
Bournabat, 6 crit M. Goidin, n'ayant pu le faire, nous
avions la p6nible mission, M. de B6ar, officier de
marine, et moi, d'annoncer la mort a la fois et de presenter le cercueil. L'auto fut arr&tec A trente pas, et
nous allIme» doucement annoncer la nouvelle aux
sceurs et les preparer a recevoir leur compagne morte,
alors que, la' veille encore, des officiers de marine._
leur avaient dit qu'allant beaucoup mieux, elle devalt
rentrer ce meme jour.
( Le lundi matin, de bonne heure,.messe et obsiques

A I'6glise,et cortege accompagni de six soldats turcs,
Sle tout avec profonde emotion et gran4e edification.
< La sceur Duquesnay se surmene .et en fait plus
-qu'elle ne peut, vu 1'6tat de faiblesse dans lequel elle
6tait encore il y a quelques semaines. Sa maison, tout
en restant orphelinat, est un peu h6pital, et c'est a ce
titre particulier qu'elle recoit protection et un certain
ravitaillement du gouvernement local. Elle a aussi
recueilli quatre enfants abandonn6s. Un riche negociant franvais, M. Belhomme, est fort .dvou6 aux
soeus et t leurs r6fugibs dont il facilite I'exode.
< Au College du Sacr6-Coeur, nous sommes dans
une maison pr6servie du feu, laiss6e dans an grand
,tat de disordre et de salete par les 3oo r6fugi6s que
nous abritions les jours qui prec6derent I'incendie et
remplie d'un centimetre de cendres dans les coins et
recoins. Nous y respirons encore la fumee et I'odeur
du roussi de tons les foyers environnants qui achivent
de se consumer, sans autre danger. Treize marins
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nous gardent. Nous avons decouvert la sacristie de la
chapelle de la Providence un pen atteinte par les
flammes et d6ja quelque peu visitee par les pillards.
Ils nous ont laiss6 de fort bons restes en ornements,
vases sacr6s, et surtout lingerie. Le tout a ete transport6 chez nous, ainsi que les choses de sacristie de la
cathidrale et de l'6glise Saint-Polycarpe.
( La sceur Apolline Querriere est chez nous, en
compagnie de Mme Issaverdens. Elles mettent de
l'ordre et rangent les objets sauves. II importe que
quatre ou cinq sceurs valides et actives reviennent,
c'est n&cessaire. - Goidin.
De Boudji, j'ai aussi requ une lettre de la soeur
Rousset, je la transcris :
a Je me reproche chaque jour de ne pas vous avoir
encore donne des nouvelles de notre petit Boudja,
pensant que ma sceur Macart vous a parl6 de nous.
Vous apprendrez sans doute avec plaisir que nous
sommes rest6es toutes les quatre A notre poste, car
jamais je n'aurais pu me r6soudre a quitter notre
maison que j'habite depuis plus de quarante-trois ans;
ni le pillage, ni le feu, rien, ce me semble, n'aurait pu
m'arracher de li. Mais enfin, graces a Dieu, nous
n'avons pas trop souffert et sommes pour le pr6sent,
la bonne Providence de tout le village.
( Les autoritis turques sont des plus bienveillantes
pour nous et ne cherchent qu'a nous faire plaisir. Ma
sceur Marthe, qui salt leur langue, est sans cesse
aupres d'eux, demandant des faveurs pour les uns et
pour les autres. Ma soeur Agnes, chaque jour, va a
Smyrne pour favoriser le d6part de beaucoup de
refugies.
o M. l'amiral Dumesnil nous a envoy6 deux fois son
aide de camp et lui-meme est venu ces jours-ci nous
rendre visite. 11 nous a grandement fl6icities de ne
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pas avoir quitt la maison. II n'a pu nous envoyer des

marins pour nous garder, mais nous avons demand6 la
police turque pendant les plus mauvais jours, et ils
ont fait bonne garde, nuit et jour, devant deux portes.
M. I'Amiral, d'apres notre r&cit, a envoy6 son aide de
camp aupres des autorit6s locales turques, pour les
remercier en son nom et au nom de la France, ce qui
les. a beaucoup flatt6es.
« Des le debut, la maison s'est remplie de villageois
et, apres I'incendie de Smyrne, les pauvres r6fugies
ont encore t& nombreux. Pourtan, ces jours-ci, de gre
ou de force, ils sont obliges de partir, car la loi les y
oblige. 11 ne nous restera que des Francais et des Italiens de la ville dont les maisons sont brilees.
(c Quelques Peres Capucins 6tant venus de Smyrne
s'abriter dans leur couvent de Boudja, nous procurent
la messe chaque jour chez nous. C'est i-ris bien pour
nous, car nous sommes toutes plus ou moins fatigu6es,
ayant eun veiller pendant plusieurs nuits, crainte du feu
ou des pillards, mais j'ai toute confiance que Dieu nous
donnera des forces jusqu'au bout. 4 -. Saeur Rousset.
La soeur Degiovanni m'annonce que le prieur de
l'h6pital Saint-Antoine leur a procure une maison pour
continuer l'oeuvre de I'h6pital des catholiques de
Smyrne. Elles ont la messe chaque jour et les r6fugies
y assistent avec grande d6votion. Plusieurs fois, les
sours sont allies a l'h6pital Saint-Antoine. Elles ont
retrouv6 la sacristie intacte. Linges sacr6s, ornements,
calices et ciboires ont 6t6 retrouves. Comme elles manquaient de linge personnel, ma soeur Visitatrice va y
pourvoir.
Une lettre de M. Dekempener, datee du 25 sep-.
tembre, m'est remise; en voici le resume : a Boudja,
les sceurs font une bonne besogne, elles se devouent

toutes quatre admirablement au milieu de leurs 6migres
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ou sinistr6s. Elles sont gaies et confiantes. Au Coula
Saint-Joseph, une 6quipe de marins s'occupe de tous
les travaux que nous souhaitons faire. On a commence
par faire mettre en 6tat le grand bassin pour que l'on
puisse arroser ce qui reste des cultures. Le chef
d'6quipe a ordre de faire faire des rondes de nuit et
de tirer sur quiconque se trouverait dans la propri&te.
L'amiral veut que l'on sente que la garde est faite
serieusement.
A l'h6pital francais, on a fait des distributions de
pain et de soupe. Il parait que la ru6e a 6t6 indescriptible. II y a, h6las! tant de malheureux affamts. Le
quai est noir de monde qui attend jour et nuit pour
s'embarquer. Ceux de Smyrne sont a peu pres partis;
maintenant, ce sont ceux de l'int6rieur. Les sceurs ont
trouv6 unanouveau-n6 sous le porche d'une maison; on
le baptisera demain.
M. Dekempener a vu le medecin de la marine attach6
i l'h6pital francais et lui a dit que les sceurs avaient
besoin de sa maison, qui, du reste, est a elles, pour se
loger et n'avoir plus a faire la navette entre le Coula
et I'h6pital. Inquiet an sujet de son mobilier, le docteur, qui consent A c6der la maison et a prendre une
chambre dans l'h6pital, a pri6 M. Dekempener de
demander a 1'amiral et au consul de faire arriver ses
meubles en France. M. Dekempener le lui a promis.
Dans une visite faite au consulat par nos confreres
pour avoir des laissez-passer, M. Graillet fit part du
t6legramme dans lequel nous demandions le retour
d'une partie du personnel du Coula. II n'osait prendre
sur lui de r6pondre affirmativement. C'cst alors qu'a
6t6 r6dig6 le t6l6gramme dont j'ai parle dejk. M. Dekempener dit dans sa lettre que les sceurs qui reviendront au Coula ne doivent pas avoir peur des coups de
feu, des explosions, etc.
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Mgr Vall6ga est fort inquiet sur la situation qui
sera faite aux chretiens; il souhaiterait pouvoir se
rendre a Rome pour en faire l'expose au Saint-Siege.
II souffre et demande k M. Dekempener de venir le
voir au moins tous les deux jours.
Les soeurs remmenent encore au Coula un enfant
dont le pire et la mere out et6 tues sur le quai, c'est le
troisieme depuis qu'on y est rentr6.
M. Dekempener est all6 le 28 septembre a Bournabat. Le voyage est p1nible, parce qu'on est arrPte a
tout bout de champ par des sentinelles qui demandent
le visica (laissez-passer). I1 n'en avait pas, car la police
turque n'avait pas encore vise celui donn6 par le consulat,et il dut faire un grand detour. Les sceurs vont
bien: on a embarqu6 la'plupart de leurs ri±ugi6s, ce
qui les a soulag6es. Le dispensaire fonctionne, les
soldats turcs viennent se faire soigner. Onapa heureusement faire passer chez les sceurs tout le fond de
pharmacie d'un locataire. La sceur Duquesnay pretend
aller bien, mais elle me parait plus animi6e qu'il y a
un mois. La marine a ravitaill6 les seurs pour un
mois.
Au Coula, il est de toute n6cessit6 que des enfants
y arrivent, dit M. Dekempener en terminant sa lettre.
11 va faire en sorte de voir l'amiral et ii lui demandera
de le faire aller jusqu'a Constantinople i la premiere
occasion, pour m'exposer la situation mieux qu'on ne
peut le faire par lettres. En effet, en ce i" octobre,
vers le soir, M. Dekempener nous arrive brusquement.
11 est venu sur le croiseur Metz qui a amend FranklinBouillon a Constantinople.
2 octobre. - Les craintes deviennent plus vives dansConstantinople. Un certain nombre de personnes
fuient la Turquie. C'est qu'en effet, on craint une
brusque arrivie de l'arm6e k6maliste.

-

583 -

Dans la matinee, un commandant et deux officiers

du 660 de ligne viennent examiner 1'enclos de SaintBenoit A I'effet de constater lesmoyens Aprendre pour
le prot6ger et le d6fendre si cela devient n6cessaire.
3 octobre. -J'ecris a l'amiral Dumesnil, qui vient de
rentrer A Constantinople, pour le remercier en teimes
tres sentis de tout ce qu'il a fait pour proteger les soeurs
et les missionnaires dans la catastrophe de Smyrne.
Avec M. Poulin et M. Dekempener, nous rendons
visite au nonce de Bucarest, Mgr Marmaggi, arrive hier
incognito, envoy6 par le Pape pour repr6senter le SaintSiege en Turquie. L'an dernier, j'avais eu I'occasion
de faire connaissance avec lui, lors de mon s6jour b
Bucarest. II nous dit avoir 6it averti par d6peche de se
rendre sans retard a Constantinople' oh il trouverait
des indications. Or, le pli de Rome n'est pas venu
encore, ajouta-t-il. Quand nous primes cong6 de Ini, il
nous dit qu'il serendait a l'ambassade de France aupres
du gen&ral Pell,, que c'6tait sa premiire visite.
C'est aujourd'hui que s'ouvre A Moudania une conf6rence militaire entre gne6raux turcs et g6n&raux
.allibs. Tout n'ira pas tout seul et 1'on peut s'attendre
A de nouveaux affolements dans la ville.
4 octobre. - Nous tenons conseil avec ma sceur Visitatrice pour traiter la question des sceurs et des enfants
qui pourraient rentrer au Coula Saint-Joseph. On a

aussi envisag6 la possibilit6 de se servir des baraquemeats pour rouvrir une classe ou deux a I'h6pital franjais de Smyrne.
Dans la journbe, j'ai eu l'occasion de rencontrer
Mgr Marmaggi. I1 m'a donn6 de bonnes nouvelles de
M. Blanchet, du bien qu'iI fait A Bucarest, du besoin
qu'il a d'avoir un missionnaire avec lui, vu le travail
qu'il y a A faire. II me parle aussi fort avantageusement des sceurs et me dit avoir 6crit au Tres Honor6
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Pere Verdier pour obtenir une augmentation de seurs.
Au sujet de l'Orient, il m'a dit ne pas connaitre la
Turquie. Je lui ai expos6 que la grave question qui se
pose est celle des chritiens, de leur exode de I'Asie
Mineure et, ces jours-ci, de la Thrace. De plus, on est
dans le cas de se demander dans quelle situation vont
se trouver les catholiques des rites diff6rents, voire
meme les Latins.
Pendant le court sejour de M. Dekempener a SaintBenoit, nous avons examin6 du mieux possible tout
ce qui concerne nos aeuvres de Smyrne. Des ce soir, ii
repart par le Pierre-Loti. II emporte du linge et des
vetements pour Mgr Valliga, en bonne partie .fournis
par la Delegation Apostolique.
5 octobre. -

La matinee a lieu a la maison de la

Paix, l'enterrement de la soeur Antoinette Dumas, age
de quatre-vingts ans et ayant cinquante-quatre ann6es
de vocation. Elle est rest6e vaillante jusque peu de
jours avant sa mort et elle demeure pour ses compagnes
un modele d'amour pour le-travail.
On n'est pas completement rassure sur la conference
de Moudania. Malgr6 1'6moi qui r6gne en ville, on
compte plus de six cents 616ves presents au college de
Saint-Benoit. Cettesemaine, accompagn6 de M. Poulin,
j'ai tenu a rendre visite h toutes les maisons de nos
soeurs. Toutes, a fort peu d'exceptions pres, restent
tres calmes, simplement appliquies a leurs offices,
malgr6 tous les bruits du dehors qui peuvent arriver
jusqu' elles. Ce soir, nous sommes alles sur la c6te
d'Asie, a Scutari. Nos sceurs, bien que plus menac6es,
si menace il y a, restent absolument paisibles.
6 octobre. -

Le commandant du Vinh-Long, bateau-

transport militaire, vientme rendre visite. II m'apprend
que sonitineraire indique qu'il doit passer par Smyrne.

Je lui propose d'emmener des sceurs et des enfants du
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Coula Saint-Joseph, ce qu'il accepte volontiers,
moyennant l'assentiment de l'amiral. Je pr-viens ma
sceur visitatrice pour que, sans retard, elle fasse les
d6marches n6cessaires et prenne les mesures en cons6quence.
7 octobre. - M. Legouy a, dans son laboratoire, les
appareils nicessaires pour recevoir les d6p&ches transmises par la t6l6graphie sans fil. Dans la mesure que
ses classes lui en laissent le loisir, il cueille des depeches interessanles venant de Paris, de Nantes et de
Bordeaux. Ce soir, il m'apporte des nouvelles plut6t
inquietantes. L'heure demeure s6rieuse, voire meme

grave.
(A suivre.)

LOBRY.

CHINE
Le Bulletin de PUnion du Clergi (belge) en faveur des Mis-

sions, publie un article interessant sur les Missions de Chine
en general. Citons quelques passages :

L'augmentation pour les Missions des Lazaristes au
Tchk-ly est de 349 280 catholiques, ou 253,5 p. Ioo du
cbiffre de 19o5
Si nous envisageons le vicariat du Tche-ly nord,
unique en 9go5 et les trois vicariats de 1918 qui le continuent, I'augmentation est de 313 132 catholiques ou
345,5 p. ioo du chiffre de i9o5, soit le tiers de I'augmentation totale de la population catholique pour les
cinquante nissions de toute la Chine en 1918 (934 3o0).
Ce r6sultit est, sans contestation possible, magnifique, et un petit calcul nous en fera mieux encore
ressortir l'importance :
Si 1'avance avait 6te la m&me dans toutes les Mis-
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sions, la population catholique dela Chine efit ite, en
1918, de pris de 440000oooo0.
Le meme bulletin constate que l'argent est un des facteursde progrbs et il ajoute :
En 1913, les recettes de la Propagation de la Foi,
centralisdes a Lyon s'etaient 6lev6es A 8 114983 francs;

en 1922, les recettes centralis6es a Rome out atteint
20 millions de francs frana-is.
En comparant les deux totaux, les 6tourdis s'extasieront! Le r6dacteurdes Missions catholiques, de Lyon
(et nous ne pouvons nous emp&cher de le filiciter
d'entrer de plus en plus dans la vole des ( r6alisations »
au sens ambricain du mot) nous expose, numnro du
13 avril 1923, ce qu'il faut penser de la valeur reelle
de ces 20 millions.
8 114 983 de 1913.valaient: 8 114983 francs suisses,
321 767 livres sterling, 1566 598 dollars americains.
Les 20 millions de 1922 valent respectivement :
6 451 612 francs suisses, 257 433 livres -sterling,
S211 326 dollars americains.
La recette de 1922 est done en diminution sur celle
de I913 de :
1 663 3mi francs suisses,
64 334 livres anglaises,
355 272 dollars americains.
Et ce n'est pas tout: deux facteurs accentuent encore la moins-value :
I*Le rench6rissement est g6neral et le dollar amiricain lui-meme n'a plus la mame puissance d'achat;
2" Le nombre des Missions a augment& et la majoration du diviseur a affaibli d'autant la part de chacune.
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PROVINCE SEPTENTRIONALE
Voici quelques extraits du tableau gen6ral de 1'6tat
de nos Missions du Nord :
ReliReligieux et gieux
Pratres Pretres reliet reli- SrnmiChreuens. euro- iodi- gieuses gieuses naristes,
p~ens. genes.
euroindip&ns. genes.

Tchi-ly septentrionil

.......

.

285 3oo

24

96

223

69

163

82306
oo100209
42071

19
17

41
48
20

29

i58
39
16

161
115
34

Tchi-ly m-ridio-occidental. .....
..
Tch6-ly central. . .
Tch6-ly maritime .

1o

17
44

Manque le Tchi-ly oriental.

TCHt-LY ORIENTAL
Nous empruntons a l'CEusre-apostoliqued'octobre 1923
Particle suivant de Mgr Geurts sur la Congregation chinoise
,des Soeurs de 1'Immaculee-Conception.

Nous avons

a Youngpingfou, depuis bient6t une

vingtaine d'annees, une petite communaut6 de soeurs
chinoises, gous le nom de l'Immaculee-Conception, et
vulgairement appelees <( Mariales ), dont le but est

'instruction des cathchumenes feammes dans les catichum6nats et des filles chr6tiennes dans les 6coles,
ainsi que la direction de nos petits orphelinats de la
Sainte-Enfance.
L'CEuvre des orphelinats a &t6 pen h peu rel6guee
a I'arridre-plan, pour la bonne raison que, dans le territoire de notre Mission, nous avons, moins qu'ailleurs,l'occasion de recueillir des enfants abandonnes.
L'oeuvre cependant continue d'exister sur une petite
echelle, selon les besoins du vicariat.
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L'ceuvre principale de la Soci6te, en ce moment, est
1'instruction donn6e aux femmes et aux filles qui se
pr6parent au bapteme dans les catichum6nats et aux
filles chr6tiennes, et meme payennes, dans les 6coles
primaires.
Depuis le mois de novembre jusqu'aux premiers
jours de juin, une douzaine de petites soeurs, c'est-adire autant que nous en avons de disponibles, sont
dispers6es, deux a deux, dans les catechumenats, qui
ne sont autre chose que des maisons loubes ou mises
gracieusement A leur disposition par les cat6chumbnes
eux- mmes.
Le bien que font ces bonnes filles est immense : non
qu'elles soient bien savantes ni bien habiles, mais
elles ont la foi forte et, par la conviction de leur
enseignement et l'entrainement de leurs bons exemples, elles r6ussissent a faire entrer la foi dans l'&me
de ces pauvres payennes qui, n'ayant jamais su pourquoi elles sont sur cette terre, se montrent d'ordinaire
si heureuses d'apprendre que, dans la religion catholique, elles peuvent aspirer an vrai bonheur, inconnu
dans leur existence paienne. Convaincues jusque-l,
grace a la mentalit. chinoise et aux mceurs payennes,
d'etre d'une condition inferieure et peu dignes d'attention, ces pauvres femmes, en apprenant que, elles
aussi, ont une Ame immortelle, destin6e a vivre et A
jouir iternellement dans le ciel, se relivent a leurs
propres yeux.
Ainsi, une nouvelle chr6tiente, qui a eu 1'avantage
de recevoir 1'iducation dans un de ces catechum6nats
dirig6s par les Mariales, donne gen6ralement les plus
solides esperances pour l'avenir! C'est que par 'influence de la femmne devenue chretienne, de la mere
surtout, le salut de la famille est assur6. C'est elle en
effet qui, en prenant a l'interieur de la maison soin des
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enfants et en les ilevant chr6tiennement dans l'amour
de Dieu et la fuite des p6ch6s, assure la persevirance
et par l1 meme le salut 6ternel de toute une gin&ration.
Ensuite, au point de vue materiel de l'6conomie, les
soeurs nous sont d'un pr4cieux secours et rendent de
grands services A la Mission. Voici comment : Bien
que ces dernieres annies l'instruction parmi le peuple
s'ýtende 6galement,jusqu'a un certain degr6, aux filles,
il n'en est pas moins vrai que la grande masse des
femmes et flles chinoises ne reooit aucune instruction et ne songe pas a apprendre A lire et a 6crire.
Cette absence absolue de toute instruction est 6videmment un obstacle 6norme quand il leur faut apprendre
le catechisme et les prieres; c'est en meme temps une
difficulte inouie pour les maitresses chargees de leur
enseigner la doctrine nacessaire Grice a Dieu, cellesci montrent dans cette tUche ardue, sans s'en douter,
une patience admirable et un devoucment a toute
6preuve.
Nous ne pouvons done pas demander aux femmes
paiennes qu'elles apprennent d'elles-memes, sans aide,
la lettre du cat6chisme, autant vaudrait mettre un
trait6 sur les couleurs entre les mains d'un aveugle.
Comme, en outre, il r6pugne aux mceurs chinoises de
voir les femmes et les filles se montrer habituellement
dans les rues, il va sans dire que nous ne pouvons
,d6cemment leur imposer de faire plusieurs fois par
jour le chemin du cat6chum6nat; de sorte que nous
sommes oblig6s, par la force des choses, de les reunir pendant la journ6e dans un local, et de leur fournir, en meme temps que I'enseignement chr6tien, la
nourriture de chaque jour. Heureusement que nous
pouvons compter sur nos sceurs enseignantes. Par leur
esprit d'6conomie et leur amour pour les biens de la
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Mission, elles privienneat bien-des inconvenients et
bien des abus qui pourraient facilement se produire
dans ces &coles a nourriture.
Quant aux ecoles primaires, dirig6es par les m&mes
soeurs et frequenties non seulement par des filles
chretiennes mais aussi par des filles paiennes, ii y
aurait tout avantage a les multiplier. Malheureusement, nous ne pouvons aller que tout doncement, tout
petitement.
L'enseignement primaire pour les filles est sans
-doute moins r6panda que pour Les garqons; toutefois,
dans les localit6s commercantes et plus populeuses, il
est de mise actuellement d'ouvrir one on deux ecoles
primaires pour les filles. Les quelques coles que nous
avons pu 6tablir ainsi sont fort appreciies par la population, tant poor la bonne tenue qui les distingue que
pour l'instruction serieuse que les enfants y reaoivent.
Ces petites ecoles out ainsi l'avantage de nous mettre
plus frequemment en relation avec les families paiennes
des enfants et de les disposer ainsi en faveur de la
religion Aussi, il n'est pasrare que l'entree d'une fille
a l'ecole soit le premier pas vers la conversion de toute
une famille. t1va sans dire que toutes les precautions
sont prises pour ecarter de nos enfants chritiens toot
danger quelconque qui pourrait rdsulter de ce voisinage avec un l66ment paien, du reste en forte minorite.
Mgr GEURTS.

TCHE-LY MERIDIO-OCCIDENTAL
Le Bulletin de 1'Union du clerg4 beige ea faveur
des missions y publie au article de M. Jamar, notre
confrere, sur l'historique de ce vicariat. La out travailli Mgr Anouilh, Mgr Tagliabue, Mgr Sarthou,
Mgr Bruguibre.
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En 1858, il y avait 14ooo chritiens; a la mort de
Mgr Anouilh, il yen avait 20000. Mgr Tagliabue etablit les retraites, les 6coles de catichistes, la Congregation des Josephines, il d6veloppa l'oeuvre des s6minaires, fit venir les Filles de la Charit6, organisa une
compagnie de cat6chistes baptiseurs. Quand il quitta
le vicariat, il y laissa 25 ooo chr6tiens. Mgr Bruguiere
eut la joie d'ordonner 20 pretres indigenes; il institua
une soci&t6 de cat6chistes enseignants sous le nom de
Freres de Saint-Paul. A sa mort, le vicariat comptait
48 5oo chretiens, 44 missionnaires dont 25 chinois,
Actuellement, ii y a 74 3g9 catholiques:

TCHE-LY SEPTENTRIONAL
LE BULLETIN CATHOLIQUE DE PIKIN.

- Mars 1923.
Mort M. de Schottey. Nous recommandons aux prieres.
de nos lecteurs, 1'ame de M. Auguste Schottey, provicaire de la Mission de Kingan. M. Schottey naquit
dans le Nord de la France en 1858. Entr6 dans la Congr6gation de la Mission en 1884, il fut envoyd en
Chine en 1886 et plac6 au Kiang-si meridional. Ordonnpr&tre par Mgr Bray, vicaire apostolique du Kiang-si
septentrional, il exerca successivement le saint ministhre a Nankang,. Kantcheou, Sinfong, Kichoei, Yongfong. En o903, il fut charg6 du petit s6minaire du
vicariat, charge qu'il a remplie avec zele durant de
longues annees. En 1907, il fut de plus charge de la.
direction des religieuses indigenes de Sainte-Anne.
Apres la division du Kiang-si meridional,il fut nomm6
directeur du district de Yuantcheou. C'est dans ce
dernier poste qu'il mourut en la ville de Pinghsiangle
26 janvier 1923.
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Le fond du caractere de M. Schottey etait la droiture, et il s'inspirait de cette disposition dans toutes
ses actions et toutes ses relations. I1 aimait a dire: <Je
ne m'occupe pas de ce que j'ai fait, ni de ce que je
ferai plus tard, je m'applique de mon mieux a ce que
j'ai a faire pour le moment. , Austere pour lui-meme,
il 6tait bon confr&re et d'humeur joyeuse. Bon serviteur, entrez dans lajoie de votre Maitre!
Pessimisme et apostolat. Le pessimisme est un poison
moral; il cultive les plantes v6neneuses; il decouvre
la toile d'araignee cachte, le d6faut de la cuirasse; il
appelle les optimistes utopistes et reveurs; il cherche
en tout I'ombre, ce qu'il y a de defectueux; il refroidit,
rend sceptique, tue.
L'optimisme, au contraire, puise dumiel partout, est
porte a I'admiration, a I'enthousiasme, s'attache A la
lumiere, regarde joyeusement en face la vie et les
devoirs; il vaut encore mieux bitir dans les airs des
chAteaux imaginaires comme les optimistes, que d'y
construire des cachots comme les esprits chagrins'et
m&contents.
- Avril 1923.
Les catholiques chinois donneront une residence
pour la deligation apostolique. - M. Crapez Henri,
qui 6tait jusqu'ici a Kia-Shing, vient d'6tre nomm6
superieur de Cha-La prbs P6kin. II est un des plus
assidus collaborateurs du Bulletin catholique et du Sa4erdos ix Sinis.
Les icoles catholiques, par Mgr de Vienne.,Tous les
missionnaires doivent connaitre les grandes lignes
des programmes scolaires du gouvernement chinois.
Faut-il faire reconnaitre nos &coles par le gouvernemert ? C'est utile et facile. Cependant, tout en suivant
les programmes du gouvernement, il faut nous rappeler
que nous devons former des chr6tiens, done ne pas
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n6gliger 1'enseignement religieux (catichisme, histoire
sainte, histoire de l'Eglise), ajouter 1'6ducation foncitrement chr6tienne (prieres, etc.). Quant aux programmes du gouvernement, ils donnent trop d'importance a des choses secondaires comme dessin, chant,
gymnastique; on pourra sans inconv6nient reduire tout
cela au strict n6cessaire. Quant aux livres a employer,
au dire de certains, les livres des J6suites ne sont pas,
peut-6tre, aussi parfaits au point de vue du style que les
livres du gouvernement, mais ils compensent cette imperfection parleurvaleur morale et leur esprit chr6tien.
Dicouragement et apostolat. Le d6couragement est un
acte de faiblesse, un odieux fruit de l'amour-propre
tout d6concert6 de ne pouvoir se suffire h lui-meme, le
pich6 contre le Saint-Esprit, le principe du d6sespoir,
le mal le plus funeste a l'homme dont il fait une machine aux ressorts brisis; c'est la tentation la plus captieuse de toutes.
Pikin. Un recensement 6tablit qu'il yaurait i Pekin,
S134479 habitants dont 739620 hommes et 394859
femmes
- Mai 1923.
Un appel & tousles chefs de Missions. Un vicaire apostolique dont le vicariat est ravage par la guerre civile
depuis plusieurs annies, ce qui met obstacle a la propagation de la foi, propose une union de prieres i la
bienheureuse sceur Thirese de l'Enfant-J6sus pourlui
demander qu'elle obtienne du bon Dieu la paix en
Chine et nous manifeste par 1U qu'elle veut bien etre
la patronne de nos Missions, la soeur des Missionnaires.
- Juin 1923.
La croix et les steles de Che-Tze-Seu, par Th. Clement. L'auteur revient sur cette croix trouvee dans
une pagode. Le mystire de la presence de ces caracteres syriaques avec un sens si chretien dans une
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pagode bouddhiste n'est pas encore 4clairci. On parle,
sur une stele qui se trouve l1, d'un grand personnage, d'un saint venu de l'Occident, maitre habile
qui viqnt sauver les 6gares. Cette stele remonte a 960.
Cette croix est-elle nestorienne? Rien, dans la forme
ni dans le texte, ne l'indique; d'autre part le P. Wieger dit que les nestoriens ne parlaient pas de la
croix; ne pourrait-on pas voir en cette croix un vestige d'une evangelisation plus ancienne ?
Acoles calholiques en Chine 1922. Nous donnons
seulement le relev6 des ecoles de nos vicariats :
fcoles.

Eleves.

.. . ..
Occidental . . .

748

17876

S-

219

5714

-

Oriental . . ..
Central. . .

87
448

9491

Tche-ly Nord ... . .

Maritime. ..
Kieou-Kiang. ..........
Yii-Kian .............
Ki-ngan...........

..

Kan-tcheou ...........
Tch6-Kiang Oriental ....
Occidental . ..
...
Totil .....

253
31
o9
47

32
128
75
2177

765

4642
.569
840
1 283

889
4779
2 81
5z 29

Le total general pour la Chine est d'environ(il manquequelques vicariats) I ooo 6coles, 2500ooo 6lves.
Encore les brigands du CAengtinqfu, par L. C... On
sait que M. Chanet avait reussi i r6tablir la paix et
voici que la guerre a recommenc6 par suite d'un
manque de loyaute commise i l'6gard des brigandsqui se rendaient; aussi 'ces derniers se sont-ils soulev6s de nouveau; ils ont 6t6 attaqu6s dans un village
chrtiefi par les troupes regulibres; 1'6glise a souffert
du bombardement; on a vol la caisse de messe toute
neuve, les chandeliers, croix d'autel, la literie et
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deux parapluies d'honneur destin6s a Monseigneur;
les thr6tiens ont 6t6 prot6egs miraculeusement dans
leur vie.
Le totrbeau de I'empereur Tao-Tsong (l 1oI). Ce tombeau excitait la convoitise des gens du pays, car on
disait qu'il renfermait des tables en or, de la vaisselle
en argent, des vases en porcelaine, des bijoux pr6cieux, des bibelots rares; au printemps 1922, quelques Chinois r6solgrent de faire main basse sur ces
objets. Mais aux premiers travaux on se trouva en
presence d'une vaste chambre souterraine, genre
citerne, qui 6tait complktement envahie par les eaux.
Il s'agissait d'abord de faire le vide. On essaya de
creuser un petit tunnel au fond de cette citerne,
impossible; un essai de transvasement par siphon ne
donna aucun resultat; on 6puisa l'eau.; la chinoise,
au moyen de petits seaux. On y mit de longs jours
d'un travail de format. Quand le vide d'eau fut
accompli, on se trouva en presence de d6combres
varies, empitis dans une vase .paisse, debris hitbroclites : briques et plAtres, terre et pierre, boiseries
pourries.
Biento6t, en deblayant, on s'apercut que cette cave
donnait acces a d'autres galeries non moins obstruees. On se remit au travail pendant deux mois.
L'hypoge apparut alors aux regards 6merveills
comme de vraies catacombes. Mais on constata qu'il
avait 6t6 pille ant6rieurement. 11 y avait une longue
galerie large de 8 pieds, longue de 6o a 70 metres
avec des galeries transversales; les extr6mitis de ces
galeries constituaient des chambres. Le cercueil de
1'Empereur gisait ouvert dans la derniere chambre;
le squelette prive de son chef jonchait le sol. N'ayant
pu decouvrir les tr6sors convoitis, nos Chinois s'en
prirent aux bois precieux et parfum6s qui depuis le

-

596 -

sol jusqu'aux voates cintrees couvraient la muraille.
Nous suivions cette fouille avec un vif interet, dit
l'auteur de 'article, car nous savions que des documents, inscriptions, devaient se trouver dans cet
hypog6e. Mais comment arriver a ces 6crits grav6s
dans la pierre ? Nous profitAmes des rivalites qui se
d6clarerent entre les 6quipes de 1'exploitation. Nous
envoyames trois Chinois charg6s de relever les textes
que nous convoitions et qui 4taient graves sur quatre
steles qu'on avait r6ussi k d6gager de la boue. Ce fut
un travail de cinq jours. Deux documents 6taient en
chinois, deux en k'itan. Ces deux derniers etaient
de la plus haute valeur linguistique, car, jusqu'a ce
jour, on ne poss6dait de cette langue morte et disparue que cinq caracteres et voilU que tout a coup
la linguistique s'enrichissait, le 21 juin 1922, de deux
longs documents comptant respectivement 583 et
856 caracteres k'itan. Decouverte merveilleuse! Mais
ces caracteres sont ind6chiffrables et il faudrait un
nouveau Champollion pour donner au monde savant
la prononciation et la traduction de ces deux documents k'itan aux hieroglyphes myst6rieux. (On donne
des reproductions photographiques des panneaux,
des figurines et des d6bris archiologiques du tombeau
de l'empereur Tao-Tsoung ainsi que de 'uri des deux
documents k'itan.)
SACERDOS IN SINIS.

- 15 mars 1923.
Exhortation du diligui apostolique a des prltres.
Soyez eucharistiques. Nous sommes sur la terre sanctifibe par ,le martyre du bienheureux Perboyre; il a
4t6 vraiment un pr6tre eucharistique. Il faut que tous
les matins vous reconnaissiez J6sus a la fraction du
pain comme les disciples d'Emmatis, et que votre coeur
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soit ardent pendant que Jesus lui parle. L'Eucharistie est une priere, une ascension; le pretre doit
etre un homme de priere, comme les ap6tres au
c6nacle; car celui qui plante et qui arrose n'est rien;
c'est Dieu qui donne I'accroissement. L'Eucharistie
est une oblation continue, dans laquelle Jesus-Christ
est victime et pretre; ainsi doit-etre le bon missionnaire. L'Eucharistie est une oblation totale; Jesus a
6et ob6issant jusqu'a la mort. Le. pr&tre eucharistique
fait une immolation complete de son corps par la
chastet6, de sa volont6 par 1'ob6issance, des richesses par la pauvret6. L'Eucharistie est une oblation immacul6e, une hostie pure, sainte, sans tache.
Le pretre eucharistique doit faire de son corps une
hostie vivante, sainte, agr6able t Dieu. II doit, comme
Joseph d'Arimathie, envelopper le corps de Jesus dans
un suaire pur; comme Moise s'approchant du buisson
ardent quitta sa chaussure, le pr&tre s'approchant
de 1'autel or brile la charit6 substantielle doit quitter
les souillures da p6ch6. Comme le grain de bli avant
de devenir du pain doit &tre brisk, arros6 d'eau et
cuit au feu, ainsi le pretre doit etre bris6 par la mortification, arros6 par les larmes de la .contrition,
brule par le feu de la p6nitence. L'Eucharistie est
le m6morial de la Passion. < Faites ceci en m6moire de
moi. , Nous devons nous aussi, pr&tres, participer aux
souffrances de Jesus. Les bienheureux Clet et Perboyre qui ont souffert en ces lieux ont &t des pretres
vraiment eucharistiques.
-

15 avril 1923.

Lettre du dildgud apostolique aux vicaires apostoi.ques de Chine. Il y a plus de liberte en Chine qu'autrefois par suite des martyrs, des travaux des missionnaires, des sacrifices des religieuses; beaucoup de
pr6jug6s sont tomb6s. La Chine passe par une crise.
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Les Chinois se transformeront avec nous on contre
.nous. Leurs ecoles s'imprbgnent de l'ath6isme occidental. Ne nous ingerons pas dans les affaires int6rieures de la Chine. Abstenons-nous absolument des
choses politiques interieures et ext6rieures. N'oublions
pas l'evang6lisation des paiens. Que nos ecoles soient
tout a fait chr6tiennes. Quelque famille religieuse n'a
pas encore de vocations chinoises. Je pense que les
families religieuses qui ont requ dans leur sein des
vocations chinoises out travailll plus efficacement a la
gloire de leur fondateur et au progres des Missions.
La pauvret6 et le petit nombre d'ouvriers ne doivent
pas nous d6courager. Les s6minaires regionaux sont
d'une grande importance pour les clercs. Je vous
recommande la jeunesse, les ecoles, les journaux, les
livres. Nous aurons un synode g6niral I'an prochain.
Signe, Costantini, d616gu6.
Exhortationdu d~ilgue aposloliqnet des pritres(suite).
Dans 1'Eucharistie resplendissent une charite et une
humilit6 infinies. Aussi le missionnaire eucharistique
se donne tout entier a tous et se cache aux yeux des
hommes. Dans I'eucharistie, il y a un Dieu cach6 sous
les esp&ces. du pain et du vin. Le missionnaire, sous
les especes d'un homme 6tranger, doit cacher une
ame, non etrangere, mais chinoise. Les missionnaires ne sont pas des marchands, ni des soldats,
ni des explorateurs, ni des politiques. Dans I'Eucharistie, Jesus est vivant et agissant. Le pretre doit
etre de meme, agissant.. Malheur au missionnaire
qui-inscrirait sur sa maison ces paroles paiennes :
Deus. nobis haec otia fecit. L'Eucharistie conserve,
augmente la vie, preserve des poisons, imortels. Ainsi
le bon missionnaire augmente la vie des fiddles et les
preserve des superstitions,, de 1'incr6dulit6, du protesbantisme.
\
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Hou-pi On vient d'inaugurer solennellement la chapelle en 1'honneur du bicnheureux Clet.
- 15 mai 1923.
Notes sur les anciens missionxaires. Arrivie des Dominicains en Chine. Leurs 6 glises.
- 15 juin 1923.
Petite socidtd du purgatoire. On donne les statuts de
cette association qui permet aux plus pauvres d'avoir
a leur mort des funarailles convenables, des pritres
et des messes.
PETIT ECHO SAINT-MICHEL
- Mai 1923.
Fite de sainte Jeanne d'Arc. Une belle assistance
de Francais i la messe -avec, en t6te, S. Exc. M. le
ministre de France et tout le personnel de la legation,
le commandant, les officiers et les soldats de la
caserne Voyron; la chorale Saint-Michel a execut6 de
beaux chants; les nombreux enfants de 1'icole SaintMichel et de l'institution du Sacre-Cceur, apres la
messe, offrirent leurs chants et leurs fleurs a sainte
Jeanne d'Arc devant sa statue; celle-ci dominait un
trone gracieux de verdure et de fleurs que la pi&6t de
ses compatriotes lui avaient 6leve et oi I1'on distinguait
specialement deux magnifiques corbeilles envoyees par
la caserne Voyron.
- Juin 1923.
Sports flminins. I1 parait que les jeunes filles chinoises sont enthousiastes des sports f6minins, puisque
notre confrere, M. Clement, croit devoir leur signaler
cet article emprunt6 au Semeur de Seine-et-Oise.
Comme on trouve, ailleurs qu'en Chine, parmi les
jeunes filles elevees par les Filles de la Charit6, un
grand enthousiasme pour les sports feminins, nous
citons cet article :
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II est beaucoup de femmes auxquelles le sport masculin ne
convient jamais. A aucune il ne convient toujours. MWme
lorsqu'il convient, ii doit etre pratiqu4 par les femmes de
faqon mod4rde.
Pour remidier a beaucoup d'inconvinients, pour Cviter de
reels dangers, it est venu & 1'idee de plusieurs hygidnistes de
r6habiliter, parmi les femmes et jeunes filles, un certain
nombre d'anciens sports dont 1'abus n'est pas 4 craindre et
qui assurent a celles qui les pratiquent sante, fraicheur, long6vitC.
Balaying. Ce sport se pratique l'aide d'un instrument en
forme de T, dont la traverse est munie de longs polls. On
frotte energiquement le parquetavec cette partievelue, jusqu'l
ce que la poussiere qui s'y trouvait s'envole sur les meubies,
chemindes et corniches.
Pluming. On prend alors un autre instrument fait d'un
manche et d'un bouquet de plumes, que 'on prombne sur les
meubles'et les saillies des murailles pour faire retomber la
poussiere sur le sol.
Ciring. Les precddents mouvements out exerc6 les bras.
On exerce les jambes en ex6cutant 6nergiquement a travers
la chambre les mouvements du patinage, les pieds munis de
fortes brosses, jusqu'l ce que le parquet ait acquis un beau
poli. Cet exercice a l'avantage de divelopper tous les muscles
des membres infirieurs.
Laving. Apres avoir tremp6 dans I'eau et assoupli avec de
la mousse de savon le linge de la maison, on le frappe vigoureusement avec une sorte de raquette de bois plein.
Quand le linge est rinci et bien tordu, la gracieuse sportive, en levant bien les bras, l'tend sur les cordes.
Ce mouvement a 'avantage de developper les muscles des
membres superieurs :biceps, triceps, deltoide, grand rond et
trapeze.
Cuising. Apres s'etre exercEe a ces diffirents sports, pour
6viter tout refroidissement, elle fera bien de s'asseoir aupris
du feu et, pour s'occuper, d'6plucher quelques 16gumes en
&coutantgrsiller les c6telettes on gazouiller le pot-au-feu.
Avis. Ces sports peuvent etre rimunerateurs. IIs sont, en
tout cas, 6conomiques. Aucun costume sp4cial n'est requis:
le moins coiteux est le meilleur. 11 n'est pas n6cessaire, pour le
pratiquer, de se grouper en 6quipes.
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II y a bien des ann6es deja (depuis que le num6ro 5
de 1'avenue Dubail porte l'inscription a Zen-ai-weitsong-yeu ,i Maison centrale des Filles de la Charit6 ,),
une nombreuse clientele de pauvres Chinois : hommes,
femmes et petits enfants, se presse chaque matin A la
porte du dispensaire, et forme la. meilleure enseigne
vivante de la " Maison de charit6 n. Mais, depuis le
25 d6cembre 1922, une clientele d'un nouveau genre
(des pauvres toujours) est venue s'adjoindre a la premiere, attiree par 1'engageante affiche a soupe populaire gratuite a plac6e a I'angle de la rue Dubail et de
la rue Wantz : ce sont les malheureux rifugies Russes,
Serbes, Polonais et autres, amen6s en foule h Shanghai par les suites funestes de la grande guerre.
En novembre et d6cembre derniers, plusieurs bateaux
de Vladivostock avaient d6barqu6 des centaines de
ces malheureux, arrach6s brusquement, de nuit parfois,
A leur domicile, a leur modeste aisance, et chass6s
brutalement de leur pays par les bolchevistes, pour
n'avoir pas voulu faire cause commune avec l'anarchie
revolutionnaire. Ils arrivaient & Shanghai en plein
hiver, sans toit, sans pain, sans vtements, sans travail,
et avec la presque impossibilit6 de s'en procurer a
cause de leur ignorance du frangais, de I'anglais,
comme du chinois, pouvant a grand'peine comprendre
et etre compris...
Leur misere 6mut la charite publique, et en particulier celle des dames chr6tiennes de la soci6t6
Sainte-Monique dirig6e par les religieuses auxiliatrices, qui conqurent le projet d'6tablir sur la conces-
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sion francaise une sorte de Fourneau economique ou
Soupe populaire, pour empecher au mains cespauvres
exiles de mourir de faim.
Tout naturellement, c'est a la porte des filles du
bon i Monsieur Vincent ,, s secourable jadis envers
les. malheureux r6fugies de Lorraine et d'Ibernie,
a la porte de la Maison centrale des Filles de la Chaiti, que ces dames vinrent frapper pour mettre a
ex6cution leur bienfaisante entreprise. Les frais d'installation devaient &tre a leur charge; le Consulat de
France promettait la somme n6cessaire pour assurer
le fonctionnement des deux premiers mois... Comment
refuser la cooperation A une oeuvre qui rentrait si
pleinement dans 1'esprit de leur saint Fondateur, dans
les traditions de la communaut6?
Ma sceur visitatrice, alors en tournie de voyage
dans le Nord, tel6graphia joyeusement son approbation, et on se mit aussit6t i la besogne, car le temps
pressait, deux semaines i peine nous siparant du
25 decembre,date fixee pour l'ouverture du Fourneau.
Rapidement, le local de 1'ancien dispensaire fat
reparC, blanchi, am6nag4 et transform6 en cuisine et
r6fectoire, sans autre luxe bien entendu que celui de
la simplicite et de la proprete.
Au jpur dit, en la fete de Noel, pour honorer le
divin Enfant, e6 pauvre pour notre amour, les premieres portions furent servies : une quinzaine seulement. Biea recus sans doute, et contents de I'accueil
qui leur e.tait fait, ces premiers clients en attirerent
vite beaucoup d'autres, et huit jours apres, leur chiffre
d6passait djia la centaine, pour progresser encore Les
semaines suivantes. 12000 portions environ ont 6et
distribu6es de Noel a Paques.
Des onze heures le d6fil commence; les tables se
semplissent et ne se vident que pour se remplir de
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nouveau et cela pendant prbs de deux heures. Personnel
varii : depuis les cosaques au bonnet a poil et a la
longue houppelande jusqu'aux beb6s dans les bras de
leurs meres, des jeunes gens, des vieillards, dee
matelots, d'anciens officiers superieurs, d'int6ressantes
petites families...
Les visages, plut6t tristes et sombres au d6but, se
sont iclaircis et rass6er6ns; les mines ont chang6...
tout ce monde se sent 1 c«chez soi n, et chacun mange
de bon app6tit la chaude portion de viande et de
ldgumes qui lui est servie, avec pain et the h discrdtion; de plus, selon les circonstances, quelques douceurs supplementaires, dues a la gn&erosit6 des dames
bienfaitrices. Ces dames, en effet, ne se contentant
pas de faire la charit6 de loin, en donnant de leur
bourse, tiennent encore a payer de leur personne., et
leur jour ), munies de tabliers blancs.
viennent a
comme les Dames de l'Hotel-Dieu du dix-septieme
si&cle servir les pauvres, les servir vraiment, avec un
esprit de foi et des manieres avenantes qui attirent la
confiance et 6panouissent les coeurs.
Mais la faim n'etait pas la seule souffrance de ces
malheureux : beaucoup avaient du s'enfuir precipitamment de leur demeure sans rien emporter... L'hiver
est humide et froid a Sanghai, et bon nombre avaient
a peine de quoi se couvrir. Sans qu'il fit necessaire
de battre le rappel, de nombreux paquets de vieux
vktements, linge, chaussures, etc., arriverent de c6t6
et d'autre; un don important de couvertures et de
pieces d'etoffe fut un v6ritable trdsor, et le (cMagasin
charitable ) de 164o se trouva bient6t constitu6, permettant de pourvoir aux besoins les plus urgents et
de secourir bien des miseres cach6es.
Un petit ouvroir fut mis aussi Lla disposition de
quelques pauvres femmes qui vinrent y confectionner
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pour elles et pour les leurs, avec l'6toffe qui leur 6tait
fournie, des v6tements de premiere necessit6.
Tout naturellement suivit l'ceuvre des loyers...
1'6cheance de chaque mois est d6jaun dur probleme
pour ceux qui ont juste de quoi se suffire au jour le
jour; que dire de la souffrance des malheureux qui,
apres avoir connu l'aisance, n'ont plus que la rue pour
asile ?... On chercha;on pria... Providentiellement, sur
les entrefaites, une g6enreuse bienfaitrice procura la
jouissance temporaire d'une propri6t6 oi sept de ces
intmressantes families (de ( pauvres gentilshommes n,
comme eut dit saint Vincent) vinrent s'installer, heureuses et reconnaissantes. D'autres ressources, non
moins providentielles, permirent de louer deux modestes maisons chinoises pour abriter de plus pauvres
encore.
Le bien moral s'est fait aussi, car en. secourant les
besoins du corps, on parvient A atteindre les Ames :
vers le milieu du careme, l'heureuse coincidence du
passage a Sanghai d'un pretre polonais facilita I'organisation d'une petite mission pascale que suivirent
avec une fervente bonne volont6 les pauvres Polonais
catholiques.
Le Fourneau de 1'avenue Dubail devait fermer A
PAques, comme le font successivement plusieurs 6tablissements du meme genre dans les divers quartiers
de la ville... Mais la misere n'est pas eteinte; elle
semble se multiplier au contraire avec T'arriv6e de
nouveaux bateaux, et on 6value A 6.ooo environ le
nombre de ces malheureux r6fugies dars Sanghai.
Apres PAques, les pauvres auront encore faim, et
puisqu'il est si difficile de leur procurer un gagnepain par le travail qu'ils reclament vainement, ne
pourrait-on pas continuer -leur donner ce ( pain quotidien ) que notre Pere des Cieux nous apprend a
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demander chaque jour et que Lui ne se lasse jamais
d'accQrder ?... Si saint Vincent avait 6t6 consult6, sa
r6ponse n'eit pas kt6 douteuse, et le Pere des pauvres
aurait retrouv6 quelques-uns des accents vibrants qui
lui faisait dire jadis aux Dames de la Charite de son
temps, en plaidant la cause des petits enfants trouvis :
i Et vous, Mesdames, allez-vous aussi les abandonner ?

L'offre spontanee d'un nouveau et genereux secours
du Consulat de France, semble etre actuellement une
indication providentielle et fait cesser toute h6sitation.
La < Soupe populaire - de l'avenue Dubail fonctionnera done encore t apres Paques n, et les Filles de la
Charit6 seront heureuses de continuer a apporter a
cette oeuvre de mis6ricorde le concours de leur temps
et de leur coeur; plus heureuses encore si Ia lumirre
- de la charite catholique, de cette charit6 d6sint6ress6e
qui fait du bien a tons sans distinction de croyance,
pouvait 6clairer quelques-unes de ces pauvres ames
attachies pour la plupart an schisme de leur nation.
Puisse l'epreuve leur ouvrir la voie du salut et de la.
verit6, et leur meriter une part a la c6leste beatitude.

TCHE-KIANG
LE PETIT MESSAGER DE NING-PO.

- Mars-avril 1923.
La contagion du bien. Qn sait que le pr6fet de
Wenchou a confi il y a cinq ans aux Filles de la

Charit6 la creche paienne de cette ville. Transf6r6 de
Wenchou a Ning-Po, ce charitable magistrat a voulu
faire pour Ning-Po ce qu'il avait fait & Wenchou.
Mais les typhons ont accumulk ruines sur ruines, alors
le brave Tao-Yng a d6ploy6 un d6vouement admi-
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rable au profit des sinistr6s, se livrant a un vrai surmenage au d6triment de sa sante, surveillant les distributions pour empecher les fraudes et les abus; il
fut pers6cute par quelques sp6culateurs egoistes mais
les missionnaires le defendirent. Le sous-pr6fet de
Lichoei semble vouloir marcher sur. ses traces car il
vient d'6crire i M. Salon pour demander des soeurs
pour la creche paienne de sa sous-pr6fecture.
Un essai. On a reuni pour la premiere fois tous les
catechistes de la region au college Saint-Joseph pour
y faire leur retraite. Outre les exercices ordinaires on
avait ajoute des conf6rences apologetiques et des
exercices de predication. Les conferences apologhtiques se passaient de la manifre suivante : une objection 6tait proposee et les catechistes, A tour de r6le,
6taient invites at y rpondre; le missionnaire concluaitL'exercice de predication avait lieu le soir : on put
admirer des orateurs motivant bien leurs sujets, riches
dans les idees, faisant des applications tres pratiques,
donnant des citations tres heureuses de l'Ifcriture
sainte; un catichiste qui avait les apparences peu
favorables se montra bon logicien, penseur solide;
d'autres, il est vrai, furent ternes, vagues, sans force,
sans entrain, alors qu'ils 6taient c6libres par les p6riodes de leur r 6 pertoire.
En famille. On a c6lbr6 solennellement la cinquantaine du frbre Barriere, qui se trouve a la procure de
Shanghai depuis quarante-trois ans. Le seul nom de
procure, dit l'auteur de Particle, a quelque chose de
sec et de froid qui semble incompatible avec la cordialit6. On dirait un son metallique qui glace le sentiment. Le frere Barriere a montre que cela n'6tait pas
exact, car il a su unir, le sentiment au maniement des
affaires, le suaviter au fortiter, l'amabilit6 des manieres
.a la solidit6 du fond, I'utile A l'agr6able; il a servi les
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missionnaires de passage , la sueur de son front, aux
depens de ses bras et de ses jambes, leur servant.de
pilote et d'interprete, et cela pendant plus de quarante ans avec un entrain admirable, rendant service
avec tant de plaisir et de bonne grace qu'on croyait
v6ritablement I'obliger.
Premiers vaux de la scur Yao, Fille de la Chariti.
A cette occasion, toute la famille s'est r6unie, le p&re
a offert un repas de deux tables et 1'on a adressi des
felicitations A la nouvelle 6pouse de Notre-Seigneur.
Les parents, freres, soeurs, cousins, cousines, amis,

ont b6ni Dieu qui honore magnifiquement la famille
par cette consecration, qui la comble de graces par les.
sacrifices et prieres que fera la Fille de la Charit6, et
toutes les families representees ont souhait6 a leur
.parente d'etre une exacte imitatrice des saints f 9 ndateurs, une bienfaisante servante des pauvres et un
saint membre de Ia famille.
L'occupation chritienne de la Chine. .Cest le titre
d'un livre protestant qui parle surtout des 175 societis
protestantes qui-travaillent en Chine et qui consacre
un demi-chapitre aux travaux de l'lglise catholique.
On constate toutefois que.ce chapitre est 6crit avec un
esprit assez large; il rend hommage A 1'effort gigantesque des catholiques; il avoue que le converti catholique a plus de pi6et que le converti protestant; il
reconnait que le missionnaire catholique qui a tout
quitt6 pour consacrer sa vie aux plus petits parmi les
Chinois a moins d'obstacles A connaitre son troupeau
et a &tre connu de lui que son confrere protestant.
Voix du passi. Dernibre lettre de Mgr Rameaux a
Mgr Baldus, 6crite la veille de sa mort et rest6e inachev6e; elle est du 13 juillet 1845 et parle de la joie
6prouv6e par suite de l'Mdit de libertk que vient
d'obtenir M. de Lagrenee, ambassadeur de France.
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Nicrologie. En 1904, une jeune fille paienne,igee de
quatorze ans vint trouver M. Lepers pour lui dire:
(Je veux entrer dans la societe des Vierges du Purgatoire. - Mais, lui r6pondit notre confrere,.tu n'es
m6me pas chritienne. - Eh 'bien, r6pondit la jeune
fille, recevez-moi au catechum6nat et vous verrez. »
Elle etudia, fut baptis6e, convertit toute sa famille,
orienta vers le s6minaire ses deux jeunes freres et en
1910, ayant regle ses affaires de famille, elle entra
dans la soci6t6 des Vierges du Purgatoire. Julitta
fut d'un d6vouement sans relache; vive et ouverte,
elle faisait beaucoup de bien autour d'elle. Mais la
maladie l'amena bientBt aux portes de la mort; elle la
vit arriver sans crainte, voulut se detacher de tout ce
qu'elle poss6dait, remercia nomm6ment tous les
pretres qui lui avaient fait du bien et mourut en
disant : u Je prierai le bon Dieu d'aider un peu plus
la mission de Tai-chow. -, Un mois plus tard mourait
une autre Vierge du Purgatoire, Louise Sou, belle
ame, toute faite de douceur et de simplicit6, caractere
simple et droit, nature gnt6reuse, ne" sachant pas seplaindre, se donnant sans compter. Ses derniers
moments furent 6prouv6s par de vives douleurs support6es avec une r6signation sereine.
Proverbes chinois. Citons-en un seul: Les sages parfaits ferment leur coeur (aux passions); les sages
moyens ferment leur bouche (6vitant de trop parler
on mal parler); les sages inf&rieurs ferment leur porte
(ne s'occupant que de pr6server leurs biens mat&riels;.
- Mai-juin 1923.
Une faveur de la bienkeureuse Thirese de 'EntantJfsus. Mgr Reynaud a ordonne deux pretres le 6 mai,
jour de la b6atification de la Petite Fleur de Lisieux.
Or, l'un de ces pr&tres a te6 gu6ri merveilleusement
par la bienheureuse saeur Thirese. I1 etait A toute-
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extr6miti, condamn6 et semblait devoir s'en aller au
ciel comme sa soeur Julitta, Vierge du Purgatoire. On
fit une neuvaine a la bienheureuse : il se sentit mieux
le dernier jour, et, depuis ce temps,le mieux alla toujours en augmentant, en sorte qu'il a pu 6tre ordonn6
pretre le 6 mai.
Rapport au comiti de la famine sur deux sous-pr6fectures par J. Prost. II y a eu 594 morts, 5 895 maisons d6molies; il y a 344664 fameliques; dans certains
endroits, la population n'a que des haillons d6chiris
alors qu'il gele; pas de couverture pour s'abriter la
nuit. Il y a eu I32 kilometres de digues d6truites,
autant de ponts emport6s par les typhons. II faudrait
au moins 200000 dollars pour r6parer les ruines.
Brigandages. Les pillages suivent la famine. Voil&
plusieurs r6gions ferm6es aux missionnaires,car ceuxci ne peuvent y penetrer sans imprudence et les fonctionnaires se d6clarent irresponsables de ce qui pourrait arriver.
Cinquantaine de Mgr Reynaud. C'est une longue
6tape dans une vie de communaut6 que cinquante ans
pass6s sons le joug suave des saintes Rigles. Plus
longue est 1'6tape, semble-t-il, quand de ces cinquante
ans il y en eat quarante-cinq qui se passerent. sur la
terre de Chine,dans la vie et les fatigues de l'apostolat. Mais quand sur cinquante ans de vie religieuse et
quarante-cinq ans de mission, il y en eut quarante
consacr6s a 1'administration d'un diocese, quarante
ans pendant lesquels il fallut, au milieu des soucis,
des persecutions, des d6sastres, diriger une vaste
6glise, cr6er, conduire, agrandir et faire prosperer des
ceuvres d'importance capitale, colleges et ecoles, s6minaires et communautes ind.ignes, ouvrir a la fois de
nouveaux districts, preparer un nouveau vicariat,
!'etape alors s'allonge, semble-t-il, au delt de toute
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limite possible; ce n'est plus un cinquantenaire comme
lesautres, ce serait presque un centenaire, tant il faut
regarder loin, tant il faut voir grand pour embrasser
un si vaste ensemble.
Or, en 1873, au 19 mai, un jeune homme se presentait a Saint-Lazare pour etre Fils de saint Vincent.
En 1879, ordonn6 pretre, il partait pour la Chine.
C'6tait bien son rave r6alis6. En 1884, il 6tait sacr6
eveque et aujourd'hui S. G. Mgr Reynaud, 6veque
titulaire de Fussulan et vicaire apostolique du Chekiang oriental, c6l6bre pieusement au milieu des
siens l'anniversaire cinquante fois r6p6t6 du premier
appel du Seigneur.
Nous etions 1l, tous- ceux qui avaient pu venir. Car
pour plusieurs le devoir austere avait barr6 la route
aux elans de la piet6 filiale. Monseigneur, le premier,
1'avait dit : Avant tout les pauvres, les affam6s, puis
les missions et apres, seulement apres, la retraite, si
possible, et alors la fete. Quelques-uns done avaient
diu rester au poste, sacrifice de tout m6rite offert a la
charit6. Malgr6 tout, cette fete groupait autour du
v6n&re jubilaire une jolie couronne de 40 pr&tres on
freres, au nombre desquels nous aimons a citer ceux
accourus de Hangchow, de Kiashing, de Shanghai,
Mgr Faveau et M. Legrand, repr6sentant la portion du
Chekiang, constituant depuis treize ans un vicariat
distinct; M. Guilloux, visiteur et M.. Segond, repr&sentant la maison Saint-Vincent de Kiashing; M. Bayol
et M. A. Aroud, repr6sentant la procure de Shanghai;
enfin le frere Barriere, I'heureux jubilaire d'il y a trois
mois venu pour representer, eh ! ma foi venu pour se
representer lui-m&me, t6moin des vieux temps passes,
et rendant A 1onseigneur, avec amour, la visite de
f6licitation que Sa. Grandeur lui faisait le 25 janvier
dernier.
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Ma soeur visitatrice aussi se trouva 1l juste 1 point.
Attention d6licate, elle amenait avec elle deux sceurs
de Shanghai, l'une d6ja ancienne, I'autie toute jeune,
originaires toutes deux de Ningpo. Ningpo, d'ailleurs,
on s'en souvient a l'occasion, fut la premiere maison
ouverte aux sceurs en Chine, maison qui fit longtemps
fonction de Maison centrale.
Enfin, sans les voir,on ressentait bien vite,au milieu
de nos f&tes, la presence d'affection d'une foule d'autres
qui se manifestait par des lettres, des presents, ou
leur souvenir 6voqu6.
C'6tait au lendemain de la bonne retraite qui,huit
jours durant, nous avait group6s en prieres, en recueillement autour de notre chef aim6. La vieille maison
de Kangpo dissimulait sous des atours de jeunesse ia
laideur de ses rides et, tout comme 1'6glise, avait
endoss6 sa parure de fte: guirlandes, bannieres, fleurs,
drapeaux. Et justement,parmi les drapeaux,il y avait,
au premier plan, deux chefs-d'oeuvre de bon goft et de
travail, tisses et brod6s a Hangchow avec une telle perfection qu'en les voyant on songeait au mot du pote :
Materiamsuperabatopus. C'6tait, en blasons, en devises
et en dates, 1'histoire abreg6e de ce jour. Ils guiderent
le cortege jnsqu'au pied de l'autel qu'ils encadrerent
des coaleurs chinoises et frangaises durant la messe
jubilaireet, a 1'heure des agapes fraternelles, dans leaurs
plis frang6s d'or, il faisait bon voir les traits aim6s de
Monseigneur et le portrait du bon Pere Fiat, qui 1'envoya en Chine, et celui du Pere Verdier, son ancien
condisciple, qui pr6side maintenant aux destine.s de
notre Congregation.
Le temps fut beau a souhait. Le soleil, les fleurs,la
fraiche brise 6taient de la fete. Les oiseaux chantaient
au dehors; les maitrises de nos s6minaires ex6cutaient
a ravir les m6lodies sacries, tandis que sous la vofite
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gothique se ddroulaient grandioses les theories d'enfants de chceur, de ministres pares, evoluant avec une
majestueuse precision autour du v6enre jubilaire dans
les ceremonies de la messe pontificale de la Pentec6te.
Bienque ce fat, theoriquement, une fete qui ne devait
pas sortir de I'intimite de la famille religieuse, tout le
monde y prit part. Tout le monde, a Ningpo, n'est-il
pas de la famille? Et quand le pere est en fete, les
enfants ignorent le distinguoqui brouille; ils se mettent
en fete aussi. C'est pourquoi, dans notre 6glise trop
petite, se voyaient representees largement toutes les
ceuvres: Sainte-Enfance, college, h6pitaux, s6minaires,
vierges indigtnes, 6coles, qui chantaient avec nous le
Te Deum de la reconnaissance, et voulurent ensuite
redire au pasteur et chef du troupeau le doux murmure de I'affection filiale.

KIANG-SI SEPTENTRIONAL
L'AMI DES MISSIONNAIRES

DU KIANG-SI SEPTENTRIONAL

Juin 1922-fivier 1923.
Une procession 4 Zi-Ka-Wei, par Paul Teng. L'6glise

-

est revetue de ses plus belles parures; le chemin est pavois6; les assistants fort nombreux : pres de dix mille
hommes; les chants sont ravissants; la solennit6 est
rehauss6e par la presence de cinq 6veques : Mgr Dumond, qui porte le Saint-Sacrement, Nos Seigneurs
Reynaud, Fatiguet, Faveau, Clerc-Renaud; douze s6minaristes Ithurif&raires precedent 1'ostensoir ; dix
petits enfants habill6s en petits anges jettent des fleurs;
des coups de p6tard, des salves de fusil annoncent le
,passage du Saint-Sacrement; ily a deux reposoirs illumines par des lampes lectriquesqui-brillent comme des
perles au milieu d'innombrables bouquets de fleurs;
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un des reposoirs est 6lev6 dans une grotte ou domine
la statue de Notre-Dame de Lourdes.
Hoei-Piou. B6endiction de 1'6glise Saint-Joseph par
Mgr Fatiguet. On en avait jet6 les fondements en 1921;
les chr6tiens avaient offert leur genereux concours, ne
voulant pas que des mains paiennes travaillassent aux
fondations. Mgr Fatiguet se fit I'architecte du nouveau monument et en dirigea les travaux. C'est un
vaste et bel edifice. La partie la plus remarquable est
le sanctuaire; les effets de lumiere des verrieres sont
des plus heureux; les chapelles lat6rales sont d6diees
au Sacr6-Cceur et & Notre-Dame de la M6daille miraculeuse. La b6n6diction solennelle se-fit le 8 decembre;
les chr6tiens furent tres nombreuxet beaucoup durent
se tenir dehors.
Wu-Ckeng. Funerailles de M. Barnab6 Lu,cur6 de la
ville. Elles furent imposantes et remplirent les paiens
d'une admiration extraordinaire. t Voyez, disaient-ils,
la religion catholique, la dignit6 d'un pretre, la bonne
education des chr6tiens.,,
Massacre de M. Montels, le 20 juin 1857. On revient
sur cette mort glorieuse pour regretter qu'elle ait 6tc
denatur6e dans nos Mimoires et que l'on n'ait pas alors
introduit la cause de ce confrere, qui semble avoir 6t6
tu6 en haine de la foi. On objecte une parole de lui
au mandarin : at Un petit mandarin comme toi ne peut
me faire frapper n, et on se demande si cela ne pourrait pas arr&ter sa cause, mais on conclut justement
que non, paxce que depuis Notre-Seigneur qui r6pondit A celui qui le frappait : t Pourquoi me frappezvous n, depuis saint Paul, qui se plaignit qu'on le
flagellat, lui citoyen romain, on remarque que les martyrs ont souvent reproch6 a leurs bourreaux les actes
injustes et craels qu'ils accomplissaient.
Guerre civile et brigandages au Kiang-Si. A Peng-
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Tcheng, la ville a et6 pillte et incendide ; M. Mao a pu
consommer les saintes Especes et cacher les objets
sacres. - A Teian, on dut depenser un millier de
dollars pour entretenir les soldats. - A Feng-Sin,
des soldats vinrent mettre le siege; le peuple eut
recours a l'intervention de notre confrere, M. Morel,
qui r&ussit a preserver la ville du pillage -et de l'incendie; les soldatsdemandaient ;oooodollars; il reussit
a faire abaisser la somme a 6ooo seulement; il obtint
aussi du commandant de J-ui-Chou une petite troupe
powr protdger la ville; on a fait un banquet en l'honneur de M. Morel. - A Hwei-Pu, M. Sepieter annonce
que la socifti secrete Houg-Kiang-Loei a proclami
une esp&ce d'indbpendance en blessant gravement le
chef de police; celui-ci a td6 amend a notre r6sidence;
ce s6jour lui a sauv6 la vie. - A Juichou, M. Th6ron
a 6te t6moin de scenes semblables. La Mission n'a
pas t& endommagee; les banques, les catholiques,
les paiens mcme, ont d6pos, leurs caisses chez notre
confrere. - A Chang-Kao, M. von Arx a donn6 asile
dans sa maison an sous-prefet dont la famille -tait
install6e dans 1'Acole de la Mission. - A "Sin-Chang,
pendant les troubles quieurent lieu da l' an 14 juillet,
la mission -catholique ouvrit ses portes anx habitants.
qui demandaient asile et protection.
A Ki-An, la Mission a &t prot6g6e par le SacreCceur, &crit M. Capozzi. NoeU avions tout A craindre
des soldats, mais le Sacr&-Ceeur, que j'avais intronise,
a envoy6 a temps un colonel Kao que ie coanaissais;
celni-ci fit afficher un edit sur chacune de nos quatre
r6sidences et plaqa un poste de dix hommes A ia r6sidence episcopale. Le dispensaire dessceurs a recuplus
de cinq mille soldats, de sorte que nos pauvres soeurs
n'ont pas eu un instant de repos, mnme le dimanche;'
de plus elles avaient a surveiller cinq cents chr6tiens
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Srefugies. Plusieurs soldats,atteints du cholera, ont recu

le bapteme avec une grande pi&t6. La sceur Bineau,
qui s'etait d6pensie jour et nuit, a &t6, elle aussi,
atteinte du cholera, mais nous avons pri6 le Sacr-Cceur
et apres quinze jours de maladie grave elle a 6t6 hors
de danger. - A Tai-Ping, M. Lo 6crit que, durant les
troubles, it n'a rien souffert, car les habitants se sont
formes imm6diatement en milice et ont massacre tous
les soldats tomb6s entre leurs mains.

A Kieng Chang, M. Teng a recu a l'orphelinaf un
certain nombre depersonnes. - A Kiu-Kiang, cent
boutiques furent pillees et brfiles. La Mission recueillit beaucoup de r6fugies, femmes et enfants
surtout.

A Nan-Chang, I'h6pital Saint-Louis dirig6 par nos
soeurs a eu beaucoup a souffrir. Voici quelques details
Sce sujet :
L'"dpital Saint-Louis de Nan-Ghatg pendant les
troubles. Un matin, vers huit heures, arrive le premier
blesse; porte sur une pauvre planche, on le d6pose sur
le pave du grand vestibule d'entree. Imm6diatement,
la respectable sceur Brun, suprpieure del'6tablissement,
est avertie. Elle ne peut contenir sa joie, elle sonne la
cloche pour rassembler toutela communauti, lui annoncer la bonne nouvelle, et consciente de son grade,
elle distribuea chacune de ses compagnes l'office h
remplir.. Tel un ga6eral qui donne ses instructions A
ses officiers et les-envole A.lear poste.
Allons, les braves flles de la CharitB, allons les
S.eurs de Saint-Vincent, au travail !.
Pendant qu'on mobilise les sceurs, M. le docteur

Robin est averti a son tour. Lui aussi est content et se
rend imm6diatement pres du malade. Celui-ci a la
jamabe tout enfie, une balle lui est entree juste audessus du gjnou, a traversitoute la cuisse etest sortie
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i l'aine. La blessure date de trois semaines environ et
n'a pas &te soign6e, 1'homme est nu ou A peu pres.
Doucement, le docteur le fait deposer sur le lit n' I de
la salle n* i. Pendant que le docteur fait un examen
sommaire du patient, d'autres bless6s arrivent, puis
d'autres encore : les uns sur des brancards, d'autres
sur de simples planches, d'autre dans des « pousses ,,,
d'autres enfin ciopin-clopant sur leurs propres jambes.
Bient6t, l'immense couloir d'entr6e et la veranda du
pavilion sont encombr6s par la cohue des hommes et
des vehicules de toutessortes. On %oulait des soldats,
et bien, on en avait!
On va voir sur la rue si la triste procession prend
fin. Non, elle continue a perte de vue. Que faire ! Impossible d'hospitaliser tout ce monde. Force est de
fermer son cceur d'abord, la grande porte d'entree ensuite. Cette op6ration finie, on continue la difficile manoeuvre de la mise an lit. La encore, il fautfermer son
coeur devant les cris de douleur pouss6s au moindre
mouvement des corps endoloris.
Tout le monde se devoue; descouvertures en loques
tremp6es de sang et de pus sent enlevees aux blesses
et remises a leurs camarades qui les emporteront a la
caserne; trois hommes soulevent les malades et les
posent doucement sur des lits bien propres. Cette operation durera a pen prbs jusqu'au soir. Quand la premiere salle est remplie, le docteur commence l'examen
et le pansement des blessures, pendant que nous continuons le transport dans les autres salles. Les grands
blesses restent au rez-de-chaussbe, les autres monteront a l'etage. Quelques-uns se debattent d6ji contre
la mort qui les 6treint, d'autres gisent par terre et
n'ont plus la force de manifester leurs d6sirs. Quel
triste spectacle, et quelle odeur infecte se. digage de
ces malheureux ! Encore s'ils pouvaient se consoler par
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la pens6e de s'&tre sacrifies pour la defense de la
Patrie, mais non, ce ne sont que des victimes d'une
guerre fratricide et de l'ambition de quelques chefs.
Cette pensee, quoique reelle, n'arrete pas la charit6
chr6tienne de l'excellent docteur Robin, ni des bonnes
sceurs, qui dejh aiment ces malheureux et les soignent
de tout leur.pouvoir. Mais le travail va 6tre au-dessus
de leur force, et il faudra trouver des infirmiers, car
il y a plus de quatre-vingts soldats hospitalises. Cette
difficult6 s'aplanit comme par enchantement; le jour
m6me, on trouva six forts gaillards, tous catholiques,
tous pleins d'entrain et de bonne volont6.
Voila I'h6pital Saint-Iouis ouvert et lance. Oui,
mais le bon Dieu, pour manifester sa bienveillance, va
marquer de sa croix le debut de cette ceuvre.
On se rappelle, n'est-ce-pas, qu'on 6tait en pleins
troubles. La ville est deserte, ou a peu pres. Les soldats
du marichal battus a Kan-chow et ailleurs arrivent
dansla capitale et exigent de la chambre de commerce
une formidable rancon sous peine de piller toute la ville
en cas de refus. Voila la situation exterieure qui nous
oblige de veiller nuit et jour, qui fatigue nos nerfs,
mais n'abat pas notre moral. La situation int6rieure
n'est pas plus rassurante et nous touche de plus pres.
Nos blesses sont aigris par la douleur, par l'humiliation de la d6faite et par l'antipathie tres marquee de
la part des habitants du Kiang-si qui, au fin fond du
coeur, sont partisans des sudistes. Quand le triste cortege des blesses a traverse les rues pour se rendre A notre
h6pital, il a dfi subir les sarcasmeset les maledictions des
passants. Des le lendemain de leur arriv6e a l'h6pital,
les petits blesses qui s'6taient faufiles avec les autres
et occupaient une partie de l'6tage, commencent a
montrer les dents. Ils sont mecontents de tout et de
tous, menacent nos domestiques, exigent des services
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impossibles, se livrent au jeu, fomentent des complots,
Fpnt des sorties sans permission et se d&clarent incapables d'observer le rgglement de l'h6pital. Is font
chorus avec leurs camarades diu dehors pour exiger
I'arribre de leur solde. En face de ce danger, le reprisentant de l'h6pital se rend chez unofficier de l'6tatmajor et lui demande un chef militaire pour gouverner
notre monde.
II obtient de bonnes paroles, mime de belles promesses, mais voit clairement que les antorites sont
decourag6es et n'osent plus s'imposer. L'officier promet une visite pour le jour mnme, mais se garde bies
de venir. Le lendenain, dimanche, on nous annonce
la visite du marechal lui-meme. Sans trop y croire
nous pr6parons le salon de r6ception. -Effectivement,
vers dix heures du matin, les rues conduisant a l'h6pital francais sont gardees militairement en vue du
passage du grand homime Midi arrive, mais non le marichal; les rues sont redevenues libres. Que s'6tait-il
pass6? Les &enements s',taient prtcipit6s et le nouveau g6neral Tsai avait fait comprendre au mar6chal
que le moment de quitter la province 6tait arriv~
pour lui. Celui-ci, au lieu de visiter I'h6pital, fait ses
paquets et la unit, il s'enfuit honteusement,abandonnant tout, mime ses soldats qu'il laissa non payis.
Le ,oir, un gnaaal s'annonce

a I'h6pital. 11 est

envoyi par le successear du mar6chal qui a pris le
titre de generalissime. L'officier fait la visite des
salles et parle aux blesses d'un ton si humble et si
respectueux qu'on aurait dit un inf&rieur devant ses
superieurs. Voici le theme de son discours : < Amis,
je suis le d6elgu4 du g6neralissime, je viens vous consoler. Vous etes.malheureux, vos merites sont bien
grands, mais celui qni devait vous recompenser vous
abandonne, il s'enfnit et emporte 1'argent qu'il vous
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devait. Maintenant restez bien tranquilles, vous etes
mieux soignis ici que n'importe oh ailleurs. , Un
audacieux l'interrompt et lui dit : ( Pas besoin de vos
discours, donnez-nous de l'argent, c'est tout ce que nous
demandons. , Le g6neral se mord les livres, rifl6chit
un instant, puis reprend humblement : , Vous etes
libres, vous pouvez sortir et retourner dans vos familles;si vous etes sages et si vous le desirez, le nouveau generalissime vous accepte et vous incorpore
dans son arm6e. »
Nous insistons de nouveau pour avoir a l'h6pital un
chef responsable des autres, et nous le demandons
par 6crit an g6neralissime. Reponse favorable, mais
sans effet. Les temps 6taient encore trop troubles. En
attendant, nos petits blesses sont nos maitres et nous
font regretter la d6marche faite pour avoir des soldats. Puis la situation du dehors s'6claircit tant soit
peu, la ville a vers6 la somme exig6e par les troupes.
Pena peu le g6n6ralissime augmenta son autorit6 et
quand il jugea le moment favorable il nous envoya
un capitaine pour gouverner nos soldats.; ce capitaine
etait plein de bonne volonte mais n'arriva pas a se
faire respecter. Il nous tardait de renvoyer quelques
malades gubris et avec eux les fortes t&tes qui creaient
des troubles. Le capitaine rassembla ceux qui etaient
sar la liste de d&part, et lear annonqa leur cong. Ils
fient mine d'ob6ir et accompagnerent le capitaine
jusqu'i la grande porte. Arrives a,. au lieu de sortir,
ils chasserent a coups de bhton le panvre capitaine, le
jetereht dans la rue, fermerent la porte, et -etournerent tranquillement dans la salle. Aucune sanction
n'est venue'r6primer cette revolte.
A cBt6 de ces tribulations, l'hpital Saint-Louis eut
heureusement ses consolations- D'abord le docteur
Louis Robin vit sa valeir et ses soins recompenses par
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des gu6risons 6tonnantes; les soldats lui t6moignerent
une confiance absolue, aussi bien pour les op6rations
que pour les pansements. Sa science medicale perca
au dehors et amena des blesses des autres h6pitaux
qui vinrent tous les jours'se faire soigner chez nous.
Ensuite les bonnes soeurs recurent en retour de leur
d6vouement des marques de respect, de confiance et
de reconnaissance de la plupart des bless6s. Leurs
exemples de charit6 et de pi6t6 firent aimer notre
sainte religion par ces hommes si peu pr6par6s pour
comprendre la doctrine de notre Divin Maitre. Six
bless6s recurent le bapteme, cinq d'entre eux sont
morts avec des sentiments de foi, d'esp6rance et de
resignation A la volont6 de Dieu. Le sixieme ira bient6t les rejoindre au ciel. Celui qui s'en alla le premier
avait recu au bapteme le nom de Louis, en I'honneur
du saint patron de l'h6pital, en I'honneur aussi du
chef de la mission, Mgr Louis Fatiguet, et dii d6vou6
docteur Louis Robin.
Maintenant le calme est revenu, il n'est peut-6tre
que provisoire, car bien des dangers menacent encore
a l'horizon. Le 5 septembre dernier, une fusillade terrible a 6clat6 juste en face de l'bhpital; beaucoup de
balles ont passe au dessus des pavilions et sont venues
retomber dans nos cours. Cela se passa au grand
silence de la nuit, ce qui augmenta la terreur. Deux
soeurs seulement 6taient pr6sentes, les autres 6tant a
Kiu-Kiang pour la retraite annuelle. Les deux vaillantes soeurs, la superieure et soeur Agnes, plus M. le
docteur et sa dame ont regu, cette nuit-l, le bapt&me
du feu. Les revolt6s n'ont pas touche i I'h6pital, mais.
sont all6s un peu plus loin piller une trentaine de
boutiques. Le lendemain tout 6tait redevenu calme.
En ce moment, les militaires ont, a peu pres tous,
6
vacu6 I'h6pital. A tout prendre, on s'estime heureux.
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Les ennuis sont passes, les merites restent et les consolations 6prouvies sont sujets de reconnaissance d'abord
a Dieu, ensuite a saint.Louis, roi de France et vaillant
general d'arm6e qui nous a envoy6 des soldats a soigner dans sa propre maison et qui fait entrer aux
cadres de l'arm6e celeste du bon Larron queiques pr6destines. Aussi, des la premiere fete de ce bon saint
Louis, les soeurs sauront lui offrir la chandelle qu'elles
lui doivent.
Une conversion a Tsipisan. Un chr6tien malade avait
atat empira; il revint
consult6 un goomancien; son
alors au pretre catholique; celui-ci exigea d'abord une
reparation en obligeant le malade 4 faire tirer beaucoup de p6tards de l'ouest de la ville jusqu'a l'est oh
est notre chapelle; puis on commenca une neuvaine a
saint Joseph; le malade est gueri.
Tai-ping. II y a eu trente-deux laureats a l'&cole de
M. Lo. La distribution des dipl6mes a 6et solennelle,
les d6l6gu6s de vingt et une sous-prefectures et les
principaux de la region 6taient l1.
Echos de Noel. Partout beaucoup de confessions et
de coimmunions; les 6glises sont trop petites; la creche
attire beaucoup de paiens.
Kiu-Kiang. Le i novembre, anniversaire de l'armistice, c&r6monie a la cath6drale. Toute la colonie y
assiste avec les consuls. Avant le Tantum ergo, a dix
heures cinquante-huit, sonnerie solennelle; aonze
heures, silence de deux minutes dans la cath6drale et
sur toute la concession; a onze heures deux, nouvelle

sonnerie, chant du Tantum, b6endiction du SaintSacrement. - L'apres-midi, inauguration du nouvel
h6pital Saint-Vincent-de-Paul. Toute la population de
la concession s'6crase dans les couloirs. Le consul
d'Angleterre f6licite la mission catholique francaise
Sde son travail a Kiu-Kiang. - Apres le discours, eut
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lieu. un. th6 agrimente de nombreux et excellents
giteaux et l'on visita l'h6pital.
Yuen-chow. En reconnaissance de ce qu'a fait
M. Capozzi pour faire cesser la guerre civile, les
notables de la ville ont fait faire une inscription
d'honneur; des hommes la portaient sur leurs 6paules;
elle etait suivie du pr6sident de la Chambre de commerce, du .vice-pr6sident et du directeur du t1i6graphe.
Nicrologie. Notices sur MM. Chasles, Donjoux et
Dellieux dont nous avons deji parl dans les inumros
pric6dents de nos Annales. - Notice sar M. Barnab6
Lu, prktre s6calier et sur le chr6tien Hoang-Hou-mi :
ce bon serviteur'montra sa fid6lite par trente-six ans
de perseverance au service de la Mission, par une
vigilance inlassable a bien remplir les devoirs qui lui
furent confies, par une irr6prochable probit6 dans la
gestion des finances de la Mission; iL avait un grand
respect pour les missionnaires, une assiduite exemplaire a la priere soit commune soit privee. - Notice
sar soeur Gertrude Hanley qui fut superieure a KiuKiang oh elle installa un 6tablissement d'instruction
secondaire, destin6 aux jeunes filles de la bonne
soci6te, et aur soeur Duparc qui travailla cinquantetrois ans en Chine, se faisant remarquer par sa charite, son esprit de foi, sa profonde pikte, sa conversation joyeuse, son d6sir de la vie cach6e. - M. Thieffry annonce que. M. Schottey est mort accidentellement : il 6tait a Ping-Shiang et il faisait un froid
intense. Les chr6tiens allumbrent un feu de charbon
dans sa chambre. Le lendemain, 25 janvier, on le
trouva mort.
Statistique du vicariat de Kiu-Kiang. 11 renferme
29736 catholiques, 14 missionnaires europeens, 6 indigenes,. 9 pretres s6culiers, 26 Filles de la Charit6,
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24 vierges du Bon Conseil, 26 petits s6minaristes,
4 grands s6minaristes.

PILLAGE DES MISSIONS DU KIANG-SI
JOURNAL DE M. THIEFFRY (suite)
22 /jin

1922. -

On nous annoncait hier un combat

pour aujourd'hui; il est trois heures et demie et rien
encore, ni fusillade, ni coups de canon.
Mais voici une lettre de M. Breuker qui me raconte
ce qu'il a souffert a Khi-Shui : c Enfin je puis vous
6crire quelques lignes. Nous avons pass6 une semaine
terrible. Deretour ici le I5, f&te du Saint-Sacrement,
lettr6s, tribunalistes vinrent affluer ici pour se mettre
. l'abri chez nous. Dimanche, 18 Juin, an matin, les
soldats fayards sont arrives; bruits divers sur le mandarin, qui aurait 6t6 emmen6 par ces soldats, - if
plus vraisemblable, c'est qu'il a pris la fuite, - item
le chef de police. Les lettres influents sont tons partis.
Donc, me voila seule autorite en ville. Pres de deux
cents personnes dans notre r6sidence. Toute une
affaire que de caser tant de monde. Enfin on s'arrange,
les drapeaux sont plantes. Le matin, j'avais dit la messe
suivie du salut.
L uandi 19. - Journ6e pleine de frayeurs. Lessoldats deband6s parcourent. la ville. Au dernier
moment, des gens viennent chercher refuge chez
nous, pas moyen de refuser. Je reste A la porte, pr&t
A tout 6vvnement. La porte est fermee. L'apres-midi
deux soldats se presentent, par confusion parmi les
gens connus. On ouvre, les deux individus ne partent
qu'apres avoir recu chacun 5 dollars. Le soir, cris et
hurlements de tous c6tes; des soldats fuyards,en compagnie des bandits de l'endroit, pillent, violent, etc-.
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Nous montons la garde munis de ( pien-tan >, le fils
du chef de la police a un fusil.
c Mardi 2o. -

Je veille jusqu'a. deux heures de la

nuit, puis vais me coucher. A quatre heures et demie,
on me reveille subitement, les soldats ont force la
porte. Je descends pr6cipitamment, trois brutes
s'elancent contre moi, avec leur baionnette, un d'eux
me tire un coup de fusil i blanc en pleine poitrine;
les autres me frappent de leurs baionnettes et exigent
500 dollars. Je les conduis a l'6tage, ils continuent a
me frapper et a me brutaliser; ils prennent I'argent
de la residence, de l'argent des chritiens, renversent
I'autel de l'oratoire prive, forcent la chambre de
M. Sie, y saisissent le fils du chef de la police, qui les
conduit au grenier et leur remet pour plus de 5oo dollars de valeurs : or, argent, etc., etc. Descendus, ils
frappent mon suivant, qui 6tait venu A mon secours,
puis partent precipitamment. Tout le monde s'tait
enfui dans quelque coin. Le soir, d'autres viennent et
passent par-dessus le mur d'enceinte, ils sont polis,
mais veulent 3oo dollars. Ils forcent caisses et
coffres.
u Mercredi 21. -

Dans la nuit, l'inondation com-

mence, grand embarras pour caser tout ce monde dans
notre maison. Heureusement, quelques dizaines de personnes sont parties, ne se sentant pas en sfirete chez
nous. De nouveaux brigands arrivent en ville, tuent
quatre personnes, la population se soulve, nous craignons des repr6sailles. L'apres-midi, quatre heures,
trois brigands, conduits par des ( pen-ti

),

traversent

l'eau, forcent la porte de derriere et exigent de l'argent, ils ne molestent pas, mais menacent de leurs fusils,
si on ne leur ob6it pas promptement. Ils emportent
plus de 2oo dollars. L'eau monte toujours. Nous vivons

dans des terreurs continuelles. On ne mange guere,
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on ne dort plus; je n'en puis plus, tellement on me
harcMle du matin au soir.
« Jeudi 22. - Les soldats-brigands pas encore partis
du ( Yamen n. Ils n'ont pas de barques et cherchent
des radeaux pour piller encore. Apres-midi trois
heures, soldats sur le mur d'enceinte, moment de terreur, puis on les vpit qui portent une carte. C'est la
troupe r6gulibre qui invite le prktre a se faire m6diateur
pour leur chercher du riz, bois de chauffage, etc., car
ils ne trouvent en ville personne a qui parler. J'y vais,
accompagn6 du fils du chef de police, qui passe pour
mon domestique, et de mon suivant. Deux officiers
suprieurs me recoivent tres bien, causons assez longtemps; leur montre, mes blessures. A partir de ce
moment, nous nous mettons en devoir de chercher
quelques gens du a Yamen , et on riussit a trouver
riz, bois, etc. pour les soldats. Mais ces troupiers
m'assomment de leurs visites du matin au soir; tant
que le riz n'est pas arrive, ils restent chez nous. Je
crois que tous leurs officiers, sergents, etc., sont
venus pour boire notre vin et notre th6. Ce matin,
visite de trois nouveaux officiers superieurs ( IngTchang-n, puis nous sommes alles au a Yamen ), oh
nous finissons par d6couvrir quelques employes et
quelques lettr6s, qui, disormais, s'occuperont de l'approvisionnement. Cet apres-midi, pas une minute a
moi. Je profite d'un courrier pour vous communiquer
ces nouvelles et vous demander des instructions. Ces
soldats partis, le danger recommencera et je ne sais
plus que faire, ces brutes frappent et tuent indiffiremment, je suis a la merci d'un vaurien quelconque,
nous avons eu des traitres parmi les chr6tiens. Pou-'
vez-vous m'envoyer quelques secours, ou me dire ce
qu'il faut faire ?
Au recu de cette lettre,j'ai mis tout de suite le
21
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g6niral Tchou au courant de cette douloureuseaffaire et il m'a promis d'envoyer tout de suite un
d6tachement de soldats pour prot6ger la Mission
catholique de Khi-Shui. J'ai averti M. Breuker de
cette decision. Je l'ai aussi prie de faire un rapport
d6taill sur cette affaire et de 1'envoyer directement
a Monseigneur.
Pour peu que dare cet 6tat de choses, nous allons
souffrir de la famine, car on ne peut que difficilement
se procurer du riz et les autres objets nicessaires,
tout commerce ayant absolument cess6, les jardins
eux-memes 6tant pour beaucoup abandonnis parce
que les soldats prennent les maraichers et tout homme
valide, meme les vieux, pour porter charges et objets
volis, ou canons, munitions ou toute autre espece de
ravitaillement. La vie est devenue plus que difficile,
aussi aujourd'hui, sans piti6, j'ai donn6 l'ordre aux
hommes et aux femmes, qu'ils soient chr6tiens ou
non, de partir des aujourd'hui, parce que leurs
rickesses sont encore moins en skret6 ici que chez eux
et que leur vie est encore plus en danger ici que partout ailleurs. Des chr6tiens d'un village,.procbe de
chez nous, ont tu6 des soldats qui avaient fait un
mauvais coup chez eux, et sont venus se cacher ici
pour se soustraire aux recherches des autres soldats;
ayant su la chose, je les ai fait partir en leur disant
d'aller se cacher ailleurs; A cause des langues indiscretes et surtout des traitres, des gens comme ceux-li
sont pour nous des indisirables. 11 me faut me montrer fcroce et marcher sur mon coeur pour emp&cher
tout ce monde de forcer notre maison pour y chercher
'un refuge qui nous expose au ressentiment des reitres
nordistes, comme je les~ nomme. Pour faire voir combien nous sommes a la merci de ces vrais bandits, j'ai
appris que les six soldats, qui nous gardent ici, et-
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qu'on m'a assure 6tre des meilleurs, sortent chaque
jour et vont en plein march6 d6trousser les passants
de F'un et I'autre sexe, et A cause de 1'inondation, j'ai
4t6 reduit a loger ces gens dans notre maison.
Dimanche, pendant la benediction du saint Sacrement, ils ont os6 forcer la porte qui se trouve dans
le mur d'enceinte devant la maison des Filles de
Sainte-Anne; si j'avais fait mon rapport i leur chef le
,< Toan-Tchang ,, c'6tait la mort pour eux sans aucun
doute; je n'ai rien dit et me suiscontente de leur faire
soupconner que nous savions quelque chose sur leurs
gestes. Si je les avais accuses, ils eussent kt6 fusilles,
et ensuite nous eussions &t6 expos6s aux represailles
de leurs camarades. Si les reitres nous attaquaient,
ces soldats ne feraient rien ou ne pourraient rien
faire pour nous d6fendre. Aussi, notre seul secours et
protection doivent venir du Sacr6-Cceur. Que ceux qui
liront ces lignes ne s'6tonnent pas et n'y voient pas
une simple exageration d'un homme dans une situation angoissante, mais qu'ils prient beaucoup, beaucoup n'est pas t rop dire, qu'ils prient done beaucoup
pour nous, surtout pour nos deux maisons de Sceurs
pour lesquelles je suis toujours dans l'inquietude jour
et nuit.
27 juni. - Hier et aujourd'hui, grande pluie, mais
de courte duree,deux ou trois heures environ. L'inondation pourrait bien revenir, comme elle n'a plus rien
a gAter, je suis presque indiff6rent. La nuit derniere,
a minuit, je fus appel6 pour donner l'extreme-onction
Sune orpheline malade du cholera; pourvu que cette
epid6mie, qui a dija fait quelques victimes a l'h6pital,
n'entre pas a I'orphelinat. Quatre heures du soir, le
temps est A Forage, il tonne, la pluie tombe dru et
ne semble pas vouloir cesser; nous risquons d'ttre
entouris d'eau de nouveau. Quelqu'unme disaithier que
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la poste fonctionnait entre Ki-Ngan et Kang-Tchiou,
et, aujourd'hui, j'entends dire qu'elle fonctionne de
Ki-Ngan a Tchong-Kiang-Chian... et Wouo-Pou... Je
n'espere pas beaucoup d'avoir des nouvelles de M. de
Jenlis; j'en attends cependant avec une legitime
impatience, car je ne sais pas ce qu'i) est devenu. De
ces messieurs de Wan-Ngan, aucune nouvelle egalement depuis le 12 juin, c'est long par le temps qui
court; mais puisque la poste ne d6passe plus la riviere
de Yong-Sin,il me faut accepter ce sacrifice comme les
autres. Que la sainte volont6 de Dieu s'accomplisse en
tout, qu'il nous fasse la grace de l'accepter toujours
sans murmure!
Je viens de voir un chr6tien du Ki-Shui, qui dit
que dans cette sous-pr6fecture quelques soldats se sont
fait casser la t6te par-ci par-la; un village oii deux
soldats furent tu6s par des explosifs violents et cinq
blesses, fut complItement reduit en cendres; ces explosifs sont prepares pour tuer les fauves, loups, chacals,etc., le moindre choc les fait exploser; or un de
ces soldats, voyant une petite caisse assez jolie, dans
laquelle se trouvaient ces terribles engins, pensait
qu'elle contenait de l'argent, et d'un coup de crosse
enfonqa la caisse, il y eut explosion, etc.
Les montagnards de ce pays (du c6te de Kou-Fou
et dans ces hautes montagnes) sont d6cides A se
d6fendre par tous les moyens, lances, fusils et explosifs; les gredins nordistes le savent et depuis l'affaire
raconthe plus haut on ne les voit plus.
28 juin. - Nous avons tous certainement rc6it6 avec
une ferveur particulibre I'Oraison de la Vigile des
saints ap6tres Pierre et Paul, aujourd'hui si bien
appropri6e A notre situation actuelle : Praesta, quaesumus, omnipotens Deus : ut nullis nos permittasperturbationibus concuti; quos in apostolicae confessionis petra
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solidasti... Bonne a r4citer meme les jours suivants.
Aujourd'hui, juste au moment du diner, visite de
M. Kao, a Toan-Tchang n juge militaire; conversation peu animee, sans M. Capozzi, qui se trouvait
ici et en fit tous les frais avec cet officier. Celui-ci
ayant manifest le d6sir de visiter l'6tabissement,
j'accidai a son d6sir et lui fis voir la Residence et la
la tour et a indiqu6 oi0
Cath6drale. I1 est mont6e
4taient placees ses troupes pour r6sister aux Sudistes.
Je I'ai remercie de nous avoir donne une garde pour
notre R6sidence. II m'a demand6 si ses hommes etaient
convenables avec nous. ( Jusqu'ici, ils sont bien chez
nous; dehors, leur chef s'occupe d'eux et je pense
qu'ils font leur devoir. I1 me dit qu'il va engager le combat dans deux jours
avec les Sudistes et qu'il a les moyens de les reconduire 1l d'o, ils viennent. Alors nous ne sommes pas
au bout de nos peines avec les Nordistes et surtout les
pauvres campagnards des environs vont souffrir longtemps encore; apres avoir 6t, pilles, ils font tout cc
qu'exigent d'eux ces soldats, ils leur fournissent tout...
meme le bois de chauffage en abondance; mais ces
soldats, au lieu de briler ce bois de chauffage, d6molissent les cloisons de planches, les lits, les caisses,
coffres, les portes, bref toutes les boiseries et brilent
tout, au grand desespoir des pauvres. Pour peu que cela dure, il y aura un soulevement de la population,
comme je l'ai dejA dit; les r6coltes des deux annees
precedentes ayant tte presque nulles, celles de cette
annee 6tant perdues dans toute cette r6gion, c'est la
ruine, la famine et le d6sespoir; des indices non 6quivoques se sont d6ja manifest6s. Une haine feroce,
haine de Chinois, se manifeste ouvertement par-ci
par-1A.
29 juin. - Fete des saints Pierre et Paul, temps
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quelque peu couvert et grand vent,' mais la pluie a
cess6, l'inondation ne reviendra pas maintenant, elle
n'a rien a d6truire, les maisons seules sont rest6es
debout. Je viens d'apprendre que cent soldats, bien
armes, ont tout pill.6 et tout brisi chez le catichiste
de Pi-hia. Jusqu'ici, la Mission n'a pas encore souffert
dans ce village. Aujourd'hui, j'ai d 9 nn6 cinq extremesonctions a l'orphelinat, plus une avant-hier a minuit.
Sept orphelines sont gravement malades, dont six du
cholera et une de la phtisie, l'une d'elles est morte
aprbs sept heures de souffrance. Que le Sacr6-Cour
nous 6pargne et ne permette pas.que cette 6pid6mie,
qui rigne plus ou moins ici maintenant, s'introduise
dans la maison de Notre-Daine-des-Neiges
La bataille entre Nordistes et Sudistes est engag6e
a vingt lis d'ici; on a port6 des grands blesses aujourd'hui chez les sceurs.
3o juin. - Toujours pas de nouvelles de Monseigneur, de MM. de Jenlis, Nuzzi et Breuker. Je commence a n'y plus rien comprendre! J'ai 6crit les lignes
qui pr6ecdent ce matin apres le dejeuner et a la
recreation de midi, nous est arrive notre cher M. de
Jcalis, nous 6tonnant et aussi nous remplissant de joie.
11 a souffert beaucoup, il est maigre, a perdu une
grande partie de sa belle barbe dans la bataille. En
_mme temps que M. de Jenlis m'est arriv6e une lettre
de M. Nuzzi, il me dit en substance que lui aussi a
et6 pill6,.que la maison des Filles de Sainte-Anne a
ete 6galement mise a sac. D'apris sa lettre a Monseigneur, il ne lui reste plus rien; apres une visite qu'il
fit a l'officier sup6rieur, dit-il, on lui a rendu son...
impermeable, rien autre chose.
II dit qu'un des officiers, qui a presid6 an pillage
de sa R6sidence, a 6et fusill6, mais que le plus coupable et le plus brutal n'a pas t6 inqui&t&. Ces
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Sudistes, d'apres M. Nuzzi, sont beaucoup plus
m6chants que les Nordistes, a tout point de vue : car
au lieu de se loger dans les pagodes ou - Tse-Tang ,
comme font les Nordistes, ils logent chez les habitants et se Mpontrent d'une exi)ence r6voltante, etc.
C'est 1B une bien grande desolation! Ce pauvre pays
pill6 par les Nordistes plusieurs fois; ruin6 par les
Sudistes n'a plus. que ses yeux pour plearer ses
malheurs.
PERSE
LA MISSION DE PERSE

L'action de la Mission lazariste est n6e d'une idee
de M. Eugene Bore.
Tout jeune et dbja illustre professeur au College de
France, il vint a Tauris le 6 novembre 1837, charge
d'une mission de la part du Minist&re de l'Instruction
publique et de l'Acad6mie des Inscriptions et Belles
Lettres, accompagn6 du Pere Scafi, missionnaire lazaL
riste du fameux college Saint-Benoit A Constantinople.
Intellectuel par excellence, catholique ardent, il
joignait a l'amour de la science une id6e de bien
social : il voulut r6eg6nrer l'Orient par l'instruction.
Son esprit 6minemment g6neralisateur, avec cette largeur de vues qui n'appartient qu'aux intelligences
vraiment cultiv6es, embrassa de suite le champ immense
qui se d6couvrait a la civilisation francaise et au prostlytisme catholique. Et le professeur du College de
France se fit humble maitre d'ecole a Tauris, le pieux
laique devint l'ardert champion du catholicisme
contre le nestorianisme des Chald6ens dans la region
d'Ourmiah, contre l'eutychianisme des Arm6niens a
Ispahan. Son zele actif, son autorit6 influente malgr6
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sa jeunesse, r6ussirent a determiner le gouvernement francais a renouer les relations avec la Perse
par I'envoi d'une ambassade et la Congregation des
Lazaristes k se charger de la Mission de Perse.
Alors Eugene Bore, en 1842, se retira, bon ouvrier,
d'un qeil satisfait et confiant ; il pouvait contempler
le champ d'action- qu'il quittait : la moisson verdoyanti et pleine de promesses sortait de terre.
Heritiere de la pensee de son pere, car Eugene
Bore devint lazariste et sup6rieur gienral de la Congr6gation, la Mission lazariste cultive au mieux des
circonstances, malgre les plus graves difficultes mateses soins.
rielles et morales, le champ confie
Des le debut vint du Ciel la consecration de tout
apostolat qui veut ktre fecond : les contradictions, les
malversations, l'emprisonnement, l'exil meme. Les
intrigues des pr6lats nestoriens, l'or des missionnaires
am6ricains, le sectarisme des fonctionnaires etrangers
se liguerent contre le catholicisme naissant. Mais le
zele patient des premiers missionnaires, seconds de la
grace d'en-haut, triompha a la longue de toute perversite humaine, finit par s'implanter, malgre tout et
malgre tous, et par. rayonner aa loin. La v6rit6 du
Christ, en meme temps qu'elle sauvait les ames, d6livrait, par la puissance de l'autorit6 influente des
missionnaires, un peupie chr6tien soumis a un joug
seculaire d'absolutisme musulman. Lentement, mais
progressivement, les oeuvres s'6tablissent : oeuvres
.paroissiales: predications, cat6chismes, congregations
pieuses,'nissions; oeuvres hospitaliires : orphelinats,
dispensaires, h6pitaux, visite des pauvres, aum6nes,
association des Dames de la Charit6, asiles de nuit;
ceuvres de propagande par des imprimeries, par la
creation d'un clerge indigene avec hi6rarchie constitude'h obeissance avec Rome.
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En 1841, on partait de rien, et en 1912, a la veille
de la guerre mondiale, la vitalit6 de 'action catholique
de soixante-dix ans s'affirmait et s'lmposait. I'attention par des chiffres significatifs : i del6gu6 apostolique, 3 eveques chald6ens, 21 missionnaires lazaristes,
47 pretres chald6ens, 5 pr&tres armeniens, 39 Filles
de Charit6 r6parties en 5 maisons : Ourmiah (1841),
Khosrovah (I857), T6h6ran (i861), Tauris (19oo) et
Ispahan (igo3). En 1841, on comptait une 6glise
catholique chald6enne a Khosrovah et une seule 6glise
arm6nienne catholique a Djoulfa-Ispahan. Mais en
1913, les 6glises ou chapelles montaient an nombre de
43, baties avec des difficultes officielles incomprehensibles en Occident; plus de 25 catholicit6s n'avaient
pas d'6glise. Enfin en 1913 -la charit6 catholique,
avec notre peu de ressources, s'attestait par 2 petits
h6pitaux, 5 dispensaires, 7 orphelinats, 4 asiles de
nuit, sans compter les aum6nes, si abondantes dans
certaines missions qu'elles ont absorb6 une grande
partie des ressources ordinaires pour soulager des
populations entieres 6prouv6es par la famine et les
vexations continuelles des indigenes musulmans..
L'id6e qui avait germ6 dans le coeur d'Eugene Bor6
avait port6 ses fruits.
Quand Eugene Bor6 quitta Ia Perse, il laissait
5 ecoles. Cet autre grain de s6nev6 est devenu un bel
arbre. Son id6e, son rave large comme son intelligence,
6tait de fonder des ecoles, meme une universit6, ou
des maitres europ6ens enseigneraient les sciences de
1'Occident a la jeunesse persane avide de s'instruire.
Ces tablissement s scolaires fonctionneraient en dehors
de toute politique et seraient accessibles A toutes les
religions. Le temps a consacr6 la justesse de ces vues.
Nos chretiens 6taient assis a l'ombre de la mort, par
leur ignorance de la verit6, de la vraie Eglise du

-

634 -

Christ; c'6tait assurer, par la jeunesse, la perp6tuit6
et le progres de notre mission naissante. Admettre
les musulmans a participer a ces lumieres, c'etait
entrer en plein cceur du fanatisme intrabsigeant et
sans attaquer de face une religion hostile, ce qui nous
aurait amen6 sans profit la ruine d'autres ceuvres,
c'6tait abattre des prejug6s invet6rs, rapprocher de
nous de jeunes intelligences, nous ouvrir de jeunes
ceurs.
Eugene Bor6 a vu droit : ses cinq ecoles se sont
multiplides. En 1913, Ourmiak possedait en ville
3 &coles, I asile, avec 17 maitres et 374 6elves, et dans
les villages 48 ecoles avec 933 616ves. Khosrovak avait
un s6minaire chald6en avec 1I el•ves, 2 &coles, I asile
avec 15 maitres et 385 l66ves ; dans les villages,
jo &coles et 275 61eves. Teikran poss6dait un college
avec 23 maitres et 340 el1ves, une ecole de filles et
an asile avec 8 maitresses et 211 6lves ; Tauris,
2 &coles, I asile avec 315 6lves; enfin Ispakax, 3 ecoles,
i asile et 482 6lves.
Oui, 1'humble grain de s6nev6 s'itait merveilleusement developp6 : du haut de son 6ternite, I'humble
maitre d'6cole de io &coles fournies par son Altesse le
Prince Kahiaman Mirza en 1839 a Tauris pouvait le
contempler en 1914 dans son oeuvre grandissante:
76 &coles eduquant selon ses principes 3.326 e16ves.
On comprendra encore mieux I'importance de cette
ceuvre quand on saura les difficult6s dans lesquelles
la Mission catholique a dfi travailler. Difficult6s dans
le personnel, parcimonieusement distribu6, difficultes
dans les ressources plus que restreintes alors que
1'espoir de ressources sur place 6tait absolument nul
dans la plupart des maisons; difficult6s dans les conditions d'action; obstacle de la part des protestants
dont For verse a profusion delve des oeuvres adverses
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sur un plan depassant notre possibilit6, on suscite
contre nous les intrigues et cabales des pouvoirs;
obstacle de la part des orthodoxes russes, forts de
leur influence pr6pondirante; obstacle de la part des
pouvoirs sectaires, entich6s de leur propagande laique;
obstacle dans le caractere m&me de nos chr6tiens si
versatil, si v6nal; obstacle de la part de l'autorite
musulmane, non malveillante an fond, mais si facilement int&ress6e, si faible devant la force et devant
l'argent. Difficultis enfin dans nos rapports entre
nous, nos maisons 6tant a des distances inouies, avec
des voies de communication tellement lentes, nuisant
a I'entente d'action, A I'effort commun. Malgr6 tout,
l'oeuvre est nee, s'est developp6e, est arrivee aun r6sultat plein d'espoirs.
L'affreuse guerre de 1914 a passe sur ces soixantedix ans de travaux apostolques. Qui aurait pu croire
que cette mission si 6loignCe en ressentirait les contrecoups ? Us deferlkrent sur nous, cataclysme infernal,
avec une rapidit6 et une intensit6 qui rappellent les
malheurs bibliques du saint homme Job. C'est, en janvier 1915, une premiere invasion turco-kurde sur les
contries d'Ourmiah dans un siege horrible et meurtrier de plus de six mois, fermant notre maison de
Kosrovah et jetant, sur les routes infest6es de brigands,
dans des dfil6s engorg6s de neige, des milliers de
chritiens, mourant de peur, d'6pid6mie et de froid, et
condamn6s pour plus d'une ann6e a un exil des plus
tristes dans les bourgades du Caucase. C'est, en septembre 1915, des perturbations politiques, obligeant
notre personnel d'ispalian a abandonner nos ceuvres
et nous affligeant du p6nible spectacle de son rappel
collectif en France. C'est enfin, enjuillet 1918, I'epouvante d6sastreuse d'une derniere invasion -semant
partout la mort et l'incendie. Notre chef, Mgr Sontag
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tombe glorieusement au champ d'honneur de la Charit6; un eveque chald6en, trois de nos confreres, quatorze pr&tres, des centaines de chr6tiens, massacres
sans piti6, rougissent de leur sang nos missions de
Kosrovah et d'Ourmiah. Le peuple chald6en en entier,
chass6 de ses foyers, s'enfuit 6perdu k travers un
pays ennemi, semant sa route de cadavres et de captifs.
C'est la ruine complete de ces deux missions : la
flamme consume les bAtiments, et la haine sauvage des
massacreurs impunis, violant les s6pultures de l'6glise,
jette,dans une derniere infamie,aux foss6s de la ville,
les restes vbenrables des missionnaires et des soeurs
qui avaient donn6 leur vie au service des pauvres et
des d6sh6rites de cette infortunee religion.
Seules sont rest6es debout les Missions de Tauris et
de Teh6ran. Elles continuent leurs oeuvres. L'une,
Tauris, pansant les plaies des Missions d'Ourmiah et
de Kosrovah; l'autre, T6h6ran, continuant malgre
tout avec succis son oeuvre d'6ducation aupris des
enfants des families les plus distingu6es de la capitale. Les 6preuves n'ont pas mnanque ni a l'une ni &
l'autre pendant ces quelques ann6es; et quand de telles
oeuvres, dans de telles circonstances, resistent- a de
telles 6preuves, c'est que de telles oeuvres sont entr6es
tres avant dans les esprits, plus avant dans les coeurs.
Nous avons tenu, nous tenons encore : mais il nous
faut du secours, secours en hommes, secours en
ressources. Eugene Bore, voyant le geripe de la divine
semence qu'il avait jetee dans la Mission de Perse, se
lever plein d'espoir, s'6cria : a Le doigt de Dieu est
la! ) Certes les b6n6dictions divines n'ont pas manqu6. Mais la malice des hommes semble triompher
pr'sentement : la belle oeuvre d'Eugine Bor6 est tres
6prouvee. Faut-il d6sesp'rer ? jamais ! Dieu seul
connait l'avenir : mais nous nous devons an devoir pre-

- 6i37 sent. C'est aller au d6sastre que de s'avouer vaincu
quand on a une chance meme la plus minime entre les
mains. Pour tout relever, pour crier ailleurs, pour
perfectionnerici, il nous faut des hommes, il nous faut
des ressources. Que Dieu entende nos prieres et
seconde nos efforts, que nos freres d'Occident tournent
leurs regards vers une poign6e de leurs freres, soutenant dans une derniere lutte une ceuvre francaise et
catholique pros de perir, et la magnifique oeuvre d'Eugene Bore, si pure dans son id6al chr6tien, si chevaleresque et si civilisatrice dans sa pens6e franqaise
reprendra sa marche en avant, et, avec la grace deDieu,
vaincra la rage diabolique de I'Esprit du mal.
CHATELET.

SYRIE
Lettre de M. AOUN, Pritre de la Mission,
M. VERDIER, Supbrieur gineral.
M
Tripoli de Syrie, le 8 juin z923.
MONSIEUR ET TRES HONQRE PERE,

Votre bindiiction s'il vous plait!

Vous me permettez de vous donner des nouvelles de
nos missions de Tripoli de Syrie pour I'an 1923.
Le missionnaire de cette maison adonn6 cette annie
seize petites missions et deux retraites pour nos 616ves
de Damas. 11 y a plus de trente-six ans que je preche
des retraites et des missions, jamais il n'y eut des missions aussi consolantes et aussi fructueuses que
celles de cette annee. Sur les seize missions, il y eut a
peine six personnes qui n'ont pas profit6 de la gr&ce
de la mission. D'abord l'assiduit6 aux diff rents exercices de la mission 6tait admirable, malgr6 le mauvais
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temps de l'hiver et les grands travaux de 1'6t6. Ensuite
le r6sultat : comme reconciliations, restitutions, abandon des mauvaises habitudes, etc. et cela se faisait
du cceur, gaiement et avec beaucoup de repentir, en
haine du p6ch6 et non par pure c6remonie ext6rieure.
Voici quelques exemples : Dans un village, des
haines invt6r6ees, des querelles, du sang r6pandu et
la prison, des proces plus ou moins faux et cela depuis
plusieurs ann6es et entre tous les habitants de ce village. Le cure n'osait pas inviter les missionnaires. Car
humainement parlant, Ia mission etait impossible. Les
gens 6taient endurcis dans le mal et personne ne voulait venir 'a l'6glise.
Aprbs avoir donn6 la mission dans les villages environnants,mon coeur me poussa versce village infortund.
J'implorai la grace du Sacr6 Coeur de J6sus, la protection de Marie Immacul6e et le secours des ames du
purgatoire et j'ouvris la mission. Mon Dieu!quel concours des fiddles et quelle assiduit6 h tous les exercices,
malgr6 les mauvais temps de janvier et de fevrier. Le
dixieme jour de la mission, r6conciliation gen6rale,
visites reciproques daus les maisons, abandon des
proces. Ces braves gens, ebahis de ce changement, ne
savaient que dire et crier : Merci, Seigneur Jesus.
Nous 6tions an fond des enfers et nous voilt au ciel. ,
Dans un autre village, il y a des gens qui reviennent
d'Am6rique. Beaucoup de ces messieurs, une fois en
Ambrique, laissent de c6t6 les sacrements. II y avait
done dans ce village une personne arrivee d'Amerique
depuis deux ans, assez riche des biens de ce monde,
'mais bien pauvre pour ce qui regardait son Ame. Depuis
longtemps,il ne fr6quentait plus les sacrements, meme
il faisait son possible pour emp&cher ceux qui allaient
a I'tglise. On ouvre la mission, il est an des premiersqui y assiste et depuis il ne manque aucun exercice. II
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s'approcha avec beaucoup de pi6t6 des sacrements.
Apres la mission, il forma une socite6 d'hommes et
de jeunes gens, promettant de se confesser tous les
quinze jours et de communier autant que possible
tous les jours.
Ailleurs, il y a 1'habitude des blasphemes et des
imprecations. Tous prirent la resolution de s'en corriger et, en cas de rechute, de baiser'la terre et de reciter
un Pater et un Ave. Une personne de ce village, par
migarde 6u par habitude, dit une imprecation contre
sa bete en plein bazar de Tripoli. Son compagnon lui
rappelle sa promesse, alors, au milieu du bazar, il baise
la terre et recite sa pri&re sans honte ni respect
humain. Oui,mon Tr&s Honord Pere,dans ces missions,
on voit la force de la grace et ses effets merveilleux.
Dans ce pays, il y a trois d6votions : I"la confrerie
du Saint-Rosaire; 2' celle du Scapulaire de Notre-Dame
du Mont Carmel; 3"la Congr6gation de 1'Immaculbe
Conception, et les missionnaires ajoutent maintenant
1'imposition de la Medaille miracaleuse. Le peuple lie
k Marie par ces devotions p6rit difficilement. Presque
tous et partout se font un devoir d'inscrire leurs noms
dans ces confrries.
Nous avons eu cette annde cinq a six mille confessions g6nbrales. Mais vous dire le nombre des communions, ce serait difficile. Dans ces missions, nous
procedons par divisions. Durant les trois premiers
jours, on se contente de pr&cher et de cat6chiser. Le
quatrieme jour, on inscrit une premiere division,
hommes ou femmes,selon le nombre des confesseurs :
vingt-cinq ou trente personnes pour chaque confesseur.
Les personnes inscrites doivent passer presque toute
la journ6e a 1'Pglise pour apprendre les prieres, les
principales verites de la religion, s'examiner et se confesser une premiere fois. Le deuxieme jour ou le cin-
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quimie, on acheve la confession et, le sixieme,on recoit
la sainte communion. Puis on prend une deuxieme division, etc., jusqu'a ce qu'on ait fini les petits enfants
qu'on laisse pour la fin de la mission, pour avoir le
temps de les instruire. Pendant ce temps, ceux qui se
sont confesses communient tous les jours. De sorte
qu'ala fn de ia mission, il n'y a presque plus de pechi
dans le village. Si par m6garde quelqu'un s'oublie, ou
se rappelle un pich6 de sa vie pass6e, il va tout de
suite trouver son confesseur, pour ne pas se priver de
la communion quotidienne. Le prodige, c'est de voir
des personnes du monde habitudes au p6ch6, qui se
Conservent des mois, sans aucun p6che, pas mtme
v6niel. Les communions continuent longtemps apres la
mission.
Je suis seul missionnaire depuis plusieurs annies.
Je dois precher matin, midi et soir, puis confesser et
arranger les affaires. C'est un tribunal en permanence.
Le collaborateur fait le cat6chisme aux enfants et confesse. L'age et les maladies m'arreteront bient6t dans
Sces courses. Si l'on n'envoie pas quelqu'un pour m'aider
et se former a ce genre de vie, la mission sera fermee.
C'est dommage pour le pays, pour la Congregation et
pour I'oeuvre principale de saint Vincent.
Aoun JtREMIE.
I

AFRIQUE
ABYSSINIE
LETTRE DE M.

GRUSON.

Le 2 du mois de juin 1923, fut transportie a l'h6pital civil d'Asmara une fillette nomm6e Francoise
Canova, Ag6e de huit ans, fille de Joseph et de Vaccars Jos6phine. On devait lui faire une visite sp&ciale
Scause de fortes douleurs a l'abdomen.
Les m6decins la declarerent affligee d'appendicite
et jugerent qu'une prompte operation chirurgicale 6tait
indispensable.
Pendant l'op6ratipn, on constata que l'enfant souffrait aussi de peritonite chropique. Bien que la fillette
fdt soignee avec amour, son 6tat allait s'aggravant
chaque jour davantage.
La fibvre 6tait continuelle, les levres et la langue
4
taient enflies et couvertes d'une esp&ce de croite,
I'haleine 6tait f6tide; la malade, tres agit6e, 6prouvait
de vives douleurs a l'abdomen.
Les soins les plus assidus et les plus empre.sses
furent prodigu6s par les docteurs et les infirmiers qui,
tous, redoutaient une catastrophe prochaine.
Les parents, voyant que les remedes humains ne
servaient de rien, recoururent au secours celeste par
de ferventes prikres, des vceux et des promesses. On
ne constatait neanmoins chez la fillette aucun signe
d'amelioration. II fut alors conseill6 aux parents de
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placer sur la partie malade de leur ch&re enfant une
image-relique du venerable Justin de Jacobis et de
prier en mnme temps le Sacr6 Coeur de Jesus d'accorder la grace de la guirison par l'intercession de
son serviteur de Jacobis. Ils y consentirent volontiers,
placerent la sainte image-relique sur la partie malade
de leur fille et se mirent a prier avec foi.
L'enfant entre presque immidiatement dans un 6tat
de repos et de sommeil. Elle passe le jour et la nuit
sans les agitations coutumieres. Le lendemain matin,
le chirurgien fait la visite d'usage. II constate aussit6t
chez la malade un changement bienfaisant. Apres
avoir 6t6 les bandages, il s'6cria par deux fois plein
d'admiration : ( Ceci est un miracle! »
De fait, les signes de la gravit6 du matavaient disparu. L'amilioration fut vraiment instantan.e.
Les soussignas, temoins. du fait, d&clarent vrai et
exact le r6cit qu'on vient de lire:
Canova Joseph, pare. - Vaccars Jos6phine, mere.
- Sceur Praxbde Zanin,superieure 1'h6pital. Sceur Savina Borghi. - Charles Hadijyars. P. Vittorino da Intiniano, missionnaire apostolique, capucin, provicaire g6n6ral de l'frythree.
Pour traduction conforme.
Alitiina, 7 juillet 1923.

ldouard GRUSON,
Superieur de la Mission d'Abyssinie.

ALGERIE
HOPITAL CIVIL DE MUSTAPHA

Vous devez savoir que depuis 1842, 6poque de

l'arrivee des Filles de la Charit6 en Alg&rie, encore
d6tremp6e du sang de notre vienrable confrrre
,s
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M. Jean Le Vacher, leurs premiers soins furent pour
les pauvres malades de l'h6pital confie a leur sollicitude. A cette date, 1'h6pital de Mustapha 6tait loin
d'etre ce qu'il est aujourd'hui : c'itait une ancienne
caserne de chasseurs transform6e en h6pital. Combien
ces saintes filles eurent alors de m6rite! En quatrevingts ans, que de transformations! Les chambr6es ont
fait place les unes apres les autres a de magnifiques
salles bien a6ries, disposant chacune de plus de quarante lits,avec le dernier confort. Seule, la maison du
bon Dieu n'avait pas subi de modifications: une vieille
baraque triansform6e en chapelle. De 1842 a 1845,
'aum6nier; charg6 du soin spirituel des malades 6tait
un pr6tre s6culier. Ce ne fut que trois ans apres, en
1845, que F'aitorit6 dioc6saine en confiait le soin aux
pr&res de la mission. Aussi est-ce avec un certain
plaisir que je releve dans les registres les noms de •
MM. Cassagne, Castel, Alauzet, Lepyenne, Delaplanche, dignes enfants de saint Vincent, et tout particulierement le. boa p&re Bonner dont le nom est
encore aujourd'hui sur toutes les l6vres et dans tous
les coeurs. Trente ans de sacrifice et d'abnegation au
service des pauvres malades en des temps alors si
difficiles i tous 6gards! Aujourd'hui, I'heure de la
Providence vient enfin de sonner, et c'est notre mo-

deste chapelie, qui n'avait rien de comparable que la
pauvre 6table de Bethl6em, qui va faire place a une
demeure digne du grand Roi duciel et de la terre.
Un plan de chapelle existait depuis iongtemps dans
les cartons de I'administration, mais I'on n'en voilait
pas, l'actuelle suffisant bien. Un jour, cependant, des
amis me mirent au courant du projet de construction
d'un nouvel amphith6atre avec chapelle attenante,
ou pour mnieux dire avec salle des culces mesurant a
peine 64 mktres carres. Emu a juste titre, j'en infor-
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mais S. G. Mgr Leynaud, archeveque d'Alger, qui me
conseilla de le lui exprimer par une lettre, me promettant de la faire parvenir i M. le Gouverneur general de
l'Algerie. Profitant, d'autre part, du renouvellement
de 1'annee pour offrir mes voeux aux principaux docteurs de l'h6pital, je n'oubliais pas de les intiresser a
ma causes Comme si tout cela ne suffisait pas, apres
avoir demande conseil A notre respectable visiteur,
M. Frasse, j'6crivis a M. Fieri, d6pute d'Alger, le
priant de m'aider de son appui aupres de M. le
Pr6fet.
Tant de demarches, unies a tant de prieres, .e pouvaient demeurer sans effet. Le 21 fivrier, les membres
de I'Assemblee consultative se reunissaient pour examiner le nouveau projet de constructidh qui comprenait une 4tendue de terrain de 232 mitres carr6s, avec
32 m. 9, pour sacristie et chambre de I'aum6nier.
Dieu triomphait, notre cause 6tait gagn6e. Le 6 mars,
en effet, M. le directeur de I'h6pital me mandait chez
lui pour me montrer le plan remani6, ajoutant : a Et
maintenant, etes-vous content ? n Le 18 avril, en l'octave
de la Translation des Reliques de saint Vincent, les
conditions des travaux de construction 6taient affichees sur les murs de l'h6pital, et le 19 mars, vingtneuvieme anniversaire de mon ordination sacerdotale,
l'affaire 6tait conclue, les travaux concedes.
En effet, le 12 juillet, jour de mon d6part pour la
France, les ouvriers donnaient le premier coup de
pipche, et peu de jours apres mon retour, le 22 septembre, j'avais le bonheur immense de b6nir la pose
de la premiere pierre. A cette ciremonie assistaient,
avec M. Frasse, notre venere visiteur, quelques\confreres de la maison Jean Le Vacher, la visitatrice des
Filles de la Charit6, avec ma soeur Boissin, sup6rieure
de la comamunautW de l'h6pital et quelques-unes de
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ses compagnes, les malades infirmes et infirmiers de
1'tablissement. La chapelle est d6di6e a saint Vincent,
le pere des pauvres. Depuis lors, les murs.s'e6ivent
comme par enchantement, et nous osons esp6rer, sinon
pour Noel, du moins pour PAques, de pouvoiry chanter
1'alleluia de la reconnaissance.
Nous serions trop heureux ici, enfants de saint Vincent, si son digne successeur nous faisait esp6rer de
venir la binir en personne.
Ph. ADVENIER.

MADAGASCAR

FORT-DAUPHIN
par M. CANITROT
(Suite)
CHAPIrRE II

Les Antanosy

La tribu antanosy est, comme bien on pense, de
bonne race malgache. C'est, du reste, A l'Anosy que
le mo't u,malgache , doit, semble-t-il, son origine.
Quand les Portugais vinrent dans la vallee de Fanzahira, ils appelTrent cette r6gion.c .le royaume de
Matacassi on Mitacassi , ainsi denommbe par les
indigtnes; nom qui mua sous les Francais en " mad6casse ou mal6gasse , etfinit par devenir a malgache n,
Le Tanosy est done, on en conviendra, malgache dans
toute 1'acception du terme.
II differe peu ou pas de ses voisins imm6diats du
nord. II y aurait meme identit6 A peu prts compltte
entre lui et I'Antavaratra de Sandravinany et de Ma-
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nambondro, avec lequel il formerait une sous-race,
tandis que, au sud-ouest, 1'Antandroy constituerait
une autre unit6 anthropologique.
Son origine n'est ni bantoue ni arabe, nous affirme
Panthropometrie. Tout au plus reconnait-on sur
quelques individus et non sur certains groupes, I'antique m6tissage arabe, portugais et francais. « Un
teint un peu plus clair, des cheveux plus ou moins
lisses rappellent ces anciennes infiltrations n si apparentes au dix-septieme siecle.
A d6faut de l'histoire qui nc cous fournit des documents 6crits que vers le debut du seizieme si~cle, et
de l'archeologie pr6historique, la philologie fait du
malgache un emigri des iles de P'Oceanie. C'est tout
ce qu'on en sait. Des races venues de 1'Est se sontelles succ6d6 sur le sol malgache ? Pourquoi des ilessituees entre la Malaisie et Madagascar, telles que
Maurice et Bourbon, sont-elles restees desertes? Des
migrations parties de 1'Asie mnridionale se sont-elles
repandues sur l'Oc6anie en meme temps qu'elles suivaient les c6tes de l'Afrique et s'&tablissaient, l'une
chassant I'autre, dans les iles avoisinantes? Peut-ktre.
A-t-il nouvellement d6barqu6 dans son lie ou bien
est-il aborigine, le mad6casse? Ses anchtres ou ses his
se sont-ils dispers6s dans les archipels de l'Insulindeet de la Ml6anisie ? L'6tude serieuse des terrains quaternaires pourra seule r6pondre.
Pas plus que l'Antavaratra son frere, I'Antanosy
n'est bati en colosse. Sa taille moyenne est de 1 m. 635.
L'Antandroy le depasse de 4 centimetres.
2800o Tanosys dans le district de Fort-Dauphin
contre 14000 Antavaratras et 6 5oo Antatsimos : 3 ooo
a Ambovombe, 5 ooo a Tsivory, une vingtaine de mille
6migr6s sur 1'Onilahy, chez les Mahafalys, et quelques
milliers a 1'ile Bourbon : en tout, pris de 6oooo-
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Petit pays, petites gens. De toutes les tribus madicasses, il n'en est guere de plus reduite.
Le pied rapide et la main leste, les Tanosys, malgr6
leur petit nombre, ont su teair tete a leurs ennemis
voisins. Qui ne les a vus s'exercer a la c ringa ,
on " balahazo n, cette lumte qui leur est propre, ne
saurait juger de leur vigoureuse agilite.
Aux jours de la canicule, lorsque le riz ondule et
jaunit dans les u horaka , a demi dess6ch6s, adolescents et jeuncs hommes disputent de village en village
le championnat du c(balahazo n. Souvent, au cours de
l'ann6e, apres le repas du soir, par les nuits tiides,
ces amica silentia luner, les (( antsiva ,n o conques
marines sonnent le rappel de la jeunesse a ces assauts
pacifiques, mais fort bruyants.
La saison venue, un bourgeois g4n6reux on d6sireux
de donner du retentissement a son nom, offre un
bceuf et des sacs de riz aux lutteurs des environs. Durant toutes les apres-midi d'une semaine, les villages
r6unis par les antsivas, battant des mains en cadence,
poussant de longs io! io! d'admiration, assistent a
ce tournoi passionnant. Revenus au village en portant
le vainqueur sur leurs 6paules, les jeunes amis du
champion dressent un mAt pourrappeler leur triomphe
et jeter un defit
tous les passants.
Isahanala, le champion d'Esalo, a eu, vers 1910,
plus de renom dans 1'Anosy que jamais roi n'en connut.
Le balahazo, c'6tait la grosse occupation, 1'unique
preoccupation de la jeunesse insouciante. En aucun
autre jour de l'annee, les muscles du Tanosy ne fournissaient autant d'efforts.
Les travaux d'agriculture, en effet, les seuls qu'il
pratique, n'ont jamaislasse les lras de notre indigene.
Preparer un petit coin de terre en difrichant, par an,
un demi-hectare de broussailles que le feu nettoyera
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mieux que la beche, piftiner une rizibre, voila, a pea
pres, la limite de leurs soucis agricoles et de leurs
fatigues.
Le travail des rizieres est le plus absorbant et le
plus court. II n6cessite des poumons solides pour
exciter les boeufs aux pas pesants, des jambes exemples
de rhumatismes pour les suivre et les fouailler dans
la boue, et des doigts habiles a tordre la queue des
betes qui s'affalent... Quels concerts de cris au fond
des vall6es, dans le calme des matinees de juin, de
juillet et d'aoirt!

Les troupeaux amen6s avec le soleil levant ne
quittent la bourbe des rizieres qu'a midi. Jusqu'i
cette heure-li, le tanosy est a jeun aussi bien que ses
bceufs. En rentrant a la case, apres avoir lave amoureusement ses bates a l'eau claire, il trouve fumant
et debordant le large plat de bois que sa femme a
depos6 au milieu de l'etroite demeure, le manioc ou la
patate, les haricots ou le mais, agrimentds de bredes.
Pour lui, la journee est finie. Le plus jeune de la
maisonn6e a 6et laiss6 &la garde des boeufs, ce tresor
de la famille, et les autres flnent...
- A la nuit tombante, lorsque les troupeaux rentreront et que la case fumera de cette fumee 16gere que
donne le bois sec, buee tamis6e par les feuilles du
toit, notre jeune homme sera au pare pour recevoir les
vaches suities pr&cedees des meres meuglantes que les
petits ont attendues, impatients, sous les greniers a riz.
L'odeur chaude dn riz, le fumet du poisson ou de
la viande qui s'6chappe de la marmite bouillante, ces
ar6mes appetissants dilatent les estomacs toujours
avides. A peine commence, le repas est achev6 : une
dizaine de minutes ont suffi i cette deglutition pr6cipitee : le tanosy ne mache pas, il avale. Quelques
gorg6es d'eau tilde brunie par le riz attach6 a la
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marmite, la sueur perlant au front, il est dispose a
noctambuler s'il est jeune, a bavarder aupres du feu
s'il a quelques polls sous le nez.
Lev6 avec l'aurore, il neglige toute ablution, A
1'exception d'un peu d'eau sur la face et sur les pieds,
et d'un rinsage des dents pratiqu6 avec l'index. Ce
brin de toilette termina, le tanosy est pret a... s'asseoir, car reprendre le nettoyage de la riziere, il y
songe bien, mais ce sera pour apres-demain : les
bceafs sont las et lui aussi. Une secousse si inaccoutum6e demande du repos. Toujours et partout il y a
autour de lui mille riens A faire. C'est a quelques-uns
de ces riens qu'il s'emploiera aujourd'hui. 11 journoiera demain encore...
Pourquoi la fortune n'est-elle pas encore arrivie au
pays?
Elle devrait ktre 1A depuis longtemps, car il y a
des siecles que le tanosy s'est assis pour l'attendre
inlassablement.
Au dix-septieme siecle, avant que les gouverneurs
de Fort-Dauphin, A la facon des conquerants vindicatifs, eussent " nettoy6 , le pays de tous les
t blancs ,,le peuple tanosy ktait divis6 en sept classes
que le gouverneur ttienne de Flacourt s'est particulierement complu a nous &crire. Ces distinctions ont
fait les d6lices de tous les savants &crivains qui, de
loin, ont, admire tant de hi6rarchie dans un si petit
pays. Ces classes, cela va sans dire, ont disparu en
partie, car ( des deux sortes d'hommes, les blancs et
les noirs, - il n'est reste, grace A l'amnnit6 de E. de
Flacourt, de Des Perriers, etc... que les derniers.
C'est dans les larges vallbes de Fanzahira et de
Manambaro appel&es alors Androbezaha, que s'ilevaient les bourgs des a grandes , du pays dont les
principaux etaient :Vatomalama, Fanzahira, Em6-
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rona, Ambonitanina, Andrav6la, Mailo Fanana,
Manambaro, Coucoumba, Marof6totsy...
Ces blancs ou Arabes jadis plus instruits et rests.
plus intelligents que leurs sujets, furent, comme ils
devaient I'etre, par leur race et leur religion, les
mortels ennemis de tous les 6trangers d6barquis sur
les plages de l'Anosy avec l'espoir de rester dans le
pays. Si un seul Franqais, La Case, put se maintenir
seize ans dans le pays d'Ambolo, 1'escopette A la
main, c'est que l'Ambolo ne comptait point de descendants d'Arabes ou Zafiraminy.
Les Zafiraminy (zafy, petits-fils de Raminy) avaient,
croit-on, quitte l'Arabie avant le onzieme siecle.
Chassis ensuite de l'Afrique, des Comores et d.
nord de Madagascar par d'autres tribus ennemies, ils
s'etaient refugi6s dans le Sud, une partie A la Matatina, une partie dans l'Anosy, vers la fin du quinzieme siecle.
En 1613, Tsiambany, roi de 1'Anosy, racontait aux
Portugais que (t ses anctres, originaires de Mangalore et de La Mecque, ayant fait fausse route en quittant i'Inde, avaient aborde & la pointe nord de Madagascar. que; leur nombre, s'tant peu a peu accru,.
ils etaient descendus jusqu'A la pointe sad de 'ile;.
il ajoutait que cet 6v6nement remontait A des temps
tres iloignis, car en ligne directe, il comptait, d'un
c6t6, dix-sept g6nerations, et de I'autre, quatorze,
et que tout le long de la c6te orientale, il y avait des
gens de sa race. Ces assertions trouvent une confirmation dans leurs moeurs. Ils se disent Solimans
(Musulmans) et ce sont, en effet, des Maures; ils
posshdent le Coran ecrit en arabe, ils out un fakir
ou maitre qui leur apprend A lire et , ecrire,
ils observent le Ramadan, ils ne mangent pas de
viande de porc, ils sont circoncis, ils sont polygames
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et ils portent, pendus a la poitrine ou attach6s sur la
tete, des talismans 6crits en arabe. Ils sont de la
mnme couleur que les Indiens, les Arabes et les
Javanais, et ii est 6tonnant que, sans avoir commerce
avec les Maures du dehors, ils se soient conserves
jusqu'g present si purs. , Tome i I, 5o.
D'apres la fable que Andrian-Manery narrait a
Flacourt, les Roandrians s'appellent Zafirahimina,du
notn de Imina, mere de Mahomet; d'autres disent
qu'ils se nomment Zafiramini, c'est-a-dire lign6e de
Ramini, leur ancetre, on de Raminia, femme de
Rahorodo, phre de Rahaji et de Rakoba.
Du temps que Mahomet vivait et etait r6sident k La
Mecque, Raxiiny.. sortit de 1'6cume de la mer,i la
nage, comme un homme qui se serait sauv6 d'un naufrage. Toutefois, ce Ramini 6tait grand prophkte,
ne tenait pas son origine d'Adam comme les aatres
hommes, mais avait 6t6 cr66 de Dieu a la mer.
Ramini 6tant sur le rivage, va droit trouver Mahomet
A La Mecque, lui conte son origine dont Mahomet fut
etonne...
Mahomet pourtant lui fit grand accueil, lui permit
(malgr6 ses sectateurs qui pour ce motif voulaient
tuer I'Atranger) de couper lui-meme la gorge aux betes
qu'il mangerait, et lui donna en mariage Rafetema,
i'ainee.de ses filles.
Ramini s'en alla avec sa femme vers l'Orient en
une terre nomm6e Mangatriny on Mangaroro ou ii
devint grand prince. < II eut un fils, Rahorodo, qui
fut aussi trbs puissant, et une fille, Ramania, qui se
marirent ensemble et qui eurent deux fils, Rahaji et
Rakovatsy ou Rakoba. *
Devenu roi, Rahaji l'ain6, s'ennuyant au logis,

Cquipa une flotte et s'en fut voyager dans les Indes.
Son equip6e dura dix ans. Les grands de Mangaroro
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ne le voyant pas revenir, l6urent roi Rakoba. Mais
huit jours apres cette 6lection, la flotte de Rahajy
arrivait toutes. voiles dehors. Rakoba prit la fuite,
passa au nord de Madagascar et vint aborder a deux
lieues de Mananjary, poursuivi par Rahajy qui, loin
de vouloir le perdre, d6sirait vivement l'assurer de
son amiti6, Rahajy debarqua au nord de Mananjary,
a Lamanosy, s'y maria, vit les enfants de ses enfants
et s'en retourna a Mangaroro... t De Rahajy descendent les Zafiraminy qui demeurent a la Matatana. v
Rakoba avait fui dans les terres oi il se maria a la
fille du grand du pays. Mais bient6t, pour iviter 1'inimitii de son beau-pire, il dressa des boeufs porteurs,
les chargea de ses richesses et, pendant que le beauphre 6tait endormi par un narcotique, il descendit en
hate dans le sud de Iile, ou il mourut. II laissait un
fils, Mahzaomaro, qui eut pour fils Alibe a qui succIdbrent Rahomado, Rahoma, Tsavato, Mpnankarena,
Vbamaso, Mpanarizafy, Vohitsy, Mitsarana, Ravaha,
Nony, Arivo, qui eut quatre fils : Ravala, Masimpela,
Bevola, et Tsiambany.
Ravala eut Tsirava, pere de Tsiarony; Masimpela
eut Manaly, pere de Tsisay et Marovala, pere de
Ravelo-Manoro; Bevolo eut Mihaky pere de Maropeno. Tsiambany ne laissa qu'un ils, Ramaka,qui eut
deux enfants dont Taonsoa, en lequel s'6teignit, en
Van 165r, et un.peu plus tard, en Tsiarony, son oncle,
-la descendance directe de Raminy, grand prophete,
gendre de Mahomet, n6 de 1'6cume de la mer Rouge.
Au dix-septieme sicle, les a Blancs , 6taient
divis6s en trois conditions on 6tats, savoir : Roandrians, Anacandrians et Onjatsy; les Roandrians
6taient comme les princes et de la race des princes
dont ils tiraient leur roi qu'ils nommaient Mpiandriana.

-

653 -

Les Anacandrians (anaka fils, andriana) 6taient
ceux qui etaient sortis d'un roandrian et d'une femme
qui 6tait d'entre les anacandrians ou onjatsy ou d'entre
les Noirs.
Les Onjatsy' (descendants des Adz) descendaient
des matelots qui avaient amene en cette terre AndrianRakovatsy, I'ancetre des Roandrians ; ils 6taient
pecheurs pour la plupart et gardiens des cimetieres des
grands.
Les Noirs 6taient divis6s en *quatre conditions,
savoir :
Voajiry, Lohavohitsy, Ontsoa et Ondevo.
Les Voajiry 6taient les plus grands et etaient les
chefs des contr6es descendants des maitres du pays,
avant qu'ils se fussent soumis aux a blancs n,
Les Lohavohitzy (chefs de village' descendants des
Voajiry, ne commandaient que sur leurs villages.
Les Ontsoa (olona soa, bonnes gens) formaient le
peuple.
Les Ondevo (olona levona, gens perdus) 6taient
les esclaves .de pere et de mere, achet6s ou pris en
guerre.
Roandriana pour les families princieres, Anakandriana pour la parent6 eloign6e de la famille royale,
Lohavohitsy pour les hommes libres, et Ondevo pour
les esclaves, telles sont- les quatre appellations qui
sont restees jusqu'aujourd'hui dans le pays. Quant aux
Voajiry,-Ontsoa et Onjatsy, le souvenir en est perdu
depuis longtemps... Du reste, depuis que l'esclavage
a t&6aboli par le decret du 6 aott 1896, ddclarantMadagascar colonie frangaise, ces appellations tendentV
a devenir desubtes.
Les roitelets du pays se rcclamant d'une vague desi. Sur les bords de la *Mattatna,en aval d'Ivato, un village porte le
nom d'Onjatsv.
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•cendance arabe, se sont proclambs jusqu'a ce jour
Roandriana.
Quelques villages, tels que Ebobaki, au nord de
Soanerana, Emenaraka et Zafimahavory, au nord
d'Esalo, ont revendiqu6 longtemps le nom de Anakandriana.
L'Anozy, au dix-neuviEme siecle, 6tait divis6 en
deux principautes : ( Andonak'atsimo et Andonak'avaratra, (lonaka, r6sidence royale).
Les sujets a andonak'avaratra , (nord) habitaient
dans la vall6e d'Anozy, les villages de Zafirasimby,
Fanzahira, Eslao, Soanerana, Manantanthly, Eb6baky,
Andramika, Etsihry, Tanamisy, et Antaviala. Le
reste du pays 6tait Andonak'atsimo (sud) depuis TsianOriha et Benaveloky jusqu'k Antsirana et Ranof6tsy.
Le roi avait pouvoir 6tendu sur les Loavohitsy qui formaient son vavoaka ou peuple. Mais les Anakandriana
6taient sans autorit6, car ils n'avaient pas de sujets.
Lorsque, par exemple, le roi des Andonak'avaratra
voulait partir en guerre, il faisait appel a ses anakandriana, ses parents, aux taindonaka, ou gardiens de
la r6sidence royale (c'6taient les deux villages de Fan-zahira et d'Esalo qui veillaient a la suret6 du roi),
enfin aux Lohavohitsy, son peuple. Ces derniers rassemblaient et armaient aussit6t leurs esclaves.
La tenue de guerre ne rbclamait qu'un habillement
des plus rdduits : I'anakety ou ceinture; pour coiffures,
les cheveux dont les tresses fines encadraient la tete
et tombaient 16girement sur les 6paules ; quelques
hommes plus ig6s portaient le satrobolo ou culotte en
jonc, ogivale. L'armement 6tait aussi des plus simples :
le basy, fusil a pierre, et sa baguette (filoto). Cette
baguette avait &t6transform6e en une arme defensive
redoutable : la t&te, destinbe a bourier la charge, 6tait
en cuivre, mais l'autre extr6mite 6tait armee d'une
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pointe de fer tres effilke, elle pouvait ainsi servir depique ou dejavelot.
Un ceinturon (kotra) en peau de bceuf supportait
deux cartouchieres : l'une Aballes, I'autre Apoudre.
Les guerriers jqui n'avaient pas de fusil, portaient
une lance Alame large (lefona berA) ainsi appel6e parce
qu'elle ouvrait de larges entailles qui provoquaient
une grande effusion de sang, et deux ou trois javelots.
(tsy misaoky, qui effleurent) a lame courte et 4troite,
armes de trait plus redoutables que les fliches.
Depuis longtemps, les boucliers ou rondaches (fira)
n'6taient plus en usage que chez les Antavaratra.
Le roi commandait en chef. Au-dessous de lui, les
fananolahy ou capitaines 6taient a la tate des contingents envoy s par chaque village.
Avant d'entrer en campagne I'Ombiasa (omby asa,
propre a tout, habile a tout travail) s'avan;ait sur le
front des troupes et aspergeait d'eau lustrale les.
guerriers, tete nue. C'tait le , miafaka ,,l'immunit6.
Par la vertu de cette m&me c6remonie, les hommes devenaient rifractaires a la peur. Toutefois, cette aspersion ne rendait pas inutiles les a oly ,. Durant

l'annee, l'ombiasc s'6tait enrichi a vendre des amulettes
(oly) dont les prix variaient entre 5 francs, 2 fr. 5o
et I franc, suivant le degr6 de leur puissance. Aussi,
chacun portait des oly selon sa fortune et sa confiance
en icelles. Pour precher d'exemple, les Fananolahy
avaient, suspendues . leur cou, au moins trois amulettes:
la fandriona, qui 6cartait les balles en les faisant d&vier, la berano qui mouillait la poudre des fusils ennemis et empechait le coup de partir, enfin, la fanz6na.
qui faisait atteindre l'adversaire a l'endroit vis6. Les.
guerriers assez rares qui refusaient le service des oly,

6taient r6putes a bahimo ,,entetes et sots.
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La campagne terminee, les vainqueurs rentraient au

village tr6pignant et chantant.
Les cadavres des ennemis 6taient livrbs a leurs
parents moyennant un boeuf. Si les parents se refusaient a donner ce rachat du cadavre (vilim-paty) les
morts rektaient abandonnes en piture aux chiens de
la brousse.
De tout temps, la guerre fut endemique dans 1'Anozy.
Elle resta, avec le 4 vintana , ou mauvaise 6toile, destin6e, son unique fl6au.
Comme tous les peuples heureux, les Tanozy
n'auraient pas d'histoire si les 6trangers n'6taient
venus l'ecrire chez eux avec leurs 6p6es. Aussi, dis
que ces memes 6trangers etaient remontes sur leurs
galions, i'histoire se remettait

a somnoler jusqu'I

I'arrivee de nouvelles voiles. L'histoire, en effet, qui
aurait pu l'ecrire ? Quel annaliste aurait su consigner
les faits chez une tribu qui n'avait jamais connu les
caracteres 6crits? Les Antaimoro, grace a l'6criture
arabe, ont pu transmettre g leurs arriere-neveux, les
g6n6alogies de leurs chefs et les alliances qu'ils eurent
jadis le bonheur de contracter avec ce courageux
soldat que fut La Case. Mais dans l'Anosy, depuis la
disparition des Zafiraminy, oh d-couvrir les tablettes
de l'histoire, lui qui n'a jamaisrequ les tables d'aucune
A
loi?...
Seul l'etranger, par satisfaction de vanit6 ou par int6ret, voulut et sut raconter a ses contemporains ce
que ses yeux avaient observ6 par dela les oceans, a
quatre mille lieux de son clocher.
SPas un monumedt, pas une pierre, pas un arbre, car le Tanosy ne bitit ni ne plante, - n'ont jamais
redit les fastes du pays.
L'Anosy n'a point d'histoire, pas plus qu'il n'a de
calendrier exact.
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Nul Tanosy ne connait son Age... Un homme mir
vous dira aussi bien qu'il a dix ans ou qu'il en a cent.
Les guerres, les cyclones, les 6pid6mies, etc., tout
&v6nement important 6taient des points de repere sur
lesquels les indigenes 6tablissaient la hauteur de la
taille qu'ils avaient en ces jours-la.
Par les Arabes, ils avaient appris a diviser I'ann6e
en douze lunaisons. En. voici les noms :
Vatrav'dia, janvier.

Hiakia, juillet.

Safdry, fivrier.
Satsiha, mars.

Sakamasay, aofit.
Sakave, septembre.

Valasira, avril.
Fosa, mai.
Volamaka, juin.

Volambila, octobre.
Asaramdntsy, novembre.
Asaramdnitra,d6cembre.

Mais ces lunaisons de vingt-neuf jours et demi, il
est difficile de les faire tenir dans les douze casiers
trop larges de 1'ann6e solaire. D'autre part, comme
tous les gens qui vivent A la campagne, le retour des
saisons les pr6occupe beaucoup plus que les nouvelles
lunes. Quand arrive Ie printemps, qui est marqu6 par
la lune de a sakav6 ,,saison par excellence des plantages et de Plensemencement des rizibres, il faut bien
que la lunaison qui' porte ce nom ne s'6carte pas trop
de lui. Aussi, tous les aus, cette lune de sakavt (septembre) est en proie Ades tiraillements qui durent trois
mois : les uns la veulent en sakamasay (aoat), les
autres en volambita (octobre).
Tons les Tanosy, cependant, savent et disent que
c'est en volamaka (juin), que fleurissent les cannes A
sucre, et qu'a sakamasay les manguiers sont en fleur.
N'6taient les ombiases, l'ann6e , herin-taona ), le

retour de la saison serait depuis longtemps solaire,
car les deux principales saisons, ( asara a 1'6t6, et
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t, asotry
l'hiver, sont ici comme ailleurs, bien distinctes, mais l'ombiase a besoin de la lune.
La lune est le gagne-pain de I'ombiase; pour lui,
elle n'est jamais rousse. Boeufs, piastres, 6toffes lui
viennent avec la lune, et tombent avec chaque consultation. Un enfant ne peut voir le jour dans 1'Anosy
sans passer par la decision lunaire de l'ombiase : la
lune en conjonction avec telle constellation comble
1'enfant de veux ou l'accable de maledictions, quand
elle ne le condamne pas a mort.
Des qu'un enfant vient au monde, les parents courent
chez l'ombiase pour demander 1'horoscope. Si le jour
est bon, rien a payer sinon pour se rejouir; si le jour
est un pen mauvais, les parents conjurent le sort par
l'abandon d'une pice de toile, d'un ecu, etc., gracieusement consenti; mais si le jour est dbliberement
mauvais, un bceuf seul peut sauver 1'enfant.
Les douze divisions de chaque lunaison en groupes
alternes de jours 3, 2, 2, sont semblables A celles de
toute 1'ile. Ce que l'Anosy ade particulier, c'est quele
jour fali-be (tres mauvais) de chacune de ces douze
divisions donne un nom particulier a l'enfant. Ainsi
avec Alahamady, le garcon s'appellera Idamy et la
fille Ihova, etc.
Voici le tableau des noms (anaram-bintana) que
portent les enfants nes aux jours iu;a.vais :
3.
2.
2.
3.
2.

Alahamady,
Asory,
Alizaozy
Asaratany,
Alahosady,
2. Asombola,
3. Adimizana,
2. Alakarabo,

garcon,
-

Idimy, fille, Ih6va.
Isambo, Isina.
Is6za,
Isiza,
Im6sa,
Imisy.
Ily,
Itima.
Imb6la,
Iv6Ia.
Im6nza, -.
Imiza.
Ilimbo,
Isay.

2.
3.
3.
2.

Alakosy,
Alisady,
Adalo,
Alohotsy

garcon,
-

659 Imiha,
Imira,

llaha,
Imaka,

ille,
-

Imah6.
Ikazy.
Iviha.
Imary.

Une fois le destin conjure, ces noms peuvent etre
remplac6s par un autre. Mais le plus souvent, les parents superstitieux n'osent contredire la science de
'ombiase ou Ia fatalite du destin, et attendent que
l'enfant devenu grand ou pere de famille A son tour
ait ce sursaut de volonte. La plupart ne l'ont jamais
ressenti... Ils continuent i s'appeler comme ci-devant,
et le pays retentit des noms de Idamy, Imaka, Imara,
auxquels.les voisins,pour les diffirencier et les recon- ,
naitre, ajoutent be, kely, lava, mainty, mena, fotsy,
grand, petit, long, noir, rouge, blanc, etc., autant de
noms de couleurs qu'il y a dans le village de Damy, de
Mara, aux teints vari6s.
L'ombiaseest tout-puissant, car il a la lune pour lui;
mais son industrie possede d'autres rayons assez bien
assortis : oly, remedes, sikidy, etc.
Les oly ou ody, amulettes, sont, on l'a vu, d'un commerce courant. On rencontre peu de vieux Tanosy qui,
un jour ou l'autre, ne portent, au cou ou au poignet,
un sachet minuscule et rebondi dont les ingr6dients
ont 6t6 patiemment r6unis par l'onibiase et conseill6s
par lui comme redoutables a tous les maux et A tous
les ennemis.
11 a, l'onbiase, des oly pour toutes les situations et
tous les cas, depuis l'amulette contre le caiman qui
vit au fond des eaux, jusqu'a celle contre le tonnerre
qui fait tressaillir le ciel.
Ces oly sont de petites boites enjolivees avec de la
rassade,du verrot et des dents de crocodile, ou faites
<ians une racine creuse qu'ils attachent a une ceinture.
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Les ombiases y dessinent des figures humaines, e tout
en bois, ils y mettent de certains bois et racines en

poudre avec du miel, de la graisse et autres ordures;
puis attachent cela a leur ceinture sur les reins, et les
portent avec eux en quelque voyage qu'ils fassent.
Le matin, le soir, la nuit, ils dressent ces oly sur un
baton et leur parlent, leur demandant conseil et
secours. Chacun en a dans sa maison et les porte avec
soi a la campagne. Ils y ont recours dans leurs n6cegsites comme no-us a Dieu. Ils ne font rien dans leurs
doutes sans en prendre conseil. Lorsqu'ils les tonsultent, ils sont deux heures a leur parler et, insensiblement, ils s'efforcent et s'ichauffent A parler
Scomme s'ils devenaient forcen6s et extasies; puis,
quand ils viennent a dormir, tout ce qu'ils ont pensi
et rev6, ils croient .que ce sent leurs oly qui le leur
ont dict6. (Flac.

1192.)

Quant ils sement le riz et autres legumes, ils portent
un oly au champ, lui sacrifient un animal, aspergent
le champ du sang de cette victime et prient I'oly de
leur donner en quantite de beau riz. Quand ils veulent
passer les rivibres, ils prient leurs oly de les garantir
des crocodiles qui y abondent; puis ils s'adressent aux
crocodiles eux-memes, leur disant a haute voix :
it tcoute, tu sais, jamais ni moi ni les miens n'avons
fait aucun mal A tes pere et mere ni i toi-meme; je te

prie de ne m'en point faire aussi. * Ensuite, ils
s'accusent du mal qu'ils ont fait, disant: c II est vrai
que j'ai d6robE ceci ou cela, mais j'y satisferai. , Ils
jettent alors de l'eau et du sable aux quatre points
cardinaux, et passent en assurance. Quand quelqu'un
est d6vore par les crocodiles, ils disent que son oly
n'6tait pas bon. (Nacq. 68.)
Ils nourrissent leurs oly de temps en temps, les
frottant de graisse et les oignant de miel, en sorte
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qu'ils croiraient que leurs oly ne seraient a leur aise
s'ils n'6taient bien graiss6s. (Flac. 190.)
Les oly actuelles ou mohara sont encore telles que
Nacquart et Flacourt viennent de nous les d6crire.
Beaucoup de cases gardent leurs amulettes-mohara
suspendues contre la cloison, au levant. Chaque case
en possede au moins une. Sur cent cases, il n'y en a
pas deux peut-4tre qui en soient depourvues. Elles
sont plac6es, de nos jours, a l'abri des regards des
, vazaha , 6trangers.
Ces mohara sont si nombreuses que tres rares sont
les Tanosy qui en connaissent les noms; seuls, ceux
qui les fabriquent pourraient les denombrer avec peine.
Dans la case d'un ombiase achaland6 on a pu compter
quatorze mohara alignees contre la cloison et devant
lesquelles les d6vots inclinaient la tete, levaient les
bras, etc., pour implgrer leur protection.
La plupart de ces oly sont contenues dans une
pointe de corne de bceuf. Leur dignite et le respect
qu'elles inspirent est marque souvent par une bande
d'6toffe rouge enroul6e autour de l'ouverture, ou par
une ceinture de perles.
Elles se composent d'ordinaire d'une sorte de pate
tres 6paisse faite soit de miel soit surtout d'huile de
ricin mblangee a des raclures d'une douzaine, au
moins, de differents bois; ingredients inoffensifs de
leur nature, mais fort rebutants par leur malproprete.
Au milieu de cette pate est fichie une petite cheville
de bois entouree d'autres chevillettes trbs fines. C'est
avec cette cheville que 1'ombiase fera des onctions
soit sur les tempes, soit sur les 6paules, la poitrine,
soit sur la langue du malade, a moins qu'il ne d6pose
son amulette dans l'eau froide d'un plat qu'il promenera sur la tete du patient. Enduites souvent d'huile
de ricin, les mohara des ombiases r6pandent une odeur
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caracteristique. Selon leur destination, on rencontre
fiches ou enfouis dans la pate, des fers de bche uses,
des fers de lance, des hamecons, des perles, des
pieces de monnaie, des morceaux de bracelets en
argent ou en cuivre, des poils de'vache, des griffes de
fanihy (roussette), des bees de courlis, etc.
Lorsque l'ombiase vend un oly, il jette un peu d'encens de ramy sur la braise, promine la mohara dans
ce bain de fumre, en lui recommandant de s'attacher
a son nouveau possesseur pour le proteger contre les
dangers. A son tour, le proprittaire, s'il veut se
separer de son oly tutelaire pour le vendre a un autre,
renouvellera la meme fumigation.
Aux amulettes, l'ombiase ajoute les remtdes. Parfois il les proportionne a la maladie; le plus'souvent,
helas! surtout dans les cas difficiles, il se contente de
passer les chcvillettes huileuses de sa mohara sur la
langue du malade.
Parler des a sikidy » ou sorts est a peu pros inutile:
tout indigene les consulte. Sur dix Tanosy, avouent-ils
eux-memes, deux savent tirer les sikidy et les huit
autres les font tirer. Jamais, a Paris, tireuse de cartes
ou diseur de bonne aventure ne connut autant de
succes que le mpisikidy en Anosy. Au sujet de tout et
au sujet de rien, les sikidy sont consultbs, et ils
repondent comme partout, selon l'intelligence et
1'experience du tireur et selon les dsirs du consulteur.
Imbolamainty, au mois d'octobre 1917, avait envoy6
ses boeufs, durant une semaine pluvieuse, paitre dans
la montagne de Soanerana. Quatorze boeufs lui furent
voles. Ius avaient pris la direction que prennent tous
les boeufs voles dans la vall6e d'Anosy, celle du nordouest. Pour accentuer son malheur, Imbola-le-Noir
n'avait plus qu'un recours : consulter 'ombiase. C'est
ce qu'il fit. Naivo d'Esalo fut consulte. Le cas etait
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grave : quatorze boeufs disparus, Ia moitie du troupeau. L'ombiase demanda A couper la gorge a deux
beufs do consultant, versa le sang sur la braise et en
tatoua le visage( d'Imbola aux tempes et sur le front,
lui fit en outre verser comme honoraires quelques
piastres, et I'assura que ses bceufs etaient passes par
le nord-ouest. Etait-ce par Manalo, Volanzato, Isaka ?
A Imbola d'aller voir, Imbola mainty cherche encore
ses bceufs, mais au lieu de 14 il en a perdu 16 et ses
piastres. Et ce sacrifice n'a pas console son Ame.
11 n'est pas de village qui n'ait son ombiase. Mais
les cites tanosy sont r6putees considerables lorsqu'elles
groupent une centaine de cases. La clientele de chaque
ombiase est donc r6duite, a moins que la notoriete de
son empirisme n'ait dibord les barrieres etroitcs du
lieu.
Les villages sont assis, le plus souvent, sur la croupe
Slargie de quelque modeste colline au sol sableux. Le
sable leger est prEf6re A tous autres terrains; quand
il pleut, on 6vite ainsi la boue que les Tanosy d6testent, car la bone refroidit les pieds en les salissant;
or, des pieds boueux maculent sans cesse la natte qui
forme le parquet sur lequel on s'assied, on prend le
repas et on dort.
Au bas de la colline, les eaux dormantes ont 6te
etalbes et 6tag6es en rizibres.
La plupart des villages, jadis, avaient une haie protectrice faite de cactus, d'aloes ou autres plantes 6pineuses, et troude par une porte assez large pour laisser
passage A un beuf. Quelquefois un foss6 dont Ia terre
avait 6te rejetee a 1'int6rieur, entourait les habitations.
Comme, depuis 1895, le Tanosy n'a plus a craindre
les haines soudaines et les coups de main inattendus
de ses voisins, il a ouvert ses hameaux et ses villages
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a l'air

et aux 6trangers. Aucun progres, toutefois, n'a
6largi sa case ni enrichi son ameublement. Trois metres
de largeur sur quatre metres de longueur repr6sentent
les plus vastes dimensions des cases les plus cossues.
Coiffee de ccraty ,, cloisonn6e de u falafa

)

(raty et

falafa ne sont que la meme feuille de ravinala), parquetee par des t vakaka ) (troncaplati d'un palmier)
qui reposent sur des gaulettes entre-croisees, I'habitation tanosy est encore telle que l'aperqurent pour la
premiere fois les Francais du dix-septieme si&cle.
Aux abords du village, sur un renflement de terrain,
bien en vue du sentier qui serpente a quelques pas de
l1, les gen6rations tanosy ont dresse des pierres &
leurs morts.
Tandis que le cimetiere se dissimule sous le couvert
d'un bois ou a l'ombre d'un bouquet d'arbres que la
hache respecte, ou bien encore dans la brousse que l'on
n'entr'ouvreque pour y d6poser un cadavre de plus, les
, orim-bato » sont erig6es sur le bord des chemins.
Parfois, elles voisinent avec les tombeaux, pierres de
granit ou de gneiss, peu friables; les premieres qui
furent plantees durent encore et garderont cette durbe
ind6finie des roches voisines dont on les a extraites;
pierres plantees sans grand souci d'alignement, de
toutes grandeurs et de toutes formes; pierres que le
marteau ou le ciseau ne toucherent jamais, telles enfin
que la nature les a fournies. Depuis combien de siecles
jalonnent-elles les sentiers tortueux de 1'Anosy?
La oh la pierre n'abonde pas, le bois la remplace.
L'arandrinto ou le fan6la aux coeurs imputrescibles
sont arrondis en fdt de trois ou quatre mitres, tailles

en pointe 6quarrie et dentelee sur les aretes. Une bouteille, deux sarcelles affrontCes remplacent quelquefois les dents de scie et couronnent joyeusement ces
piquets funeraires. 11 n'est pas rare non plus que le
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sculpteur novice ait 6bauche un caiman ventru muni
d'une belle denture, s'essoufflant a grimper le long
du mit... D'autres, vers6s dans la construction des
goilettes, ont 6lev6 deux semblants de mats: un bas-mit
-et un mit de hune; sur la hune, une bouteille a demi-'
vid6e et un verre offerts au d6funt, semblent inviter
encore les passants a s'humecter les livres de salive
au souvenir des libations d'antan.
Ces

"

orin-kazo ,)ou bois dresses portent les noms

de taza ou cceurdu bois,- et on dit le taza d'un tel...
sambanarivo - qui est contemplk par des milliers...
aloalo... etc.
Depuis quelques annees, Antatsimo et Tanosy
essayent, A l'exemple des Antandroy, d'l6ever a la
place de paquets rigides, des statues grossibrement
tailles. Toutes ces sculptures n'ont rien d'emblImatique et n'expriment rien moins que de funebre.
La mort, le deuil sont choses trop lugubres pour
trouver'place dans la pensbe d'un peuple dont 1'Ame
ne fut jamais ouverte sur l'avenir ou sur un ideal. D'un
malade, on ne dira jamais : t fa ho maty ,,il va mourir,

mais a marary be n, il est bien.malade, t,mafanafana
be n, ii est bien chaud.
Parler de la mort, s'entretenir d'un parent defunt est
langage dpplaisant pour les oreilles tanosy. Aussi, la
disparition d'un tre cher, si elle endeuille la famille,
n'en brise pas les Ames.
Pour tout accent de tristesse, les funerailles aussi
bien que la veillbe des morts ne connaissent que les
battemerts de mains, les m6lop6es gutturales, les
plaintes cadenc6es et surtout les hurleinents de
l'ivresse. II faut avoir eu, a plusieurs reprises, la malchance d'&tre oblige de passer la nuit dans un village
ou on veille un mort, pour comprendre de quels nerfs
sont tisses les cordes vocales, les gosiers et les oreilles
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des Tanosy, et de quels sentiments de bruyante disolation leur ame est envahie.
Jadis, peut-tre, des plaintes de vraie douleur harmonisaient le deuil avec les funerailles. Aujourd'hui,
a l'annonce du dices d'un parent, les fils, les freres, etc.,
arrivent sans affliction tres apparente sur Ie visage,
jusqu'aupres de lademeure du d6funt. Mais, ds qu'ils
estiment que leurs voix seront entendues, ils s'6crient
en g6missant : ( Ah! malheureux! mort est mon frbre! ,
Et, s'appuyant sur des bras amis, ils r6putent jusqu'aupres du cadavre la m&me plainte. De I'int6rieur
de la case, des plaintes, des sanglots rythm6s r6pondent
a ces sanglots.
Les femmes voisines ont envahi lentement 1'6troite
maison des que le mort a disparu sons des lambas
neufs; la veille commence.
Hurlements, cris aigus, roulements de tambour,
ululement des conques marines, claquements et cr6pitements des mains, tout ce bruit n'est fait, disent-ils,
que pour tenir I'assistance en eveil.
L'affluence est- d'autant plus grande que les boeufs
du d6funt sont nombreux et que le rhum ne manquera
pas. Le rhum et les boeufs, en effet, feront tons les
frais des fun6railles et en assureront le succes.
Pas de beeufs?... Pas de conques marines, pas de

tambour, pas de r6union, pas de funerailles. Pas de
boeufs?... Le mort reste seul.
11 est r6puti malheureux et le dernier des infortunes,
celui qui ne laisse pas a sa mort un bIeuf pour rbjouir

ses amis! Et voili pourquoi le bceuf est si estim= des
vivants... Voili pourquoi il devient si ven6rable aux
yeux de ceux qui entrevoient un trepas prochain.
Mais, d&s que le vieillard qui, durant les derniires
ann6es de sa vie, n'avait meme pas achet6 de quoi se
vetir pour accroitre son troupeau de quelques tetes

-

667 -

nouvelles, d&s que le vieiliard a ferm6 les yeux, sans
retard, les antsives annoncent la bonne nouvelle aux
estomacs voisins. Telles les mouches que l'odeur du
sang appelle, le Tanosy s'enquiert, s'il ne le sait dbja,
du nombre de bceufs que le defunt laisse, et, mouche
affamie et plus bourdonnante s'il vient de loin, le
salampy sur les 6paules, le baton pointu a la main, il
s'abat sur le village, attendant, recueilli ou bavard,
selon l'humeur des voisins, 'oeil luisant et le visage
heureux, le boeuf qui va paraitre harcel6 par les jeunes
gens.
En rialit6, la parente et l'amiti6 se temoignent surtout lors d'un d6cbs. Les parents, les grands amis, en
aliant saluer le cadavre, amenent un bceuf... Lorsqu'ils
mourront, la famille qu'ils visitent aujourd'hui si fraternellement, fera en ieur honneur, offrande semblable
a la famille 6prouv6e...
S'abstenir de saluer un mort de ses amis ou connaissances, c'est ddclarer nettement la rupture des relations
amicales. II suffit, au contraire, pour entrer dans
l'amitie d'une famille de se montrer empress6 a visiter
le d6funt, a offrir un boeuf, ou de l'argent. Tout visiteur, en effet, s'il ne veut pas passer pour mendiant,
est dans l'obligation, en entrant dans la case du defunt,
d'offrir aux parents quelque argent. Les plus pauvres
donnent i franc, 2 francs...; les plus cossus offrent
deux ou treis ecus.
Comme a la naissance, l'ombiase est consult6 pour
fixer le jour desfun6railles. Si le malade a eu la double
infortune de tr6passer un jour fali-be, tres mauvais, on
attendra le jour heureux prochain pour porter son
cadavre au cimetiere. Quand ce jour favorable est trop
l6oign6, -

qu'il faut attendre, par exemple, une

semaine pour pouvoir proc6der A l'ensevelissement on met le mort en une terre quelconque, en dehors de
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I'amonoky des ancktres, et, d&s que le corps sera suffisamment dess6che, on portera les ossements au cimetire pour les r6unir a ceux de ses peres. I1 n'est done
pat 6tonnant d'apprendre que tel chretien, dont les
funerailles ont 6t6 fix6es par les fideles, a &tA rapidement enleve par sa famille paienne afin qu'il ne soit
pas porti au cimetiere un jour mauvais... Par contre,
souvent, des Europ6ens ont df intervenir pour faire
mettre en terre des cadavres qui empuantissaient le
village, en attendant un jour heureux.
Les morts sont mis au tombeau roults dans les lambas neufs, avec leurs bijoux, les perles, les objets pr6cieux qui leur ont appartenu : un livre, un peigne,
une montre, une cuiller, etc... Aux enfants qui n'ont
encore ni colliers ni bracelets, on abandonne les pieces
d'argent qu'on avait rangles auparavant sur lear
visage.
Si le defunt appartient a une famille notable ou
qui veut passer pour telle, ses parents lui offrent pour
suaire un o lamba-mena
&6toffede soie rouge de
grande valeur pour les bourses tanosy.
Lors des funerailles, la famille du d6funt, pour subvenir a la subsistance des amis afflig6s et des assistants, ne tue que quelques bceufs, car les parents
tiennent a offrir leur part. C'est a l'occasion de la
lev6e de la pierre fun.raire qu'aura lieu l'h6catombe.
Le U takom-bato ,, ou portage de la pierre, est une
cer6monie obligatoire. C'est une f&te que l'on peut
retarder, mais a laquelle on ne saurait se soustraire.
Si la famille, apres une premiere h6catomnbe, h6site a
dresser une pierre trop cofteuse, l'ombiase d6pech6
par les voisins ne tarde pas & intervenir. Les sikidy,
auxiliaires pr6cieux, sont tires sous les yeux des
parents indecis, et, sans h6sitation, ils pr6disent qu'il
y aura de nombreux d6ces dans la famille, que les
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deuils ne cesseront pas si on ne fait pas le takombato...
D'ordinaire, on l1ve la pierre - on fait le takombato - quelques semaines apres les fundrailles, si la
lune ne s'y oppose pas. Souvent aussi on attend deux,
trois, six mois pour accomplir cette c6remonie. Si un
Tanosy meurt en terre etrangere,la pierre sera dress6e
quand ses ossements seront ramenis dans la terre
des ancktres.
Les ripailles fnies, le menhir ( l'orim-bato , dress6,
il ne reste plus qu'4 enduire de graisse la pierre. Les
parents du defunt qui ne se sont pas gorges de viande
- car cela ne convient pas - mais qui ont accept6
maintes rasades de rhum - pay6es du reste, par leur
bourse - ont fait fondre la graisse des entrailles des
bceufs. Deux hommes, I'un portant ia marmite et
I'autre versant avec un gobelet cette graisse a nulle
autre seconde [tout saindoux est a fady , (interdit)
comme le porc dont il provient] ont enduit le menhir.
Par cette c6r6monie exicut6e sans autre pens6e ni
intention que d'accomplir une coutume ancestrale qui
procure honneur et force a l'esprit du d6funt, la
pierre devient v6nerable, un peu comme les o betyles,
des Grecs.
Sans orim-bato, disent les vieux Tanosy, un d6funt
ne sera jamais dans l'au-dela qu'un c andriankatsa ,
ou i sambizanahary , malingre, souffreteux, chancelant sur ses jambes... Mais ds que la pierre est dress6e,
le voili rendu gaillard, solide comme le roc, respirant
la sante et la joie... L'orim-bato ointe de graisse est
pour le d6funt comme une chaude couverture, un
v6tement 6pais qui recr6e son etre refroidi...
Dorenavant, I'6tranger de passage, a la vue desruisselets ,de graisse figee, portera le poing devant la
bouche, disant: AAh! Ah! Ah! qu'ils 6taient beaux!
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Ah! Ah! qu'ils 6taient gras, les bceufs! n Et, i l'aspect
des frontaux encornes align6s devant le mbgalithe, ii
rbp6tera attendri : c Ah ! Ah! Ah! qu'ils furent nombreux ! nombreux!
La pierre lev6e de Isoza a Mahabo mesure quatre
brasses - 7 metres. - Lors du takom-bato, trois monolithes - dont Fun mesurait 9 metres furent
cass6s en cours de route. Ces takom-bato repetes coithrent la vie a cinquante-sept bceufs; 3 ooo kilogrammes de riz y furent cuits; du tabac, du sel, des cuillers, des assiettes que les traineurs de pierre se partagerent, allegerent notablement la bourse familiale.
(4 Haravana ", la destruction, tel est le nom du deuil
tanosy., Pourrait-on trouver mot plus significatif? La
haravana est l'unique fete; le Tanosy n'en connait pas
d'autre aussi solennelle. Mais quelles grandes et nombreuses fetes que les haravana! F&tes aussi nombreuses
que les morts, fetes dont les jours se prolongent tant
qu'il y a du rhum au fond des dames-jeannes, fetes que
chaque bceuf immolM accroit d'une journbe...
Pas de prieres, pas de sacrifices vrais, pas de commemorations en ce pays de I'oubli et de l'indiff6rence.
Pour marquer que tous les liens sont brisis, la
veuve d6pose au pied du monolithe la marmite conjugale dont elle a cassd le fond en signe. de separation,
et afn: surtout, de la faire respecter des voleurs,, et
aligne entre les bucranes, les assiettes, bols et verres
du d6funt.
Les morts s'en vont si vite que leur souvenir §'est
enfui avec le dernier bceuf... Seule, parfois, la veuve
ira pleurer durant quelques jours a l'entr6e du village;

Ia mere, la grand'mire endolorie se fera couper les
cheveux et entourera son front d'un bandeau de toile
sombre; les parents proches garderont sur leurs
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epaules le a salampy a bleu noir jusqu' I1'usure de
I'6toffe.
Le d6ces d'un voisin les effraie; des qu'on le leur

annonce, les meres prennent au foyer une pincke de
cendres et en marquent le front et les tempes de leurs
enfants. De m&me, le pare et la mere d'une femme
enceinte, a la premiere nouvelle de la mort d'nne autre
femme sur le point d'accoucher, s'empressent de jeter
de I'eau sur un charbon ardent qu'ils pulv&risent sui
une pierre et dont ils appliquent la poussiere sur le
front et les tempes de leur fille.
CANITROT.

(A suivre.)
FARAFANGANA
DEBUTS DE LA LfPROSERIE
PAR

M.

CASTAN

Des les premiers jours de l'annee 1902 commen-

gaient, sons la direction des Pr&tres de la Mission lazariste, les travaux de construction de la liproserie de la
province de Farafangana. Pays peupl6, florissant,riche,
mais malheureusement infect6 de nombreux lpreux,
cette province voyait le fl6au de la lepre sevir avec une
extreme t6nacit6. On estimait a 3ooo le nombre de
ces dsh&rites du sort, membres inutiles et genants
au milieu d'une collectivitk travailleuse, lorsque le
regrett6 g6neral Gallieni, gouverneur g6n6ral de Madagascar, passa A Farafangana en tourn6e d'inspection en i9ox. Pr6occup6 de cet 6tat de choses, le
grand administrateur decida d'hospitaliser le plus de
16preux possible en un asile unique, dans le sud de la
Grande lie. II communiqua ses intentions a S. Gr. Mgr
Crouzet,vicaire apostolique du Sud,chef de la Mission
lazariste, et, apr's 6change de vues, les pourparlers
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aboutirent a un contrat passe en f6vrier entre le gouverneur general agissant pour la colonie et Mgr Crouzet au nom du vicariat apostolique du Sud.
Sur la rive droite de la Manambato, au sud-est de la
ville, le terrain cede pour l'emplacement de l'asile ne
pouvait etre mieux choisi, pas trop kloigne du groupement malgache et cependant completement isole de
Farafangana par le vaste coude de la riviere.
Vingt-cinq hectares de sol arable furent concedes a
la Mission lazariste. Quoique couvert d'une brousse
compacte agr6mentee de quelques arbres clairsemes et
de cultures sans importance, ce coteau, dominant la
riviere, fut rapidement debroussaille, nivele, transform6 et se trouve 8tre aujourd'hui le coin le plus riant
des environs.
La proximit6 de la ville et la situation'sur les bords
de la Manambato avaient d'abord fait h6siter sur le
choix de cet emplacement. Mais, apres r6flexion, ce
qui paraissait un obstacle fut, au contraire, motif a
prompte d6cision. La ville n'6tait pas g&ne dans son
expansion, car Farafangana, bAtie au confluent des
deux rivibres qui l'enserrent au nord et an sud ne peut
s'4tendre qu', l'ouest, laissant dans un isolement
complet 1'6tablissement des lipreux que la Manambato limite et empeche de s'6tendre.
Quant a la question de l'eau, elle semblait difficile
i r6soudre. Batir, en effet, sur la riviere, un campement
de 16preux, alors que, partout l'acces des eaux, des
sources, oh les habitants ont coutume de s'approvisionner, est interdit A cesmalheureux, c'itait heurter
n&cessairement les croyances des indigenes sur la
transmission hydrique de la lepre.
La Providence tourna la difficulte, ou plutdt la

supprima. On trouva en effet sur le terrain choisi deux
sources abondantes et ind6pendantes, et en plus, un
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ruisseau toujours aliment qui, en toute saison, pouvait
suffire largement aux besoins de tous les futurs h6tes
de ces lieux. On put ainsi d6cider qu'aucun malade,
sous aucun pretexte, ne puiserait a la rivibre, n'y
laverait son linge et n'y ferait ses ahlutions. L'eau
des sources mentionn6es se perd dans les rizi&res
situdes non loin de la Manambato, sans communiquer
avec elle au pied de la colline.
Des le Io mars 1902, date officielle de 1'ouverture
de l'Ytablissement, une route traversait le terrain concede dans toute sa longueur et s6parait completement
l'emplacement occup6 par les contamines de celui qui
etait affecti au personnel et 6 I'administration.
Sur la gauche de cette route, vingt cases 6taient
construites en t falafa n surelevies de 3o centimetres
au-dessus du sol, couvertes en ; ravenal ( (feuilles du
m&me arb.- , parquet6es en c rapaka n, ayant chacune
a v6randa sur deux c6tis. Une trentaine de lepreux
figuraient sur les &tatsadministratifs.
Sur la droite de la route 6tait construit un logement
pour les deux infirmi&res qui, les premieres, prodiguerent aux pauvres hospitalis6s tous les soins n6cessaires et un magasin a riz contenant d6jh divers approvisionnements de riz, manioc, haricots. De plus, un
pare assez vaste abritait vingt-cinq bceufs destines k
agrimenter le menu des malades.
STels furent les debuts laborieux et modestes de cette
oeuvre dont I'expansion aujourd'hui est importante et
dont I'avenir donne les plus legitimes esperances;
un rude apostolat dont les r6sultats actuels sont si
consolants.
-Depuis ces premiers temps de l'installation, des
modifications se sont oper6es avec la plus grande et
la plus louable activit6. Quelles ont ete les transformations quotidiennes,quels perfectionnements, quelles
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inqui6tudes et quels succes pour accueillir un nombre
considerable de 16preux, les soigner, les interesser a
leur existence recluse en leur montrant au loin, sinon
I'esptrance d'une complete gu&rison, du moins celle
d'un r6el soulagement a leurs maux. Dieu seul le sait
parfaitement. Nous passerons sur tout ce labeur pour
entrer plus avant dans 1'6tude de la 16proserie d'aujourd'hui.
Joseph CASTAN.

(A suivrv.)

AMERIQUE
PROVINCE OCCIDENTALE DES
ETATS-UNIS
THE VINCENTIAN.

-

Revue catholique mensuelle,

publi6e par les Pritres de la Mission a Saint-Louis,
(Analyse des n" 4, 5, 6, 7, 8, 9 d'avril, mai, juin,
juillet, aoit et septembre 1923, par M. Lucien
Bouclet.)
A nos lecteurs, par Robert J. Power, C. M.
C'est une sensation plut6t d6sagreable d'etre soudain tire d'un paisible sommeil par le fracas d'airain
des cloches et les clameurs retentissantes d'6tudiants
effraybs qui traversent la cour dans une fuite pr6cipit6e. Tel fut cependant le cas des habitants du
siminaire de Sainte-Marie, pendant la nuit Ju mardi
13 f&vrier 1923... C'"tait l'incendie... :Deux belles
gravures, l'une ant6rieure, I'autre posterieure au
desastre, nous permettent de nous rendre un compte
exact des tristes risultats du fl6au.)
Les Dames de la Chariti
par Mlle Marie Harkins.

a

Saint-Louis, Missouri,.

Les Dames de la Charit6 furent fond-es, il y a plus
de trois cents ans, par saint Vincent de Paul et la
bienheureuse Louise de Marillac. Depuis lors, quels
merveilleux d6veloppements Cette institution a etC
un des moyens les plus efficaces pour venir au secours
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des pauvres et des malades. Aussi n'est-il pas du tout
surprenant qu'elle se soit rapidement r6pandue a
travers l'Europe et que finalement elle ait travers6
1'Atlantique pour s'etendre sur l'Amerique. Sa premiere ramification aux Etats-Unis est venue s'6ta-

blir a Saiiit-Louis, croyons-nous, et nous en sommes
justement fiers... L'origine n'en est pas banale : elle
eut sa source dans un reve. Mme Catherine Harkins,
jeune femme de vingt-trois ans, 6tablie a Saint-Louis,
6tait une personne pieuse; une nuit, elle fit un songe,
dans lequel elle vit saint Vincent parcourant les rues
couvertes de neige, a la recherche des pauvres petits
enfants abandonn6s qu'il emportait dans son manteau. II lui adressa la parole et l'exhorta a l'imiter,
lui donnant i entendre qu'il d6sirait qu'elle se mit a
assister les pauvres, elle aussi. Dans la suite, elle
parla toujours de ce fait comme du plus merveilleux,
du plus vivace et du plus joli reve. I1 se renouvela a
trois reprises successives: cela lui parut si extraordinaire qu'elle risolut d'en faire part a son confesseur.
Elle se rendit a 1'6glise Saint-Vincent pour se confesser et s'adressa a un pr&tre lazariste irlandais, le
P- O'Neil ou le P. Riley, je ne saurais dire lequel des
deux. Elle lui raconta ce qu'elle traitait de songe,
mais son interlocuteur lui repartit que c'6tait plut6t
une vision. En toute hypothise, il lui conseilla de
retourner chez elle, de reciter certaines pritres et
promit de c6ltbrer lui-m&me la sainte messe le lendemain pour demander lumitre au Tres-Haut. II lui dit
en outre de revenir au meme confessionnal, ce qu'elle
fit; mais, au lieu de retrouver son confesseur de la
veille, elle se trouva en face d'un autre pretre, le
P. Urbain Gagnepain, 6galement de la congregation
de la Mission. Grandement d6sappoint6e d'abord,
elle recommenca n6anmoins son histoire. Le P. Ga-
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gnepain attacha a son r6cit la meme importance que
son confrere, il lui dit de continuer h prier et que
lui-meme offrirait le saint Sacrifice a cette intention.
On parlait a cette epoque de la formation d'une
soci6te pour le soulagement des malheureux. Mine Harkins fut invit6e a prater son concours a cette oeuvre
dont l'objet 6tait de servir Dieu en venant en aide a
ses membres souffrants. Le P. Gagnepain ajoutait
que, si ce qu'elle avait 6prouv6 6tait un produit de
l'imagination, l'entreprise vivoterait et finirait par
disparaitre bien vite d'elle-meme.
Il y avait, dans le groupe primitif de cette petite
societ6, onze membres, sans la compter. Elles s'appelaient ( Dames de Charit6 -, sans savoir, A cette
epoque, I'existence d'une confrerie de ce nom. Voici
quelles 6taient les douze premieres dames : Mme Beckwith, Mme Judge Meeny, Mme Soulard, Mme Tillman, Mme Tighe, la mire du docteur L6vy, Mlle Levy,
la mere du Rev. P. Hickey, Mme Catherine Harkins
et trois autres dont il m'a 6t6 impossible d'6tablir
les noms. Mme .Catherine Harkins fut la premiere
pr6sidente. Plus tard, elles requrent les reglements
de France et s'y tinrent. L'association ne cessa pas
de prosperer depuis sa naissance jusqu'au 8 decembre
1857. Puis, pendant vingt-cinq ans, la Socie4t traverma
une p6riode de vie plus ou moins ralentie, ensuite
grice aux efforts du P. Kenrick et de quelques jeunes
dames de la Charit6, l'organisation reprit vigueur et
depuis lors,jusqu'h ce jour,n'a cess6 d'aller en croissant : cette seule branche compte prbs de huit cents
membres. 11 y en a, de plus, trois autres de formation ricente: deux & Saint-Louis, l'une sur la paroisse
du Sacr6-Coeur, I'autre sur Saint-edouard; Ia troisieme est a Ferguson, paroisse des saints Jean et
Jacques. Elles sont comme nos filiales, sans toutefois
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6tre tenues en tutelle. Elles ont leur activitA et leur
gouvernement parfaitement independants; mais c'est
par nous et notre liaison avec le centre de Paris
qu'elles, participen au tr6sor d'indulgences et de
merites de 'oeuvre des Sceurs et des Dames de Charit6 du monde entier.
En 1858, les charges 6taient devenues si lourdes
qu'on dut se preoccuper de recueillir les fonds n6cessaires pour apporter une aide efficace aux malheureux. II y avait alors a Saint-Louis la troupe de
l'Op&ra Strackosh. Mme Catherine Harkins alia vair
M. Strackosh a l'h6tel du Midi pour lui demander
de donner une sdance au b6n6fice des Dames de Charite. C'6tait une chose qui ne s'6tait jamais vue,de
jouer ainsi l'apres-midi; cependant M. Strackosh
d6clara tris aimablement que si elle se chargeait de
procurer la salle et de placer les billets, lui-meme se
faisait fort d'amener sa troupe i donner son concours. Elle se mit aussit6t en campagne et obtint gratis
la libre disposition du t Mercantile Library Hall a
et ses compagnes commencerent imm6diatement a
vendre les tickets. La salle fut archicomble et la
representation eut le plus vif succes. II arriva ainsi
que la premiere de toutes les matindes donn6es a
Siint-Louis, fut faite au benefice des Dames de la
CharigJ : ce fut k cette seance 6galement que la
Patti executa pour la premiere fois sa t Chanson du
tire ,.
Dans une lettre d'octobre 1859, le P. Gagnepain
icrivait de l'eglise Saint-Joseph (Nouvelle-Orleans}
pour demander des renseignements touchant les progrbs realises par les Dames de la Charit6, disant qu'il
voulait &tre fidle a sa promesse en continuant de
prier pour la Soci6te jusqu'au jour ou il apprendrait
qu'elle s'6tait dispers6e, ce qu'il souhaitait ne devoir
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jamais arriver. Dans une autre lettre du meme, dat6e
du 13 janvier 1860, le bon pretre parlait de la formation de la branche de l'6glise Saint-Joseph, a la Nouvelle-Orlkans. 11 disait : c II faut que je vous 6crive
au sujet de l'6tablissement des Dames de la Charit6
dans notre paroisse. Le I5 decembre dernier, en
l'octave de 1'Immacul6e Conception de notre bonne
Mbre, une quinzaine de dames se sont reunies et ont
dicid6, avec l'aide de Dieu et de sa sainte Mere, de
fonder une societe. Depuis lors, nous avons eu deux
r6unions et l'association commence a faire du bon
travail. ,
Notre cher archeveque de Philadelphie, Mgr Ryan,
organisa une association dans sa ville archi6piscopale, et 6crivit a Saint-Louis au sujet des reglements.
I1 mandait dernierement qu'il voulait 6tendre son
action le plus possible. Depuis, en effet, les dames se
sont devou6es de ville en ville au soulagement des
pauvres, la main dans la main avec les Filles de la
Charit6.
Voici I'enumeration des grands centres : Keokuk,
Mobile, Lasalle, D6troit, Evansville, la NouvelleOrleans, Wilmington, Nashville, Ferguson, Los
Angeles et Saint-Louis. La brapche de Los Angeles
est de formation r6cente, organisee par Ia Sceur C6cile
a l'orphelinat. Cette association trav4ille principalement parmi les pauvres Mexicains. Il y en a encore
une autre a 1'6glise Saint-Vincent, toujours a Los
Angeles et sceur C6cile espire voir se former encore
d'autres groupements en ville ayant pour quartier
g6n6ral l'orphelinat.
Nos Missions de Chine, par Joseph Finney, C. M.
Dans le numero de f6vrier, nous avons fait connaitre a nos lecteurs le personnel de Ia premiere
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fournee de soeurs et de missionnaires envoyes en
Chine par la province occidentale des Ptats-Unis.
Ce premier contingent se composait du Rev. Jean
M. Lavelle, C. M., du Rev. tdouard T. Sheehan,
C. M., et du R6v. Paul B. Misner, C. M., ainsi que
de trois Filles de la Charit: soeur Catherine Finn,
sceur Marie David Ingram, soeur Anita Barnett. Tous
s'6taient embarqubs a Vancouver, le 18 janvier, pour
leur destination lointaine. Chaque mois, nous esp&rions etre en etat de tenir nos lecteurs au courant des
travaux de nos d6vou6s confreres et soeurs, grace A
la correspondance que nous attendions du champ de
leur labeur. Le ton familier et personnel d'une lettre
d6peint mieux la couleur locale, donne plus d'autorite
et impressionne vivement le lecteur par ses renseignements sur ce vaste champ d'action, sur les difficult6s rencontrees et sur les fruits recueillis,ainsi que
suE les meilleurs moyens a employer pour moissonner
une plus abondante recolte. Les lettres suivantes
furent 6crites a bord par deux de nos soeurs et mises
a la.poste a Yokohama :
En route sur la profonde mer bleue, en vue de
Yokohama.
3o janvier xga3.

Sans cesse, depuis 'mon d6part de Vancouver, j'ai
desir6 m'installer la plume en main pour vous donner
quelques nouvelles des voyageurs. Mais comment? Je
ne me demandais pas comme sur le continent : u Oa
trouver le loisir? » mais : c Oi m'asseoir? , Dans la
cabine? J'6tais couverte de bleus par suite des chocs
contre les parois. Sur le pont? j'aurais 6t6 engloutie
dans les profondeurs salees; car la vie sur mer a 6te,
pour nous, un roulis perp6tuel. Je n'6tais pas loin sur
le sein du vieux Neptune quand je ressentis mon premier mai de mer. Oh! quelle sensation!... Les autres

-

681 -

furent tout aussi malades que moi et jamais de la vie
je ne fus si pros de rendre I'ame. Apres trois ou quatre
jours de chutes, de roulis et de tangage, je me sentis
suffisamment remise pour jouir du spectacle offert
par les autres; et maintenant que j'ai repris mon
aplomb, j'ai bien du plaisir a contempler certains
graves passagers chanceler a travers le pont et s'agripper a tout pour ne pas tomber. Certes, le Pacifique
porte bien mal son nom d6bonnaire.
Comme pour prendre notre noble projet en consideration, les Chinois, pour qui nous avons quitt6 patrie,
famille et amis, foisonnent a bord. II y en a ici, l1,
partout. L'un nettoie notre cabine, l'autre nous sert a
table, un troisieme fait la cuisine, et ainsi de suite.
Un vapeur, particulierement s'il se dirige vers la
Chine, m.nage des delices au terrien trop mnticuleux
sur la propret6. J'examinai certain soir ce qui arrivait
a table d'h6te dans un plat recouvert. Lorsque le
garcon aux yeux en amande l'eut presentC, je me sentis devenir mortellement pMle... C'6tait indescriptible,
mon app6tit s'en alla et je fis comme lui, je me levai
de table. Telle est notre vie sur la grande Bleue...
Nous contemplons la plage de Yokohama : nous
resterons en vue trbs peu de temps. C'est une poigaante sensation qui s'empare de nous la pensee que
chaque minute nous rapproche de plus en plus du but
merveilleux, la Chine, ce coin 6loign6 de la vigne du
Seigneur. Puissions-nous nous montrer bons ouvriersI
' Le temps passe, la cloche du diner va retentir, je
crois que nous pourrons descendre. Je suis sure que
j'ai d6jA le pied marin et qu'I terre, j'aurai l'allure
d'un vrai marsouin. Je vous 6crirai du Japon. Adieu!
Priez pour moi, priez pour nous tous.
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Imp.ratrice d'Australie, 29 janvier i923.

Apres un voyage sans incident, mais tres agr6able,
nous joignimes nos sceurs en saint Vincent a SanFrancisco; puis, avec le P. Sullivan, soeur Visitatrice
et seur H6lene, nous partimes pour Vancouver.
Un frere de sceur Walberga 6tait dans notre train et
nous traita comme ses veritables sceurs. Nous avons
fort appr6cie sa bont6 et sa generosit6 a notre 6tard.
Nous sommes arrivkes a Vancouver A onze heures du
soir, le 17 janvier, et, en sortant du train, nous avons,
rencontre M. Kearns, beau-frere de soeur Fr6d&rica,
de Lac Sale. 11 nous dit qu'il nous avait attendues
a chaque train depuis vingt-quatre heures et qu'il
avait ordre de nous conduire A l'h6pital Saint-Paul,
dirig6 par les seeurs de la Providence. Nous ffmes
cordialement bonjour6es par la tres tchre petite sceur
veilleuse et confortablement logees avec l'assurance
que nous serions r6veill6es a temps pour assister a la
messe de sept heures que devait c61brer le P. Sullivan. Apres le dejeuner, en route vers le bateau qui
doit nous amener en Chine. Nos bons superieurs nous
accompagnerent a bord, visitirent notre salon, notre
salle i manger et demeurerent avec nous jusqu'au
signal du depart. On a tir6 quelques photos, mais
j'ignore si elles sont reussies (il y en a une au moins
de tres bien reussie et elle illustre tres bien I'article).
Nous nous disons : ( Au revoir ! n, nous recevons la
b&n6diction du Pire et ils descendent sur la jetke oit
ils devaient rester tant que nous fdmes en vue les uns
des autres. Notre vaisseau partait i midi. Nous regardimes ( les cornettes » tant que nous pames les distinguer; puis nous sentimes que venait de se briser le
dernier lien qui nous rattachaitA notre maison, A notre
province, a notre patrie.
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Nos trois freres en saint Vincent vinrent auprbs de
nous, tandis que la terre disparaissait a nos regards et
changirent le cours de nos pens6es moroses. Ils installrent confortablement h i'abri nos chaises longues
et nos couvertures, nous indiquirent nos places a table
et l'heure des repas : lunch' treize heures, diner A
dix-neuf heures et petit d6jeuner a huit heures. Nous passons la plus grande partie de l'apres-midi
sur le pont, nous nous retirons de bonne heure et nous
sommes lev6es a temps pour la messe de six heures
trente. Le P. Misner 6tait l'unique en 6tat de cel6brer.

Nous avons comme compagnons de voyage quatre
Pares franciscains et deux de leurs freres lais. Nous
avons perdu un jour (a cause du changement de m6ridien) le jeudi 25 janvier : nos freres en saint Vincent
avaient form6 le projet de c6lebrer *cette fete en
4trennant leurs ornements brodss a la main (don de la
maison de Sainte-Philomene de Saint-Louis); nous
lmes une note du 24, janvier qui disait : t Demain,
nous serons au 26 janvier. »
Le lendemain, ils apparaissaient sur le pont (premiire apparition du P. Lavelle) avec leur pricieuse
boite. Le P. Sheehan, b6neiciaire du cadeau, se
revetit bient6t des habits sacres et ce16bra la messe,
tandis que nous trois avec le P. Lavelle et une
demoiselle Weber, nous avions le honheur de recevoir
notre' doux Sauveur. Le P. Misner dit sa messe
imm6diatement apres : vous voyez d'ici cette vraie
reunion de famille en plein ocean, six enfants de saint
Vincent et an aspirant c6elbrant sa fete. C'6tait le jour
de la conversion de saint Paul, done la fete aussi du
P. Misner; et, comme, a partir de dix heures, on se
trouvait 6tre le 26 qui est le jour anniversaire de sa
naissance, le Pere ne se sentait pas de joie, vu la
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nouveaut6 du fait, de c6lebrer ces deux dates le m&me
jour.
Avant midi, le temps devint rude et bient6t, apres
midi, on dut jeter I'ancre, car les vagues s'6levaient
de chaque c6t6 comme nos montagnes bleues; leurs
sommets blanchatres ressemblaient a la neige des
cimes et nous pensions traverser une profonde vallee.
C'6tait certes un spectacle admirable, mais pen rassurant a un autre point de vue.
Ce matin, fete de saint Francois de Sales, j'aborde
le P. Lavelle, assis sur le pont en attendant I'arrivie
des autres pretres; je lui demande si Ia couleur des
ornements est le blanc. 11 a 'air un pen embarrass6.
Je lui dis: " C'est la f8te de saint Francois de Sales. i
II sourit et repond : a Oh! oui, le jour de l'oncle
Francois. ) Jamais, jusqu'ici je n'avais entendu cette
expression.
Soeur Catherine nous disait I'autre jour que, le,
25 mars, nous serions en avril cette annee. Elle appelle
la a maitresse d'h6tel ,, a maitresse de la couture )
et sur ses l1vres, le pont devient la toiture. J'ai la
deux bonnes compagnes; nous avons des acces de
gaiet6 folle devant nos meprises et nous nous arrangeons toujours pour consid6rer le beau c6td des choses.
Toutes deux d6sirent se rappeler a votre bon souvenir...
Mardi, 3o janvier, ce matin, nous avons eu trois
messes, le P. Lavelle pouvant c6l6brer pour 1a pre-

miere fois depuis le depart; ce-nous fut une grande
joie de recevoir notre cher Maitre et d'avoir plus d'une
heure a passer en sa sainte presence, en d6pit du
mugissement des vagues.
Votre affectionn6e,
Smur X...
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De leur c6te, les 6•lves du petit s6minaire de CapeGirardeau ont recu la lettre suivante du P. Sheehan,
leur premier pr6fet:
Shanghai (Chine), 24, rue Chapsal,
6 fevrier 1923,

Mes chers amis,
Bonne arriv6e ici,a notremaison commune de Shanghai, oui nous avons d6barqu6 vers midi. L'lmpiratrice
jetait l'ancre ce matin a deux heures. Nous avons cl66br6 trois messes: la premiere a cinq heures et demie,
la seconde a six heures et la troisieme a six heures
trente; puis, dtjeuner a sept heures. Nous faisons
ensuite nos bagages et a huit heures nous sommes a
bord de l'Alexandra, un bateau fluvial qui nous fait
franchir les quinze derniers milles de notre voyage
vers ce que vous appelez le c( far east n et que nous
nommons la terre de nos futurs labeurs.
Bien que nous nous trouvions loin de nos bons
vieux etats-Unis, cependant, rien ici, dans notre
entourage, ne nous semble 6trange. A proprement
parler, Shanghai (du moins notre quartier) n'est pas
chinois. On pourrait croire aisement, en mettant le
nez a la fenetre, que l'on se trouve en Amirique. Nous
ne sommes ici que pour peu de temps et dans dix
jours nous gagnerons notre Mission, alors peut-etre
pourrai-je vous 6crire une nouvelle lettre et vous dire
quelque chose de la Chine que nous 6tudions...
Les officiers du bord ont 6t6 tres aimables pour
nous, pretres : ils nous reservaient le salon tous les
matins jusqu'i huit heures et demie; c' 6 tait notre
6glise. Nous avions une assistance de six a huit personnes le dimanche, et cinq en semaine. Le P.
Misner fut le meilleur marin parmi les pretres : il ne
fut pas du tout malade. Toutes les soeurs 6taient sur
le pont tous les jours, de sorte qu'elles passerent aussi
pour meilleures voyageuses que le P. Lavelle et moi...
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Hier, nous sommes allis voir l'tablissement des
Peres jesuites a Sigaway. C'est un orphelinat oi les
jeunes gens font toutes sortes de travaux. Je ne vous
inumbrerai pas tout ce qu'ils fabriquent, mais je vous
dirai qu'il n'y a qu'une chose qu'ils ne font pas, ce
sont des autos. Ils 6taient juste en train de monter un
escalier en bois sculptd pour une Am6ricaine; le monterez-vous? Je m'arrete, gardez-moi un petit souvenir

dans vos prieres, et croyez-moi votre ami d6voud,
R. Edouard T. SHEEHAN, C. M.
L'Associationde la Midaillemiraculeuse, en l.honneur
de 1'Immacalee Coaception, par R. Joseph Lilly, C.M.
R6cente conversion en Amirique : un homme de
soixante-quinze ans etait amend a. 'h6pital des Filles
de la Charite pour y etre op6ri; il 6tait atteint d'un
cancer a la gorge. C'etait un franc-macon du troisiime
degre; bien qu'il eut toujours permis a sa femme et a
ses enfants la pratique de lear religion sans les
molester, il n'avait jamais manifeste la moindre curiositd pour le catholicisme et ne s'etait pas souci6 de
3'etudier. La sceur qui le soignait n'aborda pas le sujet
par crainte de l'offenser, pnais 6pingla une Midaille
miraculeuse i son matelas, tandis que sa femme et ses

enfants priaient avec ferveur pour sa conversion.
Quelques jours apres, juste avant t'op&ration, sa
propre sceur lai demanda s'il ne voulait pas recevoir le
saint bapt&me. (Oui, dit-il, si la sceur veut le faire.n
Celle-ci, apres I'avoir rapidement pr6pare, lui administra le sacrement de la r6g6neration. Apres 1'operation, son curt vint achever son instruction et lai faire
faire sa premiere communion. Deux jours avant sa
nort, alors que son 6tat etait tel qu'il ne pouvait
avaler mAme de l'eau depuis trois jours et qu'il &tait
incapable de parler, il fit signe qu'on appelit le
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pr&tre. Alors, il montra la langue, et le cure, pensant
qu'il voulait boire, lui presenta un peu d'eau; mair le
malade fit un signe de dne6gation. Le pretre lui
demanda : a Est-ce la sainte communion que vous
disirez? »I1 fit signe que oui. On lui administra le
saint Viatique et il mourut pen de temps apres, dans
les dispositions les plus idifiantes.
Avec nos scurs et nos confrkres l't"tranger, par Leon
P. Foley, C. M.
Lettres d'un vicaire apostolique : les passages suivants sont extraits des lettres de Mgr Crouzet, 6v&que
titulaire de Z6phyre et vicaire apostolique a Madakascar-sud. Mgr Crouzet est un personnage remarquable. II a aujourd'hui soixante-quinze ans et c6lkbre
cette annie ses noces d'or de pretrise; il est toujours
vaillamment a la tate d'une Mission qui ne demande
pas pen d'h6roisme : il est l., montrant la route et
ranimant les cceurs defaillants. c Extremement simple
dans sa vie et ses habitudes, excellent cceur, d'une
sant6 robuste u tel nous le decrit un de ses compagnons de labeur depuis de longues annees. On n'a
jamais rien ecrit de plus remarquable que les lettres
dans lesquelles il d6peint nos Missions a Madagascar:
u Ce n'6tait pas la pluie, c'6tait un deluge qui nous
retenait prisonniers dans notre hutte ce jour-la. Les
manches retroussies jusqu'aux coudes, la figure en
nage, nous dificelons les paqueks, nous ouvrons les
caisses et nous plongeons a l'int6rieur, a la recherche
de vases sacres et d'ornements de premiere classe.
Peine perdue, comme d'habitude. Nous allions poursuivre nos investigations quand un brave homme fit
son apparition; mais celui-la 6tait tout diff6rent de
ceux que vous pouvez rencontrer. Grand, mince, les
traits fins, 1'air intelligent, et une coiffure! Oh, mais.

-- 688 une coiffure !... 11 ne semblait pourtant pas trop ridi-

cule : les cheveux, divis6s au milieu du front par une
belle raie et soigneusement peign6s, formaient un
encadrement gracieux a sa figure bronz6e, tandis que
ses yeux brillaient comme deux charbons ardents.
Son costume 6tait aussi etroit que r6duit a sa plus
simple expression: notre homme 6tait nu jusqu'a la
taille, une ceinture lui entourait les reins, il tenait
dans une main une lance astiqu6e et sans gaine, dans
1'autre main il serrait une lettre. < Repondez! n,
s'6cria-t-il, avant meme de lIcher son papier. Moins
press6 que lui, j'attendais son message. c Un malade
est gravement atteint a Manambaro, son fils n'est pas
encore baptise. On demande un pretre. - J'irai,
pourquoi non? i Manambaro n'est pas trýs 6loigne,
environ 4 milles de Fort-Dauphin. 4 milles! une
demi-heure en train, deux heures A cheval. 11 est
vrai qu'ici il ne manque que le train et le cheval!...
Ma valise est pr&te : une serviette renfermant habits,
calice, pierre d'autel, missel et saintes huiles. Une
autre serviette, dans laquelle mon confrere a glisse
(simple pr6caution) un petit pain et c'est tout. On
m'avertit de fournir un fusil A mon compagnon malgache. t Pourquoi? -

Pour faire feu dans I'eau! ,

r6pond l'indigene. Peut-ktre comprendrai-je plus tard...
Sept heures du matin : neuf robustes autochtones sont
a ma porte; le plus jeune portera les bagages, les huit
autres me porteront moi-meme. Ils ont declark que ce
n'6tait pas de trop pour se charger d'un gaillard de
ma taille. Force fut done d'agr6er leurs services. Mon
palanquin, pardon! ma civimre malgache allongeant
ses grands bras vers moi, je n'avais plus qu'. m'installer. J'6prouve quelque repugnance, manque d'habitude! a voyager sur les 4paules nues de mes semblables. Cependant, il n'y a pas a hesiter : aucun autre
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moyen confortable de locomotion et l'inconfortable
n'est quelquefois pas i dedaigner. D'abord, mes nobles
coursiers, pour montrer h la population l'importance
de leur fardeau, s'6lancent au triple galop, et, comme
tout bon colis ordinaire, je bondis et rebondis a raison
de 6o sauts a la minute sur la tringle de fer qui
retient la chaise. Je modere I'allure vertigineuse de
mon vehicule, mes coursiers ralentissent. Le rivage
de la mer que nous cotoyons adoucit par ses agrbables
points de vue les tribulations de mon apprentissage.
Nous arrivons bientbt a un marais et alors l'eau baigne
nos membres fatigues. Une s6rie de tertres, de
plaines, de ruisseaux, de mar6cages apparaissent et
disparaissent avec la rapidit6 de l'fclair. Un pont!
quel abus des mots... Jamais je ne passerai cela dans
ma chaise. Je saute en l'air, j'agite bras et jambes, je
hurle, je chancelle, je retombe, mais... je suis d6ja sur
1'autre rive! Trois heures de marche et la course
recommence. Pourquoi? Al! voici un village, un grand
village!...- Une perp6tuelle all6e et venue d'hommes
aux vetements primitifs, arm6s de leurs.ins6parables
zagaies ou mousquets dont les extremit6s sont orn6es
de clous de cuivre. Ils passent tous en nous saluant
d'un gracieux bonjour; mais vraisemblablement, ils
sont tres amuses de notre longue barbe surmontee
d'une paire de lunettes. Ils sont en rangs : nous allons
faire une entr6e solennelle a Sonerana. Nous devons
franchir la porte. Hl6as! elle est trop 6troite et je
dois mettre pied a terre comme un vulgaire mortel en
d6pit de la graviti des circonstances. Je m'imaginais
passer incognito. Ah! douce providence! mais je dois
garder mon serieux. Quelle scene! quel tableau! C'est,
ineffable! C'est un kal6idoscope vivant que ces braves
soldats. Pantalons blancs, rouges, jaunes, verts, longs,
courts, larges, 6troits. Chapeaux de paille, berets,
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kepis, casques, huit-reflets et, en guise de pardessus,
une longue phlerine de calicot bleu. Et leurs armes !
lances, carabines, fusils, sabres, couteaux. La sentinelle nous presente les armes avec un fourreau de
baionnette. Puis, le gouverneur arrive en grande
tenue : chapeau a larges bords, redingote immense et
veston blanc. II avance, me salue et... nous nous regardons en silence. J'avais oublii d'emmener mon interprete!!!... Je parle arabe, francais, abyssin avec les

quelques mots de malgache qui me reviennent... Je
promets de m'arrkter au retour et je suis emmene an
galop par ma garde du corps. 11 me semble que nous
devons bient6t arriver au terme de notre voyage. On
m'avait affirm6 qu'on devait 1'atteindre en une heure
et demie, sauf retard. Voici la nature de ce retard.
Mes porteurs me deposent delicatement sur la rive
d'un cours d'eaua 1'air inoffensif. Puis ils me regardent,
se consultent, me montrent leur fusil et font feu a
deux ou trois reprises : ce n'est que plus tard que je
sus le but de leur manoeuvre. Nous entrons dans la
riviere et l'eau leur monte rapidement aux genoux,

aux reins, a la poitrine et jusqu'au cou; ils me portent
a bout de bras et je navigue sur six mains qui emergent
du courant. Enfin, les premieres maisons, de Manambaro montrent leurs toits de verdure. Un probleme se
pose : Oik vais-je descendre! A qui demander l'hospitalit6? ij Je ne connais personne; il est une herire de
l'apres-midi et les effets bienfaisants de mon cafe
matinal se sont depuis longtemps 6vapor6s. Je cherchais encore la solution, quand j'entends soudain un :
« Bonjour, Pere; arretez-vous, descendez et entrez!
/Pas de refus, j'obbis sur-le-champ; bient6t j'etais chaleureusement complimente et... restaur6. Mes hommes
recoivent leur ration de riz : tout cela si bonnement,
si simplement! Oh, la bonne hospitalitk d'antan! Je
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visitai le malade pour lequel on m'avait appel6; j'administrai le bapteme A quatre enfants dont le plus jeune
6tait presque un vieillard. Je m'enquis des dispositions
de la population, je promis une r6sidence pour plus
tard et, en attendant, des visites fr6qaentes
Manambaro est la capitale en mCme temps qu. la
r6sidence du roi Rabefialy, gouverneur indulgent,
pacifique, encore jeune et virirablement soucieux des
int6r&ts de ses sujets. II ne d6daigne pas les questions
secondaires et il n'h6site pas a entrer en relations avec
n'importe qui, moyennant quelques dollars. C'est le
modele des proprietaires et des commercants. Ses
deux filles et leur bonne sont pensionnies, c'est-a-dire
qu'elles sont 6levies A nos frais dans notre 6cole de
Fort Dauphin... Le soir mnme, je quittai Manambaro
pour regagner mon poste avant la nuit. J'eus l'explication complete des coups de feu dans l'eau. II parait
que le.fameux cours d'eau dans lequel nous avions
failli nous noyer, offre asile A certains alligators peu
scrupuleux. De temps en temps, des hommes disparaissent sans retour, de sorte qu'avant d'entreprendre
la travers6e du fleuve, les blancs ont 1'habitude de
d6charger leurs armes A fea pour 6carter de leur route
ces monstres voraces an moyen de ces d6tonations. Je
n'en savais rien, Dieu merci! J'avais passe les rivieres
tranquillement, sans m'en douter.
-

N' 5, mai 1923.

A mos leteurs, par Robert J. Power, C. M.
II y a quelques semaines A peine, le P. Jean M. La-velle 6tait encore a Denver (Colorado). Ce n'etait pas
un poste de m6diocre importance, il semblait appel~ .
une brillante carriere dans i'6ducation des jeunes aspirants aa sacerdoce. On demanda des confreres ambri-
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cains de bonne volont6 pour aller en Chine afin d'aider
leurs confreres de France dans les travaux de cette
gigantesque mission, et de combler les vides faits
dans leurs rangs par la Grande Guerre. Ce n'6tait pas
la premiere fois que la France demandait secours .
I'Am6rique et, en r6ponse, une nouvelle expedition
se presentait pour traverser la mer, seulement cette
fois-ci c'6tait un autre oc6an et pour une tout autre
campagne. Le P. Lavelle 6crivit une lettre tres courte
et signa - son arret de mort, dirent quelques-uns. La
reponse arriva: il pouvait se pr6parer

a partir.

-A Saint-Louis, le P. Paul Misner 6tait professeur
dans un autre s6minaire dont les magnifiques batiments, le corps professoral et le serieux des 6tudiants
lui ont faif une renomm6e connue de toute 1'Amirique. I1 ne faisait que revenir de la Ville Eternelle,
oi apres un stage de deux ans, son intelligence.et
son travail lui avaient valu le grade de docteur. Ses
brillants debuts dans l'enseignement ne l'emp&cherent
pas d'entendre l'appel en faveur de la. Chine.
A Cape Girardeau, les Lazaristes ont une ecole
apostolique. Perch6e sur une hauteur, dans un site
magnifique, ayant vue sur une vaste 6tendue du majestueux Mississipi, c'est une institution dont on a
le droif d'6tre fier. Dans ses clairs appartements, les
jeunes levites recoivent leur premiere formation en
vue du ministere et se livrent a une solide instruction
classique, base essentielle n6cessaire a qui veut remplir
dignement les sublimes fonctions du ministere sacerdotal. On ne peut concevoir de plus grande responsabilit6 que celle de pr6fet dans un 6tablissement de
ce genre. A cette charge avait 6te r6cemment elev6 un
jeune homme d'une vive intelligence et d'une personnalit6 charmante, il se nommait tdouard Sheehan.
Pour lui aussi, c'est la pure virit6 de dire qu'il a
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abandonn6 a son debut une carribre qui promettait
d'etre longue et splendide.
Nous livrons cette r6flexion ý l'imagination de nos
lecteurs, . leur imagination 6clair6e des lumibres de
la foi. Les Chinois comprendront ce que le sacrifice
de tels hommes a fait perdre a l'Am6rique et ce que,
par contre, la Chine vient de gagner.
Au secours des petits enfants de Chine, par Alphonse
Schiattarella, C. M., missionnaire i Cheng-ting fou.
Y a t-il sur terre quelque chose de plus gracieux
que le spectacle du petit nouveau-ne appuy6, heureux
et confiant, sur le coeur de sa mere? N'est-il pas ordinairement choy6 comme un visiteur angelique descendu des cieux? Les chretiens ne voient-ils pas en
lui comme un reflet, un pale leflet, de ]a beaut6 et de
la puret6 de Dieu? Comment arriverai-je done a vous
convaincre qu'il cxiste des meres assez denaturies
pour tuer leurs enfants? Qui voudra me croire? C'est
tellement monstrueux !...
Louise de Marillac. t La priere accomplit plus de
merveilles que l'imagination n'en peut forger. , La
recitation quotidienne du saint rosaire a toujours
pass6 pour un remede efficace contre le d6mon. On en
trouve un exemple dans la c Vie de la bienheureuse
Louise de Marillac. n
Un jour que Louise, dans sa jeunesse, retournait
avec sa famille, d'Auvergne a Paris, elle rencontra un
jeune mendiant auquel elle fit l'aum6ne. Arrivie a la
maison, Louise se retira dans sa chambre et, en depit
de la fatigue du voyage, elle se mit a dire son rosaire
selon sa bonne habitude. Combien differente en cela
de beaucoup de jeunes filles d'aujourd'hui qui se
seraient contenties de murmurer quelques prieres dans
leur lit, en se disant: ' le Seigneur les entendra quand
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m&me. ) Tandis qu'elle prie a gencux, elle remarque
une forme cach6e sous le lit. Elle l'interpelle en tremblant et dit a haute voix : a Michant homme, sortez!
Je veux etre bonne envers vous pour ob6ir au commandement de notre Maitre Jesus qui, pour nos p6ch6s,
est mort sur la croix. Vous me vouliez du mal, je ne
veuxque votre bien, le salut de votre ame. Allez, vous
n'avez rien a craindre d'une simple fille, sortez! Quelle ne fut pas sa surprise quand elle vit le petit
mendiant qu'elle avait traite en ami. I1 etait au service d'une bande de fripons auxquels il 6tait habitue
a obeir et il 6tudiait secrktement la maison pour les
aider dans leur cambriolage. ( A qui devons-nous la
grace d'avoir 6t6 preserv6es dans notre existence?
disait-elle, sinon a mon rosaire que je voulais r6citer
avant de me mettre au lit ? n
La mort de Mere Marguerite.
Elle 6tait nee dans la Nouvelle-tcosse, sa famille
vint s'etablir a Boston alors qu'elle n'6tait ag6e que de
deux ans. Avant d'entrer en communaut6, elle portait
le nom de Mile Marguerite O'Keefe. Elle fit profession
au college Saint-Joseph d'Emmitsbourg en 1872 et
n'eut jamais d'autre maison. Mais elle y exerca diff&rents offices : directrice du s6minaire, superieure
pendant de longues ann6es de toutes les Filles de la

Charit6 aux Etats-Unis et, depuis 1gor, visitatrice de
la province orientale. Pendant plus de cinquante ans,
elle a et6 une. Fille de la Charit6 modele sous'le rapport du travail comme de la regularit6. Elle est morte
S1l'h6pital de la Providence, le mercredi 28 mars,
Elle etait malade depuis plusieurs mois, pleinement
resign6e et bien preparee. Le jour de son deces, elle
avait eu une soudaine rechute et quelques minutes
apres elle rendit sa belle ame h Dieu.
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Nos missions de Chine, par Joseph A. Finney, C. M.
Voici une lettre du P. Jean M. Lavelle, C. M. de la
province occidentale des Etats-Unis :
Shanghai (Chine), fevrier 1923.

MON CHER PtRE,
La grdce de Notre-Seigneur soit toujours avec nous!
a Je vous remercie sincirement de votre lettre qui
m'a et6 remise juste au moment oi nous allions
quitter le port de Vancouver. C'est avec plaisir que je
vais satisfaire votre d6sir d'avoir quelques details sur
notre voyage en Chine. C'est le jour symbolique dela
fete de la Chaire de Saint-Pierre que nous nous mettions en route pour notre expedition lointaine, nous
qui esp6rons dans notre faible mesure itendre la foi
antique que le Christ a confi6e d'abord au pkcheur de
Galilee. Notre navire 1'Imperatrice d'Australie, 6tait
cens6 devoir partir A midi pricis; jusque-la nous
avions le temps d'aller nous promener et, apres avoir
retenu nos places, apres avoir accompli toutes les formalit-s preliminaires, nous primes connaissance des
t6l6grammes et des lettres venues de la maison, des
confreres et des amis pour nous rappeler leur invisible
presence et nous donner comme une derniere poignee
de main. Puis nous montons sur le pont superieur
afin d'examiner la situation. La jet6e etait noire de
monde; quelque part dans le ciel, au-dessus de nous,
un a6roplane ronronnait bruyamment; un appareilcinematographique prenait des vues de notre d6part.
Le port de Vancouver est tout a fait pittoresque, avec
sa belle perspective de cite moderne et le panorama de
ses montagnes majestueuses dont les deux pics ressemblent a des lions couch6s; c'est si frappant qu'on
l'a surnommA : c La Porte des Lions. ' Le regard
aime a se reposer longtemps sur ces sommets couverts
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tour a tour de sapins verts ou de icige d'une blancheur &clatante : cette scene olu 'hiver et 1'4ti s'offrent
simultan6ment aux regards est d'un effet inoubliable.
Nous cotoyons paresseusement le littoral pendant un
certain temps; la derniere vision de notre patrie est
un tableau de neige et de verdure sous un radieux
soleil qui inonde de lumiere tant6t les sommets neigeux ou couverts de sapins, tant6t les flots de la mer
tranquille qui caresse les flancs de notre navire.
Tandis que nous gagnons le large, nous jonchons les
flots de M6dailles miraculeuses demandant a Celle qui
est l'Etoile de la mer de b6nir notre voyage sur les
vagues redoutables du Pacifique.
( Une fois en pleine mer, mus par un sentiment
bien naturel, nous commencons a observer nos compagnons de route. Ici, c'est un jeune menage faisant son
voyage de noces en pleine lune de miel; li, c'est un
groupe d'artistes de cin6ma gagnant le Siam pour
tourner un film dramatique; plus loin, c'est un
orchestre de Philippins qui va nous gratifer de ses
concerts tous les jours; partout des domestiques chinois pour le service de table et la propret6; la majoriti
des passagers se compose d'Anglais; il y a pourtant
six Franciscains francais de Montreal avec leurs robes
brunes et qui, comme nous,, gagnent les missions
etrangeres; plusieurs families de pasteurs protestants
nous. encombrent de leurs'innombrables bagages et de
la foule de leurs beb6s; un groupe de Turcs porte
d'6normes turbans et j'ai appris qu'en regardant les
Filles de la Charite qui nous accompagnent, ils
ouvraient des yeux comme des boules de loto, mais les
traitaient respectueusement de , colombes de Allah ,.
II y avait enfin bon nombre de ces voyageurs indescriptibles qui se trouvent a bord de tout grand transport; mais " mesure que les jours s'avancaient nous
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li$mes connaissance avec ce monde cosmopolite, ii en
naquit une camaraderie aussi intime qu'il est possible
entre passagers.
, L'Impiratrice d'Australie 6tait autrefois un navire
allemand, la Kaiserin Augusta, je crois - et il lui en
reste un accent teuton tres accus6 : ses avis vous
hurlent : a Heiz , et tcKalt ) ou t Auf , et ( Zu ). II
y avait des instants oi j'6tais personnellement convaincu que l'equipage tout entier 6tait completement
6tranger et ne conversait point avec les employds et
les marins ambricains : bien que mon peu de dispositions personnelles pour la navigation m'incline a la
critique, je dois avouer que ce bon vaisseau nous
amena sains et saufs au port, A l'heure prevue. Les
trois choses les plus int&ressantes de la traversee
6taient le pont-promenade, la mise A l'heure quotidienne des montres et la lecture des nouvelles revues
par la t6lgraphie sans fil. C'6taient les trois exercices
reguliers de chaque jour; les parties de galets, de
tennis, etc., remplissaient les intervalles. Pour nous,
toutefois, il y avait des occupations plus importantes;
nous nous r6unissions des l'aube, alors que les passagers 6taient encore en grande partie plong6s dans Ie
sommeil et nous offrions le Saint Sacrifice ( accompli
par le Christ et renouveli par les prEtres ,; les bonnes
sceurs 6taient toujours pr6sentes ainsi qu'une jeune
dame qui communiait fr6qtemment et, de nouveau,
comme jadis, ule Christ venait A nous marchant sur les
eaux )...

SA mesure que les jours passaient, nous nous int6ressions de plus en plus aux jeunes Chinois qui nous
servaient avec leur curieux anglais et leurs manieres
originales; peut-etre nous semblaient-ils si charmants
parce que nous nous pr6parions A travailler dans leur
propre pays. II y en avait un, en particulier, qui 6tait

I
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tout a fait remarquable et que les autres appelaient:
a N'en parlez pas », a cause de sa replique habituelle
chaque fois que nous lui disions merci pour son splendide service. Je n'oublierai pas de longtemps son
sourire engageant et ses yeux &veilles; je caresse
l'espoir d'en trouver d'autres de son espice dans I'int&rieur de la Chine. Le I" fevrier, nous voyons pour
la premiere fois Fuji-san ou Fuji-yama comme on
1'appelle quelquefois, la Montagne sacree du Japon.
Personne ne peut voir ce spectacle dans d'aussi bonnes
conditions et aussi distinctement que nous, sans conserver pour toujours le souvenir de sa majestueuse
grandeur, de ses neiges 6ternelles et de sa solitude.
Pendant une journ6e entiere, nous naviguons tout
autour en nous en rapprochant de plus en plus et en la
contemplant sous tous ses aspects. On nous a dit qu'il
est rare en mer de pouvoir l'admirer si bien, alors
qu'eile ressort dans toute son imposante splendeur sur
le fond azure d'un ciel limpide. Apercevoir ainsi le
Fuji-san est un pr6sage, disent les Japonais, de bonne
fortune. Les Japonais ont raison de se r6jouir de la
beaut6 du Fuji; ils peuvent a juste titre s'en vanter,
car elle est de nature a charmer les plus diffircles par
sa raret6. Mais ils font mieux encore : ils admirent
leur Montagne sacree avec un religieux respect m&le de
v6neration. Pour eux, c'est un lieu de pilerinage; a
certaines 6poques, les vieillards, les femmes et meme
les petits enfants font I'ascension pleine dedifficultis
de ce volcan escarp6, - rude preuve de d6votion,
certes, quand on pense que le Fuji compte 12 365 pieds
de haut.
c A Yokohama, nous d6barquons et faisons notre
premiere randonn6e en pousse-pousse. L'impression
que I'on a de la premiere promenade par ce moyen de
locomotion ne s'efface pas ais6ment de la m6moire; on
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est partage entre 1'amusement pour la nouveauti de
1'experience et la piti6 envers le pauvre 6tre humain
qui sert ainsi de b&te de somme. Nous rencontrons un
tram qui m-ne & Tokio - une ville 6tonnamment moderne - et nous prenons en route plus d'une vue de
ces beaux insulaires dans 1'attitude pittoresque de
leurs occupations quotidiennes. A Kobe, nous debarquons de nouveau; la nous escaladons le sommet des
collines qui dominent la cite et nous contemplons le
panorama offert par le d6sordre des maisons, l'etroitesse des rues et les inimitables jardins de ce vaste
port. Au d6part de Kob6, nous entrons dans la mer
Jaune, et-le 6 f6vrier, nous etions dans la ville cente\ naire de Shanghai. Notre voyage 6tait termini, en
attendant que nous allions rejoindre notre vicariat du
Kiang-si. ,
- N6, juin 1923.
Nos missions de Chine, par Joseph A. Finney, C; M.
Les confreres de la province occidentale des 9tatsUnis qui sont partis en Chine sont installs dans le
vicariat du Kiang-si oriental, sous la juridiction de
Mgr Clerc Renaud, C.' M.; temporairement, ils sont
loges a la Mission catholique de An-jen-ki, dans le
district de Jao-Chow-Fu.
Une lettre de M. Lavelle donne les d6tails suivants :
< Nous nous sommes arret6s une semaine a Shanghai,
cependant ce temps nous parut A tous tres court, car
chaque jour 6tait bien employ6 par quelque excursion
tres intiressante, organis6e par notre cordial h6te et
confrire, le P. Bayol.
c Nous avons consacr6 le7 f6vrier a visiter Shanghai
meme, ville trs cosmopolite certes. On y voit des
hommes de toutes les nations de la terre, 'est et
1'ouest se donnent la main; la routine et le progres se
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cotoient etrangement; les pousse-pousse et les
chaises a porteurs fr6lent les automobiles; les institutions ktrangbres s'ilevent au-dessus des maisons des
Chinois. Nous avons parcouru les diff6rentes parties
de la ville : la concession franqaise, la concession
internationale et la ville chinoise proprement dite,
une cit6 dans une cit6. Les diverses institutions religieuses regurent aussi notre visite, l'une apres 1'autre.
Le college des Freres maristes, avec ses splendides
salles de r6cr6ation pour les jeunes ouvriers, y invite
la jeunesse A d'innocents passe-temps; I'un des freres
est un grand amateur de la radio et il possede une
int6ressante installation de T.S.F. dans son laboratoire. Nous avons ensuite parcouru les divers 6tablissements dirig6s par les Filles de la Charit6 : I'h6pital
tres moderne de Sainte-Marie; puis Saint-Joseph avec
sa creche, son orphelinat, son 6cole et son h6pital : il
a pour sup6rieure une comtesse de France et qui est en
Chine depuis bien des ann6es; tandis qu'elle nous guidait a travers sa maison, nous assistames A une classe
de musique: tous les instruments imaginables se trouvaient 1a. La soeur demanda au magister de nous faire
jcuer un air et les 6l1ves d'attaquer aussit6t la Valse
du Mississipi. Comment savaient-ils que nous venions
de la-bas?
Nous passAmes la fin de la semaine A Kashing, A
go milles de Shanghai oil les Pretres de la Mission
ont un vaste s6minaire pour les 'pretres chinois
lazaristes. A notre descente du train, a la station m6me,
nous rencontrames les quatre confreres am6ricains qui
y achevent leurs etudes avant d'aller missionner dans
le Kiang-si. Nous avions du mal Ales reconnaitre avec
leurs barbeset leurs costumes chinois. La majorit6 des
s6minaristes A Kashing est compos6e d'indigenes, mais
il y a aussi plusieurs 6tudiants frangais. La chapelle,
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le r6fectoire et toute l'installation nous paraissaient
6tranges. Parmi les Chinois, cinq sont destines a notre
futur vicariat. Notre joie de faire connaissance
ensemble 6tait r&icproque. Le dimanche, il y eut exposition du saint Sacrement toute la journ6e et les c6r6monies se firent avec un ordre et une dignit6 remarquables.Le soir meme, nous partions, emportant une
impression tres favorable de lanoble tache accomplie
ici par nos confreres francais.
a Le lendemain, nous nous dirigions vers Kiu-Kiang :
le Poyang qui devait nous transporter, bien qu'assez
grand et relativement confortable pour un bateau de
fleuve, nous paraissait bien mesquin en comparaison
du majestueux paquebot qui nous avait fait franchir le
Pacifique. Nous voguions sur le noble Yangtse... Nous
traversmes des paysages splendides: troisjours apris,
nous arrivions assez tard a Kiu-Kiang. Le P. Brulant nous attendait avec ,un confrere hollandais, le
P. Meyer, que notre vicaire apostolique avait envoys
au-devant de nous pour nous servir de cicerone pendant le reste de notre voyage.
" Aujourd'hui, nous sommes au nouvel an chinois,

c'est-a-dire, suivant 1'usage oriental, le premier jour
de la premiere lune de l'annbe. Un jour de gala par
excellence!... Toute la nuit, nousf rumes d6rang6s par
des explosions de p6tards et de bruyantes d6charges
d'armes a feu. A cette occasion, on cesse absolument
tout travail : les bateaux s'arr&tent ; le commerce
ch6me ; les vendeurs de mille et un bibelots interrompent leurs cris dans les rues; les boutiques sont
ferm6es; les portes sont orn6es de banderoles et de
lanternes ; chacun, en un mot, se donne du bon temps.
Les femmes chinoises se baladent dans leurs costumes
atfx couleurs aussi criardes qu'on peut l'imaginer ;
leur noire chevelure luisante est ornee de franfre-
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laches multicolores; leurs b6bts, avec leurs bonnets
bizarres et leurs robes de satin jaunes, pourpres,
&carlates, semblent.tres dr6les et d6modies avec cette
superf6tation de parure. Une musique crispante d6cbire l'air - si l'on peut toutefois qualifier de c musique o ce tapage infernal. - Le nouvel an? c'est donc
depuis deux ans que nous sommes en Chine; car ici
un enfant n6 le 31 d6cembre (je suppose) sera consid6r6 le I"'janvier suivant (c'est-a-dire, en r6alit6, deux
jours apres) comme 6tant ag6 de deux ans!... Puis on
nous donne des noms chinois et j'ai le bonheur de recevoir en partage le nom meme dont usait le bienheureux Perboyre quand il r6sidait en cette contree.
< 17 fivrier, fete dubienheureux Clet... qui a d6but6,
lui aussi, dans la province du Kiang-si; notre arrivie,
comncidant presque avec le jour de sa fete, nous est
un encouragement et nous donne lieu d'esperer qu'il
va interc6der pour nous du haut du ciel et qu'il
attirera sur nos travaux les benedictions du bon Dieu.
a I8 tfvrier, nous entendons pour la premiere fois un
sermon en chinois; nous assistons aussi a la recitation,
(ou plus exactement, au chant) des prieres de la messe
par les chr6tiens. Quel jargon 6tourdissant! Dans cet
etrange pays, non seulement les yeux, mais aussi les
oreilles doivent subir une nouvelle education orientale.
Malgre tout, nous allons nous mettre
1'a'euvre hardiment, sans sourciller, de tout notre coeur.
« 19 fevrier, nous visitons le s6minaire que les Lazaristes dirigent ici, dans le Kiu-Kiang... Les seminaristes sont en vacances a l'occasion du jour de l'an...
Palmiers, vegetation tropicale,... bitiments magnifiques... chaque pierre de 1'6difice prouve la devotion
de ses serviteurs envers Marie. Certainement que la
Reine du ciel veille sur ces aspirants an saint ministare. C.ertainement, qu'avant peu, le soleil de justice

-

703 -

dissipera4es paisses tinibres dupaganisme danscette
region b6nie. ,
Riunion des Dames de Charit~au siminaire Marillac,
15 avril 1923.

tc En 1921, stimul6es sans doute par le zele de leur
digne directeur, le T. R. P. Mozer, C. M., et l'enthousiasme de leur d6vou6e presidente, Mile Marie
Harkins, les Dames de la Charit6 de la paroisse
Saint-Vincent-de-Paul (branche ain&e aux Etats-Unis)
avaient conqu le projet d'etablir une reunion annuelle
au s6minaire Marillac, Maison centrale des Filles de
la Charit6 de 1'Ouest.
I1 semblait tout a fait h propos de choisir la maison
Louise de Marillac, celle de la Dame de Charite par
excellence, pour cette assemble et cela, le jour mnme
de la fete de la Translation des Reliques de saint
Vincent... De plus, en 1923, on crut qu'il serait bon
de consacrer un tridrum a cette r6union et que le premier jour se passrt a f&ter la bienheureuse Louise de
Marillac.
Les preparatifs furent pouss6s activement et les
Filles de saint Vincent (les servantes des pauvres,
comme il aimait a les appeler) se donnerent le plaisir
de recevoir les Meres des pauvres, cette autre partie
de la famille. On ne n6gligea pas les prieres pour le
succes de la reunion et pour obtenir un temps
favorable : aussi, au matin de la fete, le soleil brillaitil dans tout son 6clat, preuve indubitable de la b6nediction du ciel.
La messe devait commencer a dix heures, mais bien
longtemps a l'avance, les dames s'taient mises en,
route vers la magnifique chapelle de Marillac dont
1'6clat habituel 6tait encore rehauss6 par une ornementation dslicatement choisie de petites roses et de lys
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itincelants de blancheur. Les soeurs des diverses maisons de la ville avaient r6pondu i l'invitation ainsi
que les Sceurs de laCharite duVerbeIncarn6et les Soeurs
de la Charit6 chr6tienne, voisines du s6minaire. Soudain une cantate solennelle rompit le silence impressionnant du d6but; quelques minutes avant l'heure, la
chapelle 6tait d6jA archicomble.
A dix heures precises, la grand'messe commencait:
le celebrant 6tait le T. R. P. Moser, C. M. avec le
R. P. V, Corcoran, C. M. comme diacre et le T. R. P.

J. J. Sullivan, C. M. comme sous-diacre, tandis quele
T. R. P. J. J. Cronin, C. M. remplissait les fonctions
de maitre des c6ermonies.
Sa Grandeur, Monseigneur notre archeveque, nous
avait bien promis d'assister a la messe; mais, oblig6 de
presider le matin meme une Conference de saint Vincent de Paul, il ne put 6tre l1 d&s le debut. Tous les
cceurs saluerent son arrivde dans un religieux silence
plein de gratitude quand il p6netra dans le chceur en
compagnie du Rev. Jean Butler. La presence duprdlat
etait d'autant plus appr6cibe qu'il avait di, au su de
tout le monde, se multiplier en ce jour de la fete de
leur Pere commun, pour donner satisfaction aux divers
groupements plac6ssous le patronage de saintVincent.
Le T. R. P. Ryan, C. M. 6tait l'orateur du jour et,
dans son 6loquent discours, il s'inspira de ce texte :
(< La charite de Jesus-Christ nous presse. , Voici les
quelques notes qu'il nous fut possible de prendre au
vol:
RiVERENDS PtRES,
MES CHERES SCEURS, MESDAMES,
Il me semble que le meilleur commentaire de cette
reunion se trouve dans les paroles de saint Paul qui
constituent la devise des Filles de la Charit6, dont la
magnifique chapelle abrite notre assembl6e.
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c C'est la charit6 du Christ qui nous presse ici pour
assister au saint sacrifice de la messe; c'est cette charite du Christ qui 6tait et qui est encore comme incarn6e dans la vie et les travaux de saint Vincent de Paul;
c'est elle qui nous porte a c6elbrer en son honneur
cette 'fto de la Translation de ses reliques. C'est
cette mmre charit6 qui animait la b'ienheureuse Louise
de Marillac, la Fondatrice des Filles de la Charit6 et
la premiere organisatrice des Dames de la Charit ;
c'est elle qui nous invite i la solennit6 de ce matin
sous les plus heureux auspices.
(cOmne trinum perfectum , Saint Vincent a etabli
trois grandes arm6es : en premier lieu, les Dames de
la Charit6, puis ses Pr&tres missionnaires, enfin ses
Sceurs ou Filles de la Charit6. La vie de saint Vincent
pent se r6sumer dans l'histoire de cette triple organisation, et son esprit se perp6tue a travers les sibcles par le
moyen de ces mrnes creations. Nous avons les Missionnaires de Saint-Vincent, nous avons les Soeurs de SaintVincent, et nous avons les Dames de Charit6, tous
r6unis ensemble en ce lieu pour l'honorer. La raison
de notre presence ici, c'est la charit6 du Christ, cette
charit6 qui 6tait si vivante, si florissante en saint
Vincent et dans sa collaboratrice, la bienheureuse
Louise de Marillac.
En 1617, le jour de la fete de l'Immacul6e Conception, saint Vincent etablissait la premiere association
des Dames de la Charit6 a ChAtillon-les-Dombes. II
n'y a aucun doute que saint Vincent, dans cette
humble fondation, 6tait l'instrument de la divine
Providence pour appliquer tout un plan de r6"formes sociales. Quiconque 6tudie la situation de la
France, spicialement au d6but du dix-septieme sicle,
reconnaltra ais6ment combien une telle institution
6tait necessaire. La France, qui avait 6t6 la plus riche
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et la plus grande nation du monde entier, etait alors
dechirie par les guerre civiles; elle l'etait 6galement
dans l'ordre spirituel par 1'invasion et la propagation
de 1'hir6sie.
' Aujourd'hui, grace a Dieu, les laiques sont organises a travers la chr6tient6 universelle et ils cooperent
avec un clerg6 pieux et intelligent a faire tout le possible pour 6tendre au loin le domaine du royaume de
Dieu sur terre; ils travaillent de tout leur pouvoir a la
sanctification et au salut des Ames. Mais au debut du
dix-septieme siccle,iln'y avait rien decequi ressemble A
une organisation laique... Saint Vincent, grace a son
merveilleux esprit surnaturel, grace a l'in6branlable
confiance qu'il avait dans les principes de la charit6
chr6tienne tels que le Christ les a 6nonces, grace l'inter&t qu'il portait aux Ames, grace A son zele pour leur
sanctification et leur bonheur 6ternel,comprit qu'il n'y
avaitqu'un seul remade que l'on pfit opposer efficacement aux flaux du jour dans I'tat comme dans l'Eglise,
c'6tait le retour simultan6 de la part des pretres et du
peuple aux principes de l'Fvangile. Lui-meme, avec
I'esprit du Christ qui animait son Ame, il aimait les
pauvres; il savait qu'ils ont toujours eu une place de
choix dans l'.glise et il voulait communiquer aux
autres son propre zele, sa propre predilection pour les
pauvres du Christ.
w" C'6tait une reforme, mais une reforme b6nie, une
reforme dans I'interieur m&me de l'Eglise militante,
entreprise au nom du Christ et avec 1'approbation de
l'autorit6 eccl6siastique; c'6tait un mouvement destine
non seulement A produire de grands r6sultats du vivant
de saint Vincent, mais un mouvement qui, sous la
benediction du Tres-Haut, devait grandir a travers les
sicles comme I'Eglise elle-meme grandit et se r6pand
au loin. Ce n'6tait pas une campagne f6ministe ordi-
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naire; ce n'6tait pas pour mettre en avant les femmes
de cette 6poque; au contraire, ce mouvement bien compris devait les amener k s'effacer en se remplissant de
l'esprit d'humilit6, de charite et de zlie pour le salut
des ames. Saint Vincent s'adressa d'abord aux femmes
parce qu'il comprenait que s'il avait besoin, pour
accomplir son oeuvre, de rencontrer de la gendrosit6,
de l'abn6gation, de la tendresse, de la pidtd unie au
d6vouement, c'6tait a elles qu'il devait recourir en les
appliquant k travailler dans le champ de la charit6.
Trois siecles forment un espace de temps considdrable; cependant, si l'on compare la situation du debut
du dix-septieme siIcle avec celle du vingtieme si&cle,
l'on s'aperqoit que les problemes sont sensiblement les
memes : promouvoir la sanctification individuelle des
ames par les ceuvres de misbricorde exerc6es en faveur
du prochain.
a Dans les regles que saint Vincent a laissees a 1'Association de Charite, il declare ouvertement que le
premier et principal but des Dames doit etre leur
sanctification personnelle au moyen de 1'assistance dii
prochain dans ses besoins temporels et spirituels. IL
nommait l'association « Association de Charit6 n; il
appelait ses membres, les ( Servantes des pauvres ),
c'6tait pour imiter 1'amour que Notre-Seigneur et sa
trbs sainte Mere ant toujours manifest6 pour les
pauvres. Le Pire des pauvres,notre Sauveur lui-mnme,
devait en etre consid6r6 comme le patron.
(c II n'est point n6cessaire de vous rem6morer que
l'Association, etablie par saint Vincent en 1617, fut de
plus en plus florissantejusqu'a la R6volution franqaise;
alors, en m&me temps que les communaut6s et les
ordres religieux, avec (pratiquement) toute l'organisation religieuse en France, 1'association fut aneantie.
Des que cela fut possible, en 184o, les Dames de Cha-
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rit6 furent ritablies et, aujourd'hui, ii existe une floraison de groupements non seulement en France, non
seulement sur le continent, non seulement en Angleterre et en Irlande, non seulement en Am6rique, mais
dans toute l'Eglise de Dieu et jusque dans les pays de
missions. Le nombre de leurs membres atteint, ou peu
s'en faut, le chiffre de 7oooo dans tout le monde
catholique, et la France A elle seule en compte Ioooo.
c Dans le commencement, leur tache etait de porter
remide A la pauvret6, A la misire et A l'ignorance sous
toutes leurs formes, mais toujours en vue du salut des
Ames immortelles. Elles s'occupaient des enfants
trouves,'des orphelins; elles s'inttressaient aux vieillards et aux delaiss6s, aux ignorants, elles prenaient
soin des insens6s; il n'y avait pas un seul aspect de la
charit6 qu'elles se crussent en droit de consid6rer
comme 6tranger A leur organisation; de m&me que de
nos jours, il n'y a pas d'oeuvre de charit6 en faveur de
laquelle on ne puisse faire appel aux Dames de la
Charit- modernes. Mais saint Vincent avait soin de les
prevenir, comme je prends la libert6 de le faire aujourd'hui, que le principal but de leurs efforts charitables
6tait, au moyen de la charite du Christ, de coopbrer a
la grande mission de 'Eglise : le salut des imes. Les
secours materiels, certes, les dames doivent les procurer, mais toujours comme des moyens d'aller a I'Mme.
C'est i5 que l'on voit la diff6rence qui regne entre la
c philanthropie k et la accharit6 chritienne , et si
nous voulons vraiment restaurer toutes choses dans
le Christ, si nous voulons travailler avec succes A la
. rforme de la societ& chr6tienne, nous ne pourrons y
parvenir qu'en appliquant les principes du christianisme aux besoins spirituels de 1'humanit6, ne travaillant aux ceuvres de mis6ricorde cQrporelle qu'en
vue des oeuvres de mistricorde spirituelle, sp6ciale-
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ment par 1'exercice de la charite surnaturelle qui ne
soulage le prochain qu'en vue de Dieu.
« La reunion d'aujourd'hui, sous de telles auspices,
ne doit pas uniquement nous faire ressouvenir des
noms des fondateurs et des premiers membres de I'Association, mais aussi vous rememorer votre premiere
fin qui consiste dans votre sanctification personnelle
au moyen des ceuvres de charit6. II en r6sultera non
seulement un grand d6veloppement et une juste extension de vos travaux par la creation de nouveaux groupements, par 1'affermissement de votre grand conseil
et par I'accroissement de vos adherentes; mais ce sera
aussi le moyen d'intensifier, de perfectionner, de surnaturaliser votre charit6. Telle est la r6solution que
nous devons remporter de la c6r6monie de cette fEte.
c Nous sommes r6unis en ce jour de la Translation,
devant les reliques de saint Vincent exposees ici sur
l'autel et devant les reliques de la bienheureuse Louise
de Marillac; ces precieux restes exhalent encore le
parfum de la charit6 chretienne qui animait ; la fois
saint Vincent et la bienheureuse Louise: et nous devons
nous efforcer non seulement d'aimer davantage ce
qu'ils aimaient et de pratiquer plus fiddlement ce qu'ils
enseignaient, mais nous devons nous retirer de cette
reunion avec une plus complete p6n6tration de leur
veritable esprit de charit6, 1'esprit du Christ LuimEme. »
Le chceur, qui etait compos6 des petites soeurs du
Seminaire et des soeurs a l'habit, ex6cuta a la perfection la Messe pour Ia Paiz, de Th6odore von La
Hache, ainsi que le propre de la messe en chant gr&gorien et, a l'Offertoire, le splendide Regina Cali, de
Giorza.
Apres la messe, S. G. Mgr Glennon, en quelques
mots et a sa faqon accoutumee pleine de gaiet6, fit
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part de ses souhaits et s'excusa de sa tardive arrivee.
Avec son vetement de pourpre, il 6tait vraiment imposant et il fut 6coute avec le plus grand interet :
t Je voudrais d'abord vous exprimer mon regret et
mes excuses pour n'avoir point 6td au milieu de vous
des le d6but de la ceremonie de cette matinee... J'6tais
avec un autre groupe du monde de la charit6, la Societ6
de Saint-Vincent-de- Paul...
« Je vous felicite d'etre ici et je suis persuade que
votre venue sera le d6but d'une devotion sans cesse
croissante de votre part et que votre oeuvre de Dames
de la Charit6 en deviendra plus grande, plus gindreuse, plus active.
,cLe monde va vite a certains points de vue, en
matiere d'6ducation et aussi en matiere de charite,
bien qu'on devrait plut6t ici employer le terme de philanthropie ou d'ceuvre sociale. Mais, quoique le monde
aille vite en ces matixres comme en beaucoup d'autres
de la vie moderne, cependant les gens ne savent pas
exactement ou ils vont. C'est-k-dire que les Americains en general sont toujours finvreusement a la.
recherche de quelque place; ils ne savent pas trop oi,;
mais ils ont hate d'y arriver; ainsi en est-il dans le
champ de l'education et de la charit6 aujourd'hui. Les
mouvements sont nombreux et la pr6cipitation est
6norme, mais le r&sultat final estdouteux. Tandis qu'ils.
sont a la recherche d'une science nouvelle, pench6s
avec le scalpel sur le corps de l'humanit6, le patient
est toujours i l'agonie. Nous avons beaucoup de maladies sociales; il semble que leur nombre s'accroisse en
raison directe de la multiplicit6 des sociologues; pour
tout profit, ils paraissent n'avoir reussi qu'A d6cupler
les maladies qu'ils cherchent a prevenir ou a gu6rir.
t Dans les mouvements actuels, nous, catholiques,
nous risquons d'etre foules aux pieds. Ils disent :
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< Qu'est-ce que vous faites ? Vous etes vieux jeu ! Suivez Ia bonne voie du progres ! » De 1l, ils sont amends
a fonder organisation sur organisation; tous les jours,
on entend cette invite : c Venez vous joindre a nous.
Assistez . cette r6union-ci, puis a cette r6union-l..
Venez aider les pauvres infirmes, les gens dechus,
ceux que la tristesse accable et ceux qui ont le coeur
brisk. Venez avec nous, nous travaillerons ensemble a
cette bonne oeuvre. , Et nous trouverions, si nous les
6coutions, que nous sommes entr6s dans la tour de
Babel.
( Les premieres raisons pour lesquelles ils ne rdussissent pas, c'est que leur point de d6part est erron6.
Le seul moyen de faire de la bonne besogne dans ce
monde de tristesse et de maladies, est d'aller au Christ.
ccVenez A moi, vous tous qui etes accables et je vous
soulagerai... Venez a l'autel. , Ils ne s'approchent
jamais de l'autel; ils ne vivent jamais a Nazareth et
ils ne montent pas davantage au Calvaire. En consequence, ne commencant pas comme il faut, ils ne
peuvent compter sur la b6nediction de Dieu, ni esp6rer beaucoup de succes. Ils peuvent r6pandre partout
leurs rapports imprim6s; ils peuvent vous dire combien de visites ils ont faites, combien d'argent ils ont
distribu6 et ainsi de suite. Je dois avouer que le
nombre de bibles distributes est considerable, comme
leurs statistiques. Nous ne pouvons pas nier l'importance de leurs d6marches; mais le point faible est le
manque d'&me, le d6faut de plan, le d6faut d'inspiration. C'est m.canique, c'est scientifique, si vous voulez,
mais lesm6thodes scientifiques appliqu6es aux besoins
spirituels sont mal 6tay6es par les' lois ordinaires
d'une pr6tendue science.
a Pour vous, Dames de la Charit6, ne suivez pas ces
m6thodes. Vous d6butez de la bonne maniere :vous

etes ici, aujourd'hui, devant l'autel oi se tient le
Christ, de qui d6eoule toute v6ritable fraternit6, toute
veritable charite, la v6ritable mis6ricorde, la vertu et
le vrai bonheur. Vous avez pour vous la sainte Vierge
qui se tient au pied de la croix et qui vous a 6t6
donn6e au Calvaire pour unique Mere. Aussi, 6tant
Dames de la Charit6, imitant les soeurs de la benoite
Mere, les Filles de la Charite, travaillant avec elles
sous le patronage de Marie, votre labeur est certainement le seul auquel doive se livrer une femme chretienne, c'est le seul b6ni de Dieu. Je vous souhaite les
plus grands succes. Vous avez tant a faire.
t Ils disent quelquefois que chez nous, la charit6
manque d'organisation. Je crois qu'il y a quelque chose
de vrai en cela : il y a des energies mal employ6es,
depassant le but, si vous voulez. Alors ils nous presentent leur m6thode scientifique de donner a chacun
ce qui lui est di;; mais, apris tout, lorsque nous considerons Notre-Seigneur, nous voyons qu'il n'avait pas
de systeme dans le travail qu'il faisait; il trouvait
bien peu d'aide de la part de ses ap6tres, qui le delaissaient dans le besoin. 11 n'enr6gimenta pas un groupe
de personnes pour coop&rer avec Iui a la diffusion de
son ministbre. Ii passait lui-meme en, faisant le bien.
I1 soignait les individus et, en somme, c'est dans cet
esprit que vous devez travailler. I1y faut de l'ordre
cependant, cela est incontestable; que votre societ6
garde dans ses developpements le systeme de centres
dissimin6s ici et la, c'est bien, indubitablement; et
qu'il soit opportun de crcer ces centres, c'est tout a
fait 6vident si vous 6tudiez le monde moderne. II est
vraique nous avons obtenu cette annee-ci des resultats
plus consid6rables que 1'an dernier; il n'y a pas eu
de demandes de secours temporels; cependant, bien
qu'un vent de prosp6rit souffle dans 1'air, " il y aura
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toujours des pauvres parmi nous : il y en aura toujours sur terre. Aussi longtemps que la nature humaine
demeurera ce qu'elle est, il y aura des occasions de
secourir le prochain - ne fat-ce qu'au point de vue
spirituel. Oh! les plus pauvres parmi les pauvres
aujourd'hui, ce sont ceux qui n'ont point de Dieu,
ceux qui vivent en dehors de la foi et priv6s des
secours surnaturels, ceux qui menent une vie grossiere,
vulgaire, mat6rielle, animale. Ce sont les plus a
plaindre; il n'y a pas a les classer parmi les pauvres..
mais parmi les gens sans esperance : leur charit6 ne
peut s'expliquer que par un besoin de reslituer un
argent mal acquis ou dont ils ne savent trouver ailleurs
1'emploi. Tous ceux-la ont besoin d'etre aides dans un
retour 1 Dieu et a la vertu. II y en a bien d'autres; oh!
les enfants, quel bien on peut leur faire par un bon
mot, par un sage conseil; combien n'en peut-on pas
aider par une simple visite, les admettant dans votre
societ6, leur d6voilant ce qu'est la vocation a la foi
chritienne. Si nous avons 1'esprit chr6tien, quel bien
ne ferons-nous pas!
Je vous felicite d'etre venues si nombreuses ce matin.
Je suis persuade que vous vous sentez chez vous parmi
les sceurs, chez les Filles de la Charit6. Aprbs tout, ce
mot de charit6 nous rend tous freres et soeurs... pres,
freres, soeurs, dames, nous fusionnons tous dans le
grand brasier de la charite, et, pour Dieu, chacun dans
sa sphere fait pour le mieux... ,
La c6remonie touchait a son terme... 1D6j il ,.pensait-on universellement avec un sentiment de regret
qu'elle fit si vite finie...
C'6tait encore le T. R. P. Moser qui officiait a
vepres, apres lesquelles il nous invita A venir vinerer
les reliques de saint Vincent et de la bienheureuse
Louise : ces dernieres 6taient pr6sentees par le
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r. R. P. J. Sullivan,directeur des soeurs; nous ktions
environ quatre cent cinquante...
Puis, des crucifix comme on en donne aux Dames
de la Charit6 le jour de leur admission a l'association,
furent distribu6s aux nouveaux membres.
Apris la lecture du dernier des comptes rendus, le
P. Ryan se leva et prit la parole en ces termes :
c Cette reunion a et6 pour moi d'une grande 6dification... II y a dans l'glise catholique deux grandes
associations de laiques : l'une pour les hommes, c'est
la Conf6rence de Saint-Vincent-de-Paul; I'autre pour
les femmes, c'est celle des Dames de la Charit6.
( Nous possedons des centaines d'organisations de
catholiques mais nous avons bien peu d'organisations
catholiques. Une soci6et catholique est celle dont les
avantages sont exclusivement de l'ordre spirituel; les
biens matiriels et les ben6fices sociaux y sont consid6r6s non comme un but, mais comme un moyen pour
atteindre l'ordre surnaturel.
a Vous n'avez pas la liberte, si vous entrez chez les

Dames de la Charite, d'agir a votre guise... Les Dames
de la Charite ont une constitution qui leur a &t6donnie
par le grand saint Vincent de Paul; elles ont des
reglements qui leur ont &t6transmis par le meme saint
Fondateur, et s'ils ne sont pas observes par les membres,
alors forganisation n'est plus une association de
Dames de la Charit6. J'ai dit que la Conf6rence de
Saint-Vincent-de-Paul et la Soci6tC des Dames de la
Charit6 sont les deux plus grandes organisations de
l'glise catholique parce qu'elles se rapprochent le
plus de la vie religieuse parmi les personnes qui vivent
dans le monde. Une personne qui ne s'adonne pas a
la vie int6rieure, une personne qui ne se livre pas Ala
priere et

a la meditation ne peut ktre Dame de la

Charit6 dans le vrai sens du mot. Ce n'est pas en effet
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lne question d'assistance pour la forme a quelque r6union, cela ne suffit pas a constituer une Dame de la
Charit6.
( Au d6but de cette assembl6e, on a represent6 la
bienheureuse Louise comme ayant 6td la premiere
Dame de Chariti; or, Iorganisation fut fond6e en
1617 et la Bienheureuse n'y entra pas avant 1629
parce que saint Vincent ne lui permit pas de s'associer
A une ceuvre publique avant cette date. Mais c'6tait
elle qui les guidait; elles avaient dix ans d'existence
environ, et elles eussent bien vite cesse de subsister
sans les efforts de Louise de Marillac, de meme que
les Dames de la Charite actuelles verraient bient6t
s'effondrer leur.aeuvre si elles ne travaillaient pas d'un
commun accord avec les Filles de la Charit6. Cellesci en effet insufflent 1'esprit, pretent leur concours et
maintiennent I'organisation dans sa ferveur.
a( J'ai toujours et6 etonne que les Dames de Charit&
n'eussent pas un groupement dans chacune des
paroisses de Saint-Louis. II semblerait que la divine
Providence d6sire que les Dames de Charite et les
Conf6rences de Saint- Vincent-de- Paul travaillent
ensemble; il y a un certain nombre de choses que les
hommes ne peuvent pas entreprendre... et certaines
autres qu'il n'est pas permis non plus aux femmes
d'effectuer... »
Le P. Moser, directeur des Dames de la Charite, de
la paroisse de Saint-Vincent, a Saint-Louis, adressa
ensuite quelques mots sous forme de conclusion.
Nb 7, Juillet 1923.
z
Le P. Meyer icrit i la revue

The Vincentiao ».
Anjen, 12 mars 1923.

Chers lecteurs,
Je vous envoie une photographie de nos cat6chistes,
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r4unis pour les exercices de la retraite, a Yingtan,
dans le vicariat du Yukiang. C'est le district dont les
Lazaristes americains ont recemment assume la charge.
Neuf de ces catichistes sont de la paroisse d'Anjen,
les autres viennent de Yingtan, paroisse de M. Theunissen qui n'a pas de local appropri6.
La formation d'un cat6chiste est une tAche compliqu6e et ardue. Dans ce groupe par exemple, il y a
cinq anciens sminaristes, dont la formation spirituelle
a 6et tres soignee. Quelques autres ont 6t6 meles a la
vie active pendant plusieurs ann6es et possedent,
avec une solide instruction chretienne, une longue
experience de leur m6tier. Trois ou quatre autres sont
des nouveaux convertis et 1'un d'entre eux n'est meme
encore que catechumene. C'est pour ces derniers que
les exercices de la retraite sont le plus utiles et leplus
profitables.
Nos Missions de Chine, par Joseph A. Finney, C. M.
Vicariat du Yu-Kiang; fruits spirituels,juillet 1922:
nombre de chr6tiens 3o555; catkchumrnes 2007; baptemes 4090; confirmations 765; confessions 57863;
communions io8 885; extreme-onctions 428; mariages
317; orphelines 297; bebbs misen nourrice491; grands
et petits seminaristes 48; cat6chisme : garcons 1481,
fillettes 305; garcons a l1'cole primaire 148, filles 1o;
6l1ves cat&chumenes I 512; visites de chretientes 4oi;
r6sidences 24; 6glises 24; chapelles publiques 126;
oratoires 12; missionnaires 36; soeurs 9.
Le vicariat du Yu-kiang (Kiang-si oriental) a 4te
d6tach6 du nord du Kiang-si en 1885; il renferme une
population de 8ooo000000 d'habitants, les chr6tiens sont
au nombre de 3o555. Le vicaire apostolique se nomme
Mgr Jean Louis Clerc-Renaud, C. M. Ii est n6 a Lyon
le 18 juin 1860, est entr6 chez les Lazaristes le 26 sep-
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tembre 1885, fut ordonne prEtre le 17 d6cembre 1892,
arriva en Chine le 12 fivrier 1893 et fut sacr6 6veque
a Yaotchow, le 3 novembre 1912.
L'interessante lettre suivante nous a 6tC envoy6e par
P. Misner : Mission catholique, Anjen-Ki, 7 mars 1923.
... Je voudrais avoir la plume facile afin de vous
narrer notre arriv6e en Chine; il y a de quoi faire tout
un poeme; mais il vous faudra en faire le sacrifice,
mon vocabulaire est trop pauvre et mon imagination
trop bornee. Apres un s6jour d'environ une semaine a
Kiu-kiang, durant le nouvel an chinois, nous dames subir un nouveau d6lai, d'abord parce que le fleuve 6tait
trop bas, puis parce que le vent 6tait trop fort. Enfin
le (Lao Pan , de la jonque,dans laquelle nous devious
nous embarquer, decida que les conditions 6taient suffisamment favorables pour qu'on pat se risquer A faire
une tentative. Avec tous nos impedimenta et dans un
pesant ordre de marche, nous descendimes vers le
fleuve et primes possession, du moins en partie, de la
barque... Elle avait environ trente pieds de long. La
place 6tait si limit6e qu'on ne pouvait s'y tenir debout.
Nous avions un coin reserve. Nous 6tions six. Le
P. Meyer, confrere bollandais, 6tait venu d'Anjen au
Kiu-kiang a notre rencontre. C'est un « as n et il nous
a traites royalement. I1 nous a approvisionn6s de nourriture et de boisson durant le voyage, je le nommerai
procureur un jour. Le P. Meyer ei son compatriote, le
P. Theunissen, sont deux missionnaires tres actifs et
sont venus ici tout de suite aprbs leur ordination, il y
a environ sept ans. Nous passAmes deux jours dans la
premiere embarcation. Avant d'atteindre Anjen, nous
en 6tions arriv6s a considerer notre bateau comme un
palais. Nous changeAmes deux fois de jonque durant
le trajet et, chaque fois, nous entrions dans une jonque
plus petite. Si nous avions encore da changer, nous
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nous serions bient6t embarqu6s sur une coquille de
noix. La seconde et la troisieme 6taient si petites que
nous n'avions pour dormir que le plancher et comme
table a manger que le plancher... Toutefois nous dormions vraiment bien et c'est ce qu'il y avait de plus
agreable dans ce voyage. Nous 6tions trbs confortablement install6s pour cela. Nous avions un attirail
appele a pukei n : c'est comme une large couverture
4paisse d'un doigt environ, en coton pique; sur l'un
des c6tes est cousu un drap et 1'on se roule Il-dedans
pour la nuit. Au d6but, on a l'impression d'etre le.
jouet d'une mauvaise farce, mais avec un peu de pratique, on s'y fait. Cela devient bon, chaud et confortable... Nos repas aussi 6taient d6licieux. Le P. Meyer
avait fait une provision de mets avant le d6part, il
avait aussi emmene un cuisinier. Nous n'avons.jamais
manque de pommes de terre, de fruits, riz, beurre,
fromage, etc... Les aliments 6taient aussi cuits a
point; mais comment ce cuisinier reussissait-il a pr6server et a entretenir son petit feu, c'est 1l un mystrre
pour nous. C'est un artiste pour faire les pommes de
terre frites. Nous arrivimes en pleine nuit a Yaochow, notre future demeure. La Congregation y possede une jolie maison. Aucun confrere n'y 6tait, de
sorte que nous nous emparames de la place. Ils ont un
bout de propriete et ont aussi construit des 6coles. Les
Soeurs y ant aussi un bel itablissement, comprenant
une bonne chapelle qui sert pour le quart d'heure d'espcce d'6glise paroissiale. De Yao-chow jusqu'ici, il
y a deux jours de bateau quand le vent est contraire
comme lorsque nous sommes venus; mais il parait que
le trajet peut se faire en une seule journbe par un
vent favorable. Comme la rivibre tourne autour du
pays, nous sommes descendus g environ deux milles et

Inous avons fait a pied le reste du parcours. Quelle fat
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notre surprise en franchissant les portes de la ville!
Le P. Meyer avait t6elgraphi6B l' evque que nous lrrivions et celui-ci avait envoy6 un messager a nos
devants. A notre arrivee, il y avait un grand nombre
de chretiens 1, a nous attendre. Ils nous rejoignirent
a la porte. Ils 6taient armis de trois ou quatre perches
de dix pieds de long et entourees de p6tards. II les
allumerent h notre approche... Quel bruit, quel tintamarre! non, je n'en ai jamais entendu de semblable.
Ils nous escorterent a travers la cit6 et nous parcourimes, je crois, les principales rues de la ville. Le
fracas faisait accourir tout le monde aux portes pour
voir ce que cela signifiait. Avec la curiosit6 naturelle
au Chinois, beaucoup se joignaient a notre groupe. A.
moiti6 chemin, ils firent partir des bombes, d'une extraordinaire puissance; aussi, vu l'6troitesse des rues,
vous voyez d'ici les echos et les r6percussions... Le
venerable vicaire apostolique est la bontm m&me. I1
ressemble a beaucoup de portraits de saint Vincent, il
a fait tout ce qui 6tait en son pouvoir pour que nous
nous plaisions bien dans la maison; c'est un galant
homme dans toute la force du terme. Je ne puis mieux
dire : plus nous le voyons, plus nous 1'aimons. 11 y a
plus de trente ans qu'il est en Chine et il en a passe la
majeure partie au Kiang-si... A la prochaine fois, de
plus amples details... Toujours v6tre, P. B. Misner,
C. M.
N* 8, aort 1923 :
Ricente dicouverte d'un portrait de saint Vincent de
Paul, par R. J. Power, C. M.
Voici l'histoire d'un nouveau tableau repr6sentant
saint Vincent de Paul, nouveau, dis-je, du moins dans

ce sens qu'il fut decouvert il n'y a que quelques annees et que la reproduction en est rare. Les circon-
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stances qui entourerent cette trouvaille et l'ing6niosite
avec laquelle il fut identifi6 sont palpitantesd'intrert:
c'est pourquoi nous avons la hardiesse de les relater
avec quelques details. Une nouvelle et authentique
representation de ce grand saint, faite de son vivant,
c'est la certes une agreable surprise pour ses enfants
spirituels et elle sera accueillie comme un tr6sor inappr6ciable. Dans la crainte d'etre mal compris, disons
rds le debut que l'authenticit6 de ce portrait n'a jamais
e6t, sijamais elle doit 1'8tre, irrevocablement 6tablie;
cependant les raisons qui militent en sa faveur sont
extremement fortes; aux yeux d'un grand nombre
meme, nous aurions li une reproduction des traits de
saint Vincent qui ne laisserait place i aucun doute.
C'est un fait bien 6tabli que saint Vincent posa une
fois pour son portrait, inconsciemment, il est vrai.
Tous, ceux qui ont 6tudi6 sa vie sont au courant des
circonstances dans lesquelles ce portrait fut obtenu.
Rappelons brievement la chose :
Le premier qui eut I'audace de demander a Vincent
de Paul de poser pour que 1'on fit son portrait, fut un
certain abbe qui avait fait une retraite A Saint-Lazare.
Sa requete 6tait toute naturelle. Tous les grands personnages de cette 6poque, tant eccl6siastiques que
laiques, avaient l'habitude de permettre au pinceau
des artistes de fixer leurs traits sur la toile, comme on
tire une photo de nos jours. Le simple desir d'un diocese, d'une paroisse, d'une famille religieuse ou d'un
ami suffisait pour que 1'on acquiesgat gracieusement i cette demande. Saint Franqois de Sales, dont
I'humilit6 est connue de tous, envoyait un jour son
portrait a un correspondant inconnu de nous, avec ces
mots caract6ristiques : ( Voici l'image de cet homme
terrestre qui ne sait rien vous refuser ,; puis il ajoutait : Helas! si seulement 1'image de mon Createur

-- 7'pouvait se refl6ter dans mes traits, alors certes ceux-ci
m6riteraient d'etre conserves et pourraient ktre
agr6ables a voir! » D'autre part, Vincent de Paul
etait 6videmment une des c6elbrites les plus en vue
de 1'6poque et nous avons bien raison de nous montrer sympathiques au projet de 1'abbi. Nous nous representons aussi tres facilement quelle fut sa confusion lorsque le saint le fit tomber de son haut par
cette r6plique : ( Comment me peindre ! Moi, qui suis
si mis6rable! un n6ant! De grace, ne me parlez plus
de cela! , L'abb6 vit clairement que Vincent etait
loin de partager son enthousiasme et ne se le fit pas
dire deux fois.
Quelques ann6es apres, les dames influentes de la
noblesse, qui collaboraient a ses grandes entreprises
de charit6, renouvelerent la demande... Ce n'etait pas
tres longtemps aprbs I'insucces du bon abb6 et a la
suite des exercices d'une retraite spirituelle... Les
dames se reclamaient de la fiddle gratitude de M. Vincent. De fait la recdnnaissance etait un des traits les
plus charmants de son caractere, comme en t6moignent un grand nombre d'anecdotes. Comment s'excusa-t-il? nous l'ignorons, mais il s'en tira. Son refus,
cette fois, bien qu'accompagn6 sans doute de plus
d'amenit6, ne fut pas moins inexorable et les grandes
dames, ses puissantes auxiliaires en tant de bataijles
livrbes avec succes au profit des pauvres, durent avouer,
dans cette lutte d'un autre genre, leur incontestable
d6faite.
Enfin ses propres enfants spirituels, le voyant sur
le declin de ses jours, vinrent A leur tour A la charge :
ils lui exposerent leur demande, le suppliant avec instance et plaidant leur cause avec la larme a l'ceil et le
sanglot au gosier. Mais il fut inebranlable dans son
refus et leurs representations furent vaines. La com24
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munaut6 essuya ses pleurs et prit la resolution d'adopter des mesures mieux appropri6es a ses fins.
L'ing6niosit6 de ses disciples sut habilement tourner les difficultes qu'opposait I'humilite du saint. On
ferait venir un peintre! Les principaux membres de la
Communautt tinrent conseil; it fallait se hater : Vincent avait pros de quatre-vingts ans; son corps d6bile
n'avait plus qu'un soufle sur le point de s'&chapper:
il fallait un artiste a l'aeil ptn6trant et a la main
adroite... oil pourrait-on le trouver?... Malheureusement les plus grands peintres de Flpoque 6taient inabordables: Philippe deChampaigne 6tait extr&mement
occup6 a Port-Royal; Eustache Lesueur venait justement de mourir; Charles Lebrun avait trop de commandes de la part des nobles et puissants a seigneurs w
pour tourner ses regards ailleurs. Les missionnaires,
apres mire deliberation, eurent recours a un artiste
encore jeune, mais dont les meilleurs critiquep se plaisaient a reconnaitre les eminentes qualites. II passait,
daus le langage de l'6poque, pour un c peintre consid&rabe ». D6tail important, comme nous le verrons,

il 6tait natif de Tours et se nommait Simon Francois.
II 6tait plut6t pieux et avait song6 dans sa jeanesse a
embrasser I'ordre de Saint-Francois. II avait employe
principalement son talent en faveur des 6glises et des
communaut&s religieuses : ses tableaux jouissaient
d'une certaine rnputation et d'aucuns en faisaient
grand 6loge. II fut d6cid6 qu'il viendrait A Saint-Lazare aussi souvent qu'il le jugexait a propos. LA, i la
chapelle et dans toute la maison, it assistait aux exercices que le saint avait coutume de presider. Vincent
ne soupqonnait rien, car, s'il 6tait d'une humilit6
embarrassante, ii 6tait aussi d'une simplicit6 6tran-

gere A tout embarras. Le peintre 6tait plac6 avantageusement pour examiner les traits du saint, soit en
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recreation, soit a la priere et partout. Lorsque Fran;ois 6tait plein de son sujet, qu'il avait rassasi6 sa
vue des d6tails du contour du visage, de 1'expression
de la ligne, il se retirait promptement dans une
chambre voisine, oh il couchait sur la toile ce dont il
avait saturb sa m6moire.
C'en 6tait fait! Francois s'6tait attache fiddlement
aux pas du saint, il avait braqu6 son regard sur lui au
r6fectoire, a la chapelle, tandis qu'il assistait a la
messe (ses infirmit6s ne lui permettaient plus de c616brer lui-meme; sa fin 6tait proche) et, lentement,
grace a une soigneuse observation, grice a de patientes
retouches, il avait transforme son canevas en une
vivante reproduction du visage sur lequel la mort devait bient6t apposer son sceau. En r6alit6, il fit deux
portraits, l'un en tenue de choeur, I'autre dans son costume ordinaire. I1 est ais6 de concevoir avec quelle
joie la Communaut6 vit couronner de succes ses si
legitimes esp6rances.
Ici, I'historien est contraint d'enregistrer un fait
surprenant. Ces deux peintures que I'on n'avait pu se
procurer qu'avec d'extremes difficultes, disparaissent
pendant longtemps. Non seulement on les egare, mais
le souvenir meme de leur existence, ainsi que des circonstances de leur disparition, n'a pas laiss6 la
moindre trace dans la tradition. Elles doivent pourtant avoir 6t jalousementsurveilles comme des tr6sors
hors de prix. Quand, pourquoi et dans quelles conditions la Communaut6 en fut-elle deposs6dee? C'est ce
qui est environn6 du plus profond rnystere.
Leur perte etait compens6e, en partie du moins, il
est vrai, par les gravures et les reproductions faites
sur les originaux qui circulaient ouvertement durant
les trois annies qui suivirent la mort du saint. La plus
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c6l~bre de ces gravures est celle de Pitau, jeune artiste d'Anvers; c'6tait une ceuvre d'un tel m6rite et
d'une telle exactitude que FranCois lui-meme (rare
t6moignage d'estime) voulut bien y apposer sa signature avec celle du graveur. On doit done la consid6rer
comme representant suffisamment bien l'original, et,
par suite, comme donnant une excellente ressemblance
du saint. C'est le portrait traditionnel de saint Vincent de Paul avec lequel chacun est familiaris6 (et que
l'article anglais reproduit).
II avait &t6 si difficile d'obtenir ce portrait et son
histoire est si curieuse,qu'il ne faut pas s'6tonner que
personne n'ait jamais soupconn6 saint Vincent d'avoir
consenti & poser devant un artiste; cependant, il y a
quelques ann6es, Leon Le Monnier, chanoine et cur6
& Paris, passait devant la boutique d'un marchand
ayant des tableaux & son 6talage, lorsque son regard
s'arreta par hasard sur l'un d'eux : il tomba en arr&t.
Il lui sembla reconnaltre une physionomie qui lui 6tait
familiere; une inspiration soudaine l'bblouit... Mais,
oui !... C'6tait un portrait de saint Vincent de Paul.
Certes, il y avait beaucoup de diff6rences avec latraditionnelle gravure : c'6tait manifeste; Vincent 6tait
rajeuni de vingt ans au moins, il avait le meme front
haut, le meme regard perqant, mais avec un air de
calme energie et d'autorit6, temper6, toutefois, par l'esquisse d'un sourire qui semblait se jouer autour des
lkvres.
( Mais par-dessus tout, dit le chanoine, la recherche visible du costume, une certaine joliesse d'accoutrement me d6routaient : ce n'6tait pas tout a fait
le saint Vincent que je connaissais. Le surplis 6tait
enrichi d'un lacet et de broderies d'un travail exquis;
son collet 6tait plus large et ressemblait avec son
plisst & celui des Filles de la Charit6 de nos jours.
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J'6tais enfin rendu encore plus perplexe par l'absence
de barbe. »
Le chanoine s'en fut done trouver Ie proprietaire.
II valait la peine de s'assurer que cette toile avait
quelque rapport avec Vincent de Paul. Alors imaginez-vous sa surprise. Le marchand lui r6pondit simplement: « Certainement, c'est un portrait-de
A
d)
Vincent de Paul. II faisait partie, il y a quelque temps,
de la collection d'un certain M. Viger, de Toulouse,
un amateur, un connaisseur en fait de belles peintures; avant la R6volution, ce portrait appartenait aux
Frres Mineurs de cette ville. n C'6tait tout de mime
assez vague et difficile a v6rifier. N6anmoins, notre
chanoine sentit que le jeu en valait la chandelle, il prit
le tableau qu'il paya comptant.
C'est ensuite qu'il commenqa la serie de ses recherches pour 6tablir l'odyss6e de cette ceuvre : que I un
pardonne, a cause de son importance, d'en fournir le
rkcit avec quelque d6veloppement.\Sur le cadre terni
par les ans, on peut encore dechiffrer le nom du
peintre Chalette. Qu'6tait ce Chalette? II naquit &
Troyes, mais il v6cut et exerca son art &Toulouse. En
1612, il 6tait nomm6 peintre officiel de la municipalit6 : il y parfit, en cette qualit6, un certain nombre
de travaux qui ont 6t6 depuis longtemps d6truits ou
disperses. II reste cependant encore en ville quelquesunes de ses oeuvres, notamment il y en a une au
musee : c'est la representation de Notre-Seigneur agonisant sur la croix. Chalette mourut en 1645, quinze
ans avant saint Vincent de Paul. II n'y avait done de
ce c6ti aucune difficult6 chronologique : Chalette
pouvait tres bien avoir reprisent6 Vincent vers i633,
par exemple.
On poursuivit les investigations a Toulouse. On
y acquit la certitude de l'existence d'un certain

M. Viger : c'etait un collectionneur de tableaux, a la
tkte d'un groupe d'artistes dont les noms furent recueillis avec soin. Tous affirmerent leur conviction
profonde que le canevas en question etait bien un original de Chalette; ils basaient leur opinion sur la
e•mparaison avec d'autres de ses ceuvres indiscutees
ct Psibles en ville. Le chanoine se laissa done persuader lui aussi.
Cette certitude fut fortement 6tayie par une autre
preuve qui devait bient6t surgir. 11 existait un Traiti
de peiuure, 6crit par un artiste de Toulouse, contemporain de Chalette :dans ce livre, l'auteur dkcrit le
style caracteristique, le a genre a de Chalette dans
Part du portrait, a un fond obscur d'oit se d6gage une
physionomie lumineuse aux tons chauds et vigoureux w.C'6tait la description precise du portrait qui
r4velait son auteur.
Donc, si Fon suppose que nous avons lU un croquis
pris sur le vif par Chalette, comment expliquer les
legeres differences, l'absence de la barbe, par
exemple. Le chanoine se plongea dans I'histoire;
voici ce qu'il apprit bient6t. Louis XIII 6tait mort en
1643. C'est un fait bien 6tabli que durant son regne,
c'ktait la coutume g&nirale, -chez les ecclesiastiques
comme chez les laiques, de porter la moustache, une
e1gere touffe sons la livre inf6rieure et au menton.
Vincent, ennemi de tout ce qui sentait la singularite,
se conformait

.

l'usage. Cependant, quand le roi fut

fauchk par la mort, cette pratique tomba en d6su6tude
et, avec 1'accession de Louis XIV au tr6ne, un changement se produisit. Quelques-uns conservirent l'ancienne coutume; beaucoup d'autres, comme SaintCyran et M. Bourdoise, laisserent crpitre la barbe tout
entirre. Vincent de Paul, alors age de plus de soixante
ans, adopta le systeme le plus commode.
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La question du surplis est 6galement susceptible
d'une explication : voici comment. <cA premiere vue,
dit notre chanoine, j'etais un peu choque par ce semblant d'affectation, par cette gentillesse d'affutiaux
dont le tableau 6tait agrimente. Je trouvais tout cela
difficile i concilier avec 1'aust&rite bien connue de
Vincent de Paul. J'eus de nouveau recours a l'histoire.
Je decouvris, a ma grande surprise, que c'6tait 1a un
ornement n6cessaire, un ajustement essentiel du surplis, que c'etait absolument " de rigueur n aussi longtemps que Louis XIII prbsida aux destinies aussi bien
qu'au costume des hommes. Je vis le meme surplis
porte a l'Oratoire, par M. de Condren, A l'abbaye de
Saint-Germain, par M. de Morgues, a Port-Royal, par
Saint-Cyran et l'ascetique Singlin. Ici encore, Vincent
de Paul avait simplement suivi la coutume. Bient6t
apres survint le rigide Bourdoise, esprit riformateur,
ennemi impitoyable de toutes les decorations quelles
qu'elles fussent, 1' ( ennemi des franges n. II fut imiti
par M. Olier qui prescrivit aux pretres et aux clercs
de Saint-Sulpice des surplis propres, immacul6s
certes, mais severement unis. II fit une conquete facile
en saint Vincent de Paul comme nous pouvons l'imaginer aisement. Francois 1'avait peint sur le d6clin de
sa vie, vetu d'un surplis de la plus stricte simplicite,
mais nous nous trompions fort en pensant qu'il n'en
avait jamais porte de plus fin.
Les deux portraits, celui de Francois et celui de
Chalette, sont done precisement tels qu'ils doivent
6tre. Ils sont dat6s, pour ainsi dire, par ces legbres
transformations que, pour la plupart, les historiens
passent sons silence.
Pouvons-nous done conclure que c'est li un veritable portrait de saint Vincent de Paul. Une dernibre
preuve devait encore corroborer les pr6c6dentes.
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Ecoutons le chanoine devenu depuis un ardent champion de l'authenticit6 du portrait. t Ces questions me
tourmentaient. Y a-t-il une reelle similitude entre ces
deux portraits? Ne suis-je pas le jouet de mon imagination? Sont-ce bien deux peintures du m6me personnage faites de son vivant?
a Soyez certains qu'alors, je ne me fiais pas a mon
propre jugement. Je fis venir successivement des artistes
du plus grand renom dont deux etaient membres de
1'Acad6mie des Beaux-Arts. Je leur mis les deux
tableaux sous les yeux. Ils n'eurent qu'un cri : " C'est
le meme personnage! n Ils les regarderent en d6tail, ils
les soitmirent B un examen rigoureux et impartial : ils
comparerent le front, les 6paules, les yeux, le nez,
les contours de la bouche. Les rides gravees par le
temps, les deux lignes partant de la base du nez pour
se r6unir a la hauteur des yeux, les profonds sillons
qui commencent aux 16vres et traversent les joues,
6taient identiques, d'une manitre frappante, dans le
portrait de Chalette et dans celui de Francois, quoique
plus accentues par l'age dans le second comme il fallait
s'y attendre..Bref, l'accord 6tait parfait jusque dans
les moindres d6tails. Les experts conclurent unanimement : ( C'est la meme. personne! ,
Et le chanoine de terminer par ces belles paroles:
a Voici votre fondateur et votre pere . 1'6poque de sa
plus grande activit6, aux jours de sa resplendissante
jeunesse, car a soixante ans c'6tait un g6ant plein de
vie au service de Dieu. Sic ora ferebat ! C'est ainsi
qu'il apparaissait aux hommes ! Regardez-le bien et, en
vous livrant a la joie de le contempler, n'oubliez pas
de vouspenetrer de son esprit et d'imiter ses vertus ,.
Nos Missions de Chine, par Joseph A. Finney, C. M.
Les Lazaristes possedent en Chine 276 confreres,
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3i Freres de la Mission, 259 Filles de la Charitd;
II vicariats sont confies a leurs soins avec une population totale de 70oooooo000000 d'habitants dont 634o35
sont catholiques; ils sont aides dans leurs oeuvres par
210 pr&tres seculiers, 95 Cisterciens, 53 Frbres Maristes, 46 Paulistes maitres d'ecoles. Les ordres de
femmes comprennent : 27 missionnaires franciscaines
de Marie, 202 sceurs chinoises de Notre-Dame du
Bon-Conseil, 12 sceurs indigenes de Sainte-Anne, 67
vierges chinoises du Purgatoire, 36 Vierges indigenes
du Sacr&-Cceur. II y a pourl'6ducation : ii grands s6minaires avec 195 6tudiants, Ii petits s6minaires comprenant 686 elves, 46 colleges avec 2886 el6ves,
45 ecoles d'arts et m6tiers avec 3 469 6leves, 19 ecoles
normales comprenant 524 6tudiants. Comme ceuvres de
charit6, il y a : 49 orphelinats avec 4763 orphelins,
23 h6pitaux avec 3 217 malades, 25 hospices avec 769
vieillards, un grand nombre de dispensaires gratuits.
Le vicariat possede en outre 329 6glises et 1820 chapelles.
Enfin, une lettre du P. Sheehan!... II y a d6Aj
longtemps que nos lecteurs sont priv6s de ce plaisir.
Aussi, sommes-nous heureux de pouvoir publier la
relation suivante qu'il adressait dernibrement au
T. Rev. Visiteur et dans laquelle il d6crit, de sa fa;con
toujours si alerte, les r6centes aventures d'une excursion au Kiu-kiang. On s'apercevra que sa gait6 naturelle supporta allegrement les 6preuves de ce voyage
couronn6 par surcrolt d'un s6evre acces d'oreillons.
Puissent les oreillons bient6t disparaitre et lui permettre de reprendre vivement la plume.
TRkS REVEIREND ET CHER PtRE,

Votre bonne lettre m'attendait au retour du Kiukiang oit j'avais fait mes adieux au P. Lavelle, aux
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beufs, aux pommaes de terre, aux bombes glacies et a
plusieurs autres petites choses dont je sens vivement
la privation. Je ne veux pas renouveler la douleur de
la s6paration en 6num6rant leurs noms. J'avoue meme
que les poulets de Chine valent bien le bouilli... Mon
excursion au Kiu-kiang n'a pas &t6 une sinicure.
J'ai fait une randonnee de trois semaines a travers le
Vicariat : ces trois semaines sont supposies etre des
vacances. Vacances ? Oui, i peu pres comme le casset&te d'un comptable travaillant douze heures par jour
dans un moulin A vapeur.
Je partis pour le Kiu-kiang un vendredi dans la
matinee. Par exemple, il ne faut pas chercher a savoir
de quel vendredi il s'agit, ni quelle heure il etait. Les
horloges et les calendriers sont aussi utiles par ici
qa'une chute de neige, il y a fait plus chaud que dans
I'Afrique du Sud. Je n'avais pas trop de temps a
perdre avant de partir, mais je dus en perdre quand
mnme selon la coutume du pays. Quand vous etes dispos6 i partir et que vous etes prkt, si l'on vous dit:
* Le bateau vous attend: d6p&chez-vous; pressezvous, sinon le bateau va partir sans vous ! , peut-ktre
vaut-il mieux pour vous envoyer un a boy n avertir
les bateliers que vous venez tout de suite... et alors
vous pouvez vous asseoir, manger en paix votre miel,
fumer une pipe, prendre le the ou le caf6 et... aprbs
une petite sieste vous diriger tranquillement vers
le fleuve, Le bateau, pensez-vous, doit etre 1a & vous
attendre; mais apres deux ou trois heures, c'est vous
qui etes encore lM & attendre le bateau. Quelque temps
apres, lorsque vous avez compris que les barquiers
avaient compris que vous aviez donn6 &comprendre
que vous n'6tiez pas fix6 sur le jour de votre d6part,
vous etes en route. Ils ont compris.qu'il (aut partir. A
moins toutefois qu'il n'y ait point de vent ou qu'il y
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en ait trop, ou bien encore que les eaux soient trop
basses, ou enfin que le courant soit trop fort. Dans
tous les cas, vous n'avez qu'i attendre. Combien de
temps? La rigle d6pend des bateliers. Ils ne savaient
oh aller et n'avaient rien i faire quand ils sont venus;
ils sentent trbs bien que '-cuz avez besoin d'eux pour
partir et ils partent quand bon leur semble.
C'est danscesconditions que je m'embarquai cevendredi matin-l.
Le vent 6tait bon et, i I'heure du diner, nous avions
faitlamoiti6 de la route en un peu plus de six heures...

A dix milles plusloin, sept heures apres, nous soupions;
m&me menu qu'au diner, sauf qu'en guise de potage
nous avions du caf6... Nous avons mis, pour faire
deux cents milles, exactement huit jours et une heare,
et use toute notre patience...
Le P. Miser dicrit lo villes et les routes ckinoises :
, Cher..... Une ville chinoise de dix mille imes,
sans compter les porcs, les poules et les chiens,
n'occupe pas plus de place qu'une ville d'un millier
d'habitants aux itats-Unis; I'ordre y est inconnu et la
lettre ccS ) est une ligne droite en comparaison de la
rue la mieux tiree au cordeau ici. Le mot c rue ) luimeme est un euph6misme quand on parle de la Chine,
car la pire des ruelles borgnes et vaseuses de nos cites
serait un <boulevard n,en comparaison.. En mesurant,
on arriverait Ltrouver qu'elles out bien six pieds de
large... mais d'habtude l'italage des boutiques mange
an bon pied de chaque c6te oh l'on peut admirer les mets
les plus fantaisistes couverts de mouches : les quatre
pieds qui restent en largeur sont I'apanage des bebbs,
des poules, des chiens et des cochons. Iln'y a absolument rien de ce qui ressemble a un service de voirie,
de balayage et d'arrosage..... Quant aux routes de la
contr6e, j'en avais entendu parler comme de mauvais
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chemins, mais je ne savais pas jusqu'a quel point il
fallait prendre ces'paroles la lettre... je n'en ai pas
rencontre qui ait deux cents pieds de long et je me
garderais bien de les suivre... it faut un guide pour
les traverser... Comme vous le savez, la majeure partie
de la Chine se livre a la culture du riz. La terre se divise en petits champs traverses par des canalisations :
ils ont tous les aspects, toutes les formes, toutes les
dimensions, mais il est absolument impossible d'y voir
une ligne droite; les Chinois ont sans doute tant de
v6neration pour elle que, comme l'homme de la fable
a 1'6gard de la veriti,-ils n'en usent jamais. La terre
amoncel6e pour endiguer i'eau des canaux, voili les
routes... il y en a de deux especes : les ( ta-lou , ou
grand'routes, les , hsiao-lou i ou routes ordinaires;
la seule diff6rence entre elles, c'est que les premieres
aboutissent a une ville et les secondes zigzaguent sans
aucun but. A part cela, il n'y a aucune difference pour
l'aspect ou la largeur... Cela nous amene naturellement Aparler des modes de locomotion. La bicyclette
est toujours impossible: il faut user des v6hicules chinois; il y en a quatre. Le grand luxe, c'est la chaise
A porteurs. On s'assied dans toute sa gloire,sur une
chaise, et l'on est cahot6 par deux, trois, quatre coolies,
et meme davantage; le nombre depend du poids du
voyageur, de.la nature du chemin et du d-sir d'etre
remarqu&. Cela ne me dit rien et les delicates proportions de mes deux cent dix livres m'interdisent par
charite pour mes semblables ce moyen, mais le P. Lavelle pourra vous en parler en connaissance de cause.
Le second mode de locomotion employ6 A la fois par
les grands et les humbles, est la brouette; je ne puis
en user pour les memes-raisons et de plus, cela rappelle
trop les voyages de b6b6s. Quel beb6!... Le troisieme

moyen de voyager est d'aller Acheval. Le cheval chi-
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nois est A peu pros de la taille d'un poney du Shetland.,Ceux qui appartiennent a des particuliers et sont
bien soignss, ne sont pas si mauvais. Ce sont de vigoureuses petites betes, au pied trbs sfr; mais on n'a

jamais oui dire que I'un d'eux ait marche plus vite
qu'au pas. I1 est 6tonnant d'autre part que ceux qu'on
loue puissent tenir sur leurs pieds ne recevant de
nourriture que des voyageurs : aussi, lorsque j'en
prends un, je jette bien vite un regard circulaire pour
voir s'il n'y a pas dans les environs quelque membre
de la SociWth protectrice des animaux. Le dernier
moyen employe est la mule, c'est le moyen le plus
a peuple ,, celui qui offre le plus d'avantages, le plus
ais6, le plus rapide, celui qui me convient le mieux.
Mais il ne faut en user qu'avec r6serve, car en Chine
il ne faut pas " perdre la face. , On vous soupconnerait
de n'avoir pas un sou vaillant et vous seriez un objet
de m6pris... Je m'efforcerai de vous exp6dier une
meilleure lettre la prochaine fois. Nous avons pris
quelques photographies, et le P. Sheehan en a encore
davantage a d6velopper; actuellement, il est impossible
d'y travailler a cause de la chaleur et nous n'avons pas
de glace pour rafraichir I'eau et pr6server la gblatine...
Une autre lettre du P. Lavelle :

c R6pondant a la pressante invitation du P. Theunissen, Lazariste hollandais, nous nous sommes rendus
A sa mission de Yingtan pour la Semaine sainte. Nous
partions le vendredi avant le dimanche des Rameaux.
Notre professeur nous accompagnait ainsi que plusieurs , boys,, ui transportaient les mille et une histoires n6cessaires en Chine. Nous formions une v6ritable procession sur la route; les domestiques 6taient
en tete avec nos bagages sur les 6paules ou sur des
brouettes, puis venaient les PP. Sheehan et Misner sur
leurs poneys ridiculement minuscules et ensuite, votre
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serviteur , secou&, cahote, enferm6 » dans une chaise
v6hicule par trois porteurs dont deux en avant en
tandem et le troisi-me a 1'arri!re... La mission de
Yingtan est trbs ancienne, mais les bitiments sont relativement r6cents, les anciennes bitisses ayant 6te
detruites par les Boxeurs. Le site en est charmant,
A deux pas de !a ville et comme horizon le panorama
des montagnes. Certes, cette station fut longtemps
desir6e et beaucoup de prieres furent dites a cette
intention; du temps de Mgr Vic, les chritiens recitaient d6jA le rosaire tous les jours pour cela et ils le
firent pendant vingt-cinq ans... L'6glise est grande et
peut contenir 8 a 9oo personnes, mais elle n'est pas
encore assez vaste pour le nombre des fideles actuels.
Ici, les chrktiens sont v6ritablement simples, interessants et rappelant ceux des temps apostoliques. Quelque
missionnaire doit leur avoir inculqu6 un profond attachement au Saint-Siege, car leur question invariable
6tait celle-ci : a Les pretres amnricains ont-ils vu le
Saint-Pire? n Le P. Misner seul d'entre nous pouvait
ripondre affrmativement. 11 y a 1l des &coles de filles
et de garcons, maiss6par6es les unes des autres. Durant
la Semaine sainte, le. P. Theunissen admainistra le
bapteme a deux groupes d'adultes : I'un comprenait
33 hommes et I'autre 14 femmes...
2' 9, septembre 1923 :
Avec les amis de xotre revue, par R. J. Power, C. M.
Le P. Meyer,lazariste,cur de la paroissed'An-jen ki,
apres avoir, dans un article precedent, attir6 I'attention
sur l'oeuvre si importante des catichistes, montre dans
sa lettre du 24 avril 1923 la bienfaisante influence des
ecoles de r6sidence.
Nos Missions de Chine, par Joseph A. Finney, C. M.
Lettre du P. Lavelle :
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« Nous allions dans le Yingtan, vers un village voisin compose en grande partie de chr6tiens. Nous nous
acheminions le long des sentiers qui zigzaguent a travers les champs de riz et lesjardins potagers; il nous
fallut souvent c6der le haut du pave aux coolies
portant d'6normes charges sur I'6paule a l'aide de
perches de bambou. Dis notre arriv6e, les petards
6clatent de toutes parts, soit pour nous honorer, soit
pour avertir les chr&tiens, je ne sais trop au juste.
Toujours est-il que pratiquement tous les chr6tiens se
trouv6rent r6unis. la maison oh nous nous rendions.
C'6tait la demeure d'une fervente catholique o P'on
clibre de tenps en temps la sainte messe. Bien que
ce soit sans doute le plus vaste bttiment du village et
qu'il possede parquet et fenetres, cependant, il ressemble plut6t a une porcherie ou a un poulailler. On
nous servit le the avec des pistaches, des graines de
pasthques et bien d'autres vari6t6s de mets d6fiant toute
description. Ily avait 1a, dans la chambre, des femmes
qi filaient, remplissant leurs quenouilles de lin et
enroulant les fis t6nus; l'une d'elles agitait en m~me
temps avec le pied le bercean de son eafant. Les
femmes chinoises sont vraiment laboriecses. Tenez,
aujourd'hui meme, je descendais en ville quand j'entendis les grognements retentissants d'un pore et vis

un rassemblement devant moi. Je cherche la cause de
cet emoi: une femme age menait on cochon au marche
i Vaide d'une corde qu'elle lai avait enroul&e autour
da can tandis qu'un vieillard frappait I'animal avec
une trique. Mais la b&te refusait d'obdir taut a la corde
qu'au gourdin. Ce qui me frappa ici comme en bea*-coup d'autres circonstances semblables, c'est que les
r6les semblent reaversis en Chine. La femme me semblait-il, aurait df tenir le bIton et son mari tirer sur
la corde.. Mais revenons a notre village, Lorsque

-

736 -

nous edmes pris conge, comme nous retournions au
travers des rues tortueuses, tous les chretiens 6taient
a nos talons, et, au fur et A mesure que nous passions
devant leur porte, chacun nous pressait avec une politesse exage6re d'entrer dans sa pauvre masure et de
partager sa table miserable; bien que 1'6tiquette
orientale nous dictAt d'accepter leur hospitalit6 et de
les assurer que tout etait magnifique chez eux, nous
poursuivimes notre route, notre objectif 6tant un four
tout proche oh l'on fabrique des poteries. Nous suivimes attentivement et avec un grand interet la maniere
dont les potiers s'y prenaient pour mouler 1'argile et
pour la cuire au four; on est etonn6 quand on est au
courant des moyens grossiers et primitifs dont ils disposent, de les voir confectionner ces faiences si
recherchees dans le monde entier... Le mardi de
*Piques, nous retournions a An-jen-ki.. L'eveque 6tait
parti en tournee de confirmation et le P. Meyer en
mission; mais les domestiques nous recurent avec force
d6monstrations comme si nous avions et6 absents
depuis longtemps... Touchant la residence, se trouve
un vaste temple paien oh sont presentement log6s des
soldats. C'est le temple de l'Au-del, de 1'enfer chinois.
Nous y p6netrAmes un jour pour voir si nous y apprendrions par hasard quelques nouveaut6s sur 1'eschatologie chinoise. Cette visite certes rend la description
de l'enfer du Dante bien pale et insignifiante en comparaison. L'imagination orientale a r6uni ici tous les
chitiments qui seront dans l'autre monde le partage
des transgresseurs de la loi; ils y sont tous hideusement figures par d'horribles statues de bois. Mais je
crains fort que meme dans le cas pr6sent < la ramiliarit6 n'engendre le m6pris,.
En effet, les soldats qui
partagent le meme toit que ces abominations semblent
etre vraiment peu impressionnes. Ils nous suivaient
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pour voir si cette exhibition des supplices nous terroriserait. Pour eux, ils plaisantaient en montrant les
idoles les plus feroces eten riant d'elles irrev6rencieusement... Mais il y a peut-6tre une meilleure explication
de leur inconvenante gait6. Celle-ci cadre tres bien en
effet avec le caractere oriental qui sait allier 6trangement la note gaie A la note grave en matiere religieuse. T6moin le cas suivant: Un confrere du nord
de la Chine que j'ai rencontr6 m'a raconte ce trait: La
femme d'un chr6tien tomba malade et mourut en laissant son mari charg6 d'enfants. Notre homme ne perdit
pas de temps en chagrin st6rile, mais.instantan6ment
se mit en quete d'une nouvelle 6pouse pour tenir sa
maison. Le succes sembla couronner trbs rapidement
ses efforts. Surgirent alors de nouvelles difficultes.
Sa premiere femme n'6tait pas encore enterr6e et son
cacur de chr6tien lui commandait de faire c6lbrer une
messe de Requiem pour le repos de son Ame. D'autre
part, les c6r6monies du mariage 6taient proches et il
songeait pieusement A la messe nuptiale. Deux messes I
doubles frais!... et notre homme avait d6ja da faire
de lourdes d6penses. Partag6 entre le respect di A la
morte et son attachement pour la nouvelle femme qii
avait consenti a partager son sort dans la bonne comme
dans la mauvaise fortune, le pauvre Chinois n'6tant
pas fort avantagA sous le rapport des biens de ce
monde, se trouvait tout A fait perplexe. Finalement,
avec l'astuce orientale, il prit une d6cisiou : il n'aurait
qu'une messe, mais elle servirait aux deux... 11 alla
voir notre confrere et lui pr6senta sa requete. Au premier abord, le bon pretre fut choque de cette proposition inouie. Mais comme il avait passe de longues
ann6es en Chine, comme il avait appris a se faire tout
A tous, il accepta a la fin de c6l6brer la messe aux
intentions du chr6tien; il autorisa done que la femme
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morte et la femme vivante prissent place ensemble,
ýchacune d'un c6te de la table de communion. Ainsi
le chrbtien se trouva-t-il reellement dans la situation
du roi, dans Hamlet : a rempli d'une joie douloureuse,
un ceil souriant, I'autre baign6 de larmes, dans un
chant funabre m614 au chant nuptial n.
... Le 7 avril, je quittai !Anjen-ki pour Kiu-kiang...
par voie fluviale... un temps propice survint et je fis
naturellement la r6flexion : " Voila un bon vent! , Le
batelier me regarda et fit une r6flexion que je ne saisis pas; mon guide me traduisit ses paroles : (t Le
pretre a un noble cceur puisqu'il s'en rejouit...,
Les PP. Misner et Skeehan visilent leur nouveau
domaime : « ... Notre premier but etait Teng-kia-pou,
a 20 milles... toujours sons la pluie ... Mais chaude
r6ception du P. Yu et d'un grand nombre de ses
paroissiens les plus proches. La r6sidence reb&tie
aprcs les ruines causbes par les Boxeurs, comprend

le presbytere, 1'glise, des &coles et des bhtiments
enclos dans la propri&et... Nous 6tions dicid6s a n'y

rester qu'une seale joorn6e, mais 'homme propose et
Dieu dispose : nous y sommes encore (6 join 1923)...
LE SAINT-ESPRIT, bulletin mensuel de la Ligue psblid r lees servitews-missionaaires de la Ttrs Saixte Thiniti, ou a CGmnacle n, pour la propagation de la divotion au
Saitt-Esprit, la priservation de la foi et la diffusion de
£cwuvre. N' I, awVil 1923.
Cette ceurre qui a kt6 fond6e par M. Judge, prdtre
de Ia. mission, comprend :
l° Le c•nacle interieur, compose des personnes qui

nmnent la vie religicuse on la vie de communaaut; il
y a la fraternite et la sororit6. Les membres portent
le titre de serviteuns-missionnaires de la Tres Sainte
Trinit6. L'orgaaisatioa et la. discipline y poassent au
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diveloppement de l'esprit d'apostolat. Ils sont entralnis A tout ce qui pent aider utilement les Ames dans
leur voyage vers la vie 6ternelle. Les freres et les
soeurs donnent la preference aux missions pauvres" et
dblaissees. Leurs maisons-meres et leurs noviciats,.
qui sont aussi le centre g6enral de leurs missions, sont
situdes a la station de la Sainte Trinit6, A Cottonton,
Alabama.
2' Le c6nacle ext&rieur, compos6 de coeurs g6nereux, de travailleurs, sous la direction du cinacle
int&rieur : ils doivent faire, autant que possible, du
couvent des missionnaires, le centre de leur activit6.
ls s'engagent A nourrir une devotion sp6ciale envers
la Tres Sainte Trinit6, surtout la troisieme personne,
envers les souffrances de Notre-Seigneur, notamment
ses tristesses, envers le saint nom de J6sus et,enfin, ils
doivent aider les pretres dans leur ceuvre du salut des.
ames. Leur labeur s'6tend aussi loin que faire se peut
et consiste surtout dans un travail de preparation..
Mgr P. Allen, 6veque de Mobile, recommande la
revue.
La Soci4t6 compte actuellement prbs de 200 membres : le R6v. Thomas A. Judge, pr&tre de la mission,
le R6v. Jean J. Loftus, le R6v. Joseph A. Tomerlin,
le Rev. Jean J. Boyle, 27 itudiants et 4 freres lais;
les soeurs possident I maison-mere, I noviciat, I postulat, Io cenacles avec un total de 152 membres.

Les conditions pour faire partie de la ligue sont
les suivantes:
I* Communier autant que possible tous les dimanches;
2" R&citer tous les jours l'invocation: (t Doux EspritSaint, donnez-moi le don de force! n avec un Pater,
un Ave et un Gloria Patri;
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3° Faire, matin et soir, une priere pour la conversion des pecheurs et 1'expansion de la Foi.
(L. B.,
HOPITAL

SAINT-VINCENT,

Bridgeport, Connecticut.

Rapport annuel 1922-1923, sous la direction des Filles
de la Chariti, Emmitsburg, Maryland.
Nous y lisons, a la suite de l'6numeration des
membres honoraires et directeurs effectifs, que les
deux faits saillants de l'ann6e ont 6t6, d'abord,la cel6bration des fetes en I'honneur de la b6atification de la
bienheureuse Louise de Marillac, puis la seconde collation des grades aux infirmieres suivant les cours...
De splendides illustrations nous montrent les diff6rentes salles ou services de ce vaste 6tablissement,
tandis qu'un article bien document6 nous en retrace
1'histoire... Vient ensuite la liste des 276 Dames de
la Charit6 vivantes,acompagn6e de l'enum6ration des
noms de pres de ioo membres d6c6des... La partie
technique nous entretient ensuite des cas pathologiques qui ont ete trait6s dans le courant des douze
mois precedents... Les dernieres pages forment le
palmares.
(L. B.)
COLLEGE SAINT-JOSEPH, Emmitsburg, Maryland,
1923-1924.
Cet 6tablissement fut fonde en 1809 pour l'Fduca-

tiou des jeunes filles; les classes se sont ouvertes cette
ann6e le 12 septembre et les l66ves n'ont pas di
oublier, en consultant le programme, de remarquer
que les vacances de Noel commenceront le 21 decembre
pour ne se terminer que le 3 janvier; par contre celles
de Piques s'ouvrant le 15 avril finiront le 24 suivant... Dirig6 par les Sceurs de Charite de saint Vin-
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cent de Paul, situ6 dans une vall6e pittoresque, loin
de la dissipation des villes, le collge offre des avan.tages exceptionnels a toutes les personnes desireuses
d'acquirir une solide instruction. Les promenades
pleines d'int6ret, I'air pur, les traditions de labeur
crbent chez les 61ves ces bonnes dispositions de
contentement et d'6mulation partout si enviees... L'ann6e derniere a apporte des ameliorations par la construction de deux nouveaux bitiments : un bassin de
natation de o2sur 60 pieds et un cabinet de physique;
chimie et biologic...

(L. B.)
L'ARGUS est un luxueux album de l'ann6e 1923;
c'est le quatrieme qui parait et il est d6die par la
reconnaissance des 61ves A la m6moire de leur bienaime- soeur Marguerite, Fille de la Charite, qui vient
de mourir, ou, plus exactement comme le font remarquer les r6dactrices, qui vient de passer A une «. vie ,
meilieure. La revue Vincentian nous a donne un petit
apercu biographique de cette vaillante soeur.

(L. B.)
THE NIAGARA INDEX, n* du i" avril 1923.

Ce guide, fond& en 1868, est mensuellement r6dige
par les 6tudiants de 1'Universit6 de Niagara. Dans ce
num&ro, il est fait mention de la visite du tres R6v.
Francois Verdier, supr.ieur g6n6ral de la Congr6gation de la Mission, qui admira l'excellente position
du college, loua Ie programme des etudes et insista
dans une conference sur la necessit6 de se mettre au
courant de tous les progres modernes pour acqu&rir
une instruction s6rieuse et complete. Avec le sup6rieur gen6ral se trouvait un autre Lazariste qui ne
venait pas a l'Universit 6 pour la premiere fois, en
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ayant 6t6 le pr6fet en 9goo: le tris R6v. Patrick Mc
Hale, troisieme assistant de la congr6gation. < Nous
regrettons vivement 1'accident qui lui est survenu H
son retour en France et nous esp6rons qu'il n'aura pas
de cons6quences graves, ni surtout de suites permanentes. ,

(L. B.)
DIX-HUITIEME RAPPORT ANNUEL de la maison de
"retraitedu motu de 'Esfrancre pour Lanxne 1922, Baltimore.

Ce rapport pr6sent6 par M. le m6decin chef de l'6tablissement donne le d6tail des admissions et des sor-

ties, des guerisons et des dtces, ainsi que le ricit des
principaux faits qui peuvent int6resser le grand public. Ce travail a exig6 de la part de Soeur sup6rieure
et des autres Filles de la Charit6 un labeur et un
d6voiment dont il est difficile de se faire une idae
exacte -quand on n'a pas et6 me16 a une oeuvre similaire... Les gravures qui nous montrent la chapelle
(nef et maitre-autel), la pharmacie, la salle de billard,
le th6itre, la salle a manger, etc... donnent une id6e
du confortable et du luxe qui regnent dans la maison.
(L. B.)

LES ANTILLES
*LA MILAGROSA.
- mars 1923.

La mire et les flles, par Roilai. II s'agit de la

bienheureuse Louise de Marillac, une des femmes
qui ont le plus travaill pour l'humanit6, v6ritable
type de la femme chretienne, melange harmonieux
de vie contemplative et active, fondatrice des Filles
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de la Charit6 avec saint Vincent, bras droit de ce
dernier pour les Dames de la Charit6, mere des
enfants trouv6s; elle tient A la fois du mystique et
de l'ap6tre; ses filles auront pour voile la sainte
modestie, pour cloitre les salles des h6pitaux; elle
descend jusque dans les galeres. Femme habile dans la
philosophie, connaissant les langues savantes, membre
d'une famille qui compte de grands personnages, elle
donne 4 ses filles comme fin principale le soin des
pauvres Elle incarne merveilleusement 1'apostolat
social de la femme. Le feminisme catholique possede en elle son d6fenseur le plus solide. Ses filles
itaient 3oo A sa mort; elles sont maintenant 40000.
Elles apparaissent en Espagne en 179o, en GrandeBretagne en iSoo, en Allemagne en 1848, trois ans
apres en Autriche; en i83o en Italie, en 1839 dans
1'empire ottoman, en 1848 en Chine, en Syrie et en
Perse. Le Mexique est la premiere r6publique am6ricaine qui les recoit en 1844; suivent les Etats-Unis
en i85o, le Bresil en 1852, le Chili en 1853, le Porou
en 1857, 1'Argentine en 1859 et dans le meme temps
1'Uruguay, le Paraguay, Cuba, Porto Rico, Guatemala, San Salvador, Nicaragua, Costa Rica, I'lquateur, la Colombie, la Bolivie; elles p6nktrent en
Alg6rie en 1842, s'6tablissent en 1844 en Egypte, en
1860 a la R6union, puis en Abyssinie, A Tunis, au
Maroc, A Madagascar, aux Iles Philippines.
Paroles et avuvres, par Angel Tobar. Marie, la
Reine, la Vierge, a donn6 A ses fils un bouclier et
elle a dit : Faites frapper une mbdaille sur ce
module; ceux qui la porteront avec confiance recevront beaucoup de graces. Voila les paroles. Voici
maintenant les actes. La medaille a produit des bienfaits innombrables dans tous les pays; elle guirit les
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corps et les ames; on cite deux exemples de biens produits dans 'ile de Cuba : a San Luis oh la d6votion
se r6pand beaucoup, a Baracoa, ot.la MIdaille a &t6
d'un secours inexplicable tant pour le bien materiel
que pour le bien spirituel des fiddles.
Association des Enfants de Marie de Guines, par
Ramon Gaude. On voit

a Guinez un college de jeunes

flles dirig6 par les Sceurs de saint Vincent de Paul
ou la Vierge de la M6daille est bien honoree, aimee
et imitee. Les jeunes filles n'ont pas cette pitk fictive
qui a coutume de regner dans quelques maisons
d'enseignement oi la flatterie et la vanit4 se milent
aux pratiques religieuses; elles ont la veritable pi6t6,

fruit des convictions intimes et d'un profond sentiment religieux. La principale manifestation ext6rieure de pi6t6 se trouve dans 1'association des
Enfants de Marie; les reunions ont lieu le premier
samedi de chaque mois; les jeunes filles qui font
partie de I'association sont l'honneur de la maison,
la gloire de la soci6t6; elles assistent aux r6unions
avec fidelit6, ecoutent les instructions avec grande
attention et mettent en pratique avec ferveur ce qui
leur est recommand6. Les reunions se font devant une
tres belle statue de la Vierge dont la vue seule e16ve
1'me et la remplit de joie. Le mois de mai se c6lebre
dans ce college avec la plus grande solennit6; il se termine par une grand'messe a la paroisse, chant6e par les
coll6giennes; dans la journ6e a lieu la reception des
Enfants de Marie et des aspirantes et I'aprbs-midi la
statue de la Miraculeuse port6e sur un beau carrosse,
entouree de fleurs, s'avance dans les rues de la ville,
escortee par les jeunes filles, acclambe par tout le
peuple. En novembre ou decembre on fait une f&te
semblable avec le meme enthousiasme.
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La fite du bienkeureux Clet au college La Domiciliaria. Le matin apparait lentement l'astre du jour
pendant que les 6toiles qui avaient brill dans la
nuit silencieuse disparaissent devant sa lumiere resplendissante. La rosee est descendue sur les p6tales
veloutbs des fleurs pr6cieuses qui ouvrent leurs
corolles devant la majest6 du soleil naissant. Les
oiseaux entonnent leurs magnifiques modulations
pour saluer le jour qui se pr6sente avec tant de
beaut6. La nature entiire parait un concert en l'honneur de Dieu. En cette matinee enchanteresse, nos
coeurs etaient pleins d'enthousiasme, car nous ce61brions la f&te de I'illustre martyr Jean Franqois Clet.
A six heures, messe de communion. La chapelle est
ravissante. Au milieu de l'autel artistement orn6 se
detache la statue de notre Mere, passionn6ment
aimbe, la Vierge miraculeuse; elle est entour6e de
roses; au-dessous d'elle se voit le tableau qui repr6sente le bienheureux martyr Clet montant au ciel avec
la palme des martyrs et l'aureole des vierges.
Les lumieres multiplihes & profusion, jointes aux
fleurs et aux plantes, forment un .tout magnifique.
Durant la messe, chants d6licieux et apres l'action
de graces, baisement de la relique pendant que le
chceur chante un hymne triomphal en l'honneur du
bienheureux. A neuf heures, messe chantee magistralement par les collegiennes. M. Ramon Gaude fait
un pan6gyrique admirable, prenant pour theme : Si
quelqu'un veut venir apres moi, qu'il se renonce,
porte sa croix et me suive. Ce discours nous 6meut
au recit des souffrances du martyr, mais nous remplit
d'une sainte joie a la pensee qu'il est maiitenant
bienheureux. Le soir, nouvelle reunion a notre chere
chapelle : exposition du saint Sacrement, r6citation
du rosaire, nouveau sermon oi, dans un langage clair
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ct plein de po6sie, notre directeur nous applique un
passage de l'Evangile; b6nediction du saint Sacrement qui termine cette f&te ravissante.
Aglise de la Merced : File de Notre-Damede Lourdes,

par Tobar. La veille, I fivrier, vepres de la fete, on
avait r6uni un grand nombre d'enfants pauvres a qui
les dames distribuerent des vetements. La ciremonie
fut pr6sid~e par M. Alvarez, visiteur; apris son dis-

cours, r6citation du rosaire, exposition du saint Sacrement, chants des litanies et du Salve.
Le lendemain, 12 fevrier, jour de la f&te, I'autel est
un coin du ciel, un jardin fleuri. A 7 h. 3o, messe de
communion; le temple est complitement occupY
M. Alvarez dit la messe. Des.milliers de fleurs et de
lumiires donnent a la grotte de Lourdes un aspect
feerique; les chants rappellent les harmonies des concerts c6lestes. A 9 heures, grand'messe par M. Gaude:
M. Alvarez y pr&cha avec son iloquence prenante, la
profondeur de ses penses, la gravit6 de son action,
les applications morales adapties a I'auditoire et
merita les applaudissements les plus enthousiastes. Le
soir, recitation du Rosaire, nouvelle predication sur
les analogies et ressemblances qui existent entre les
apparitions de i83o et celles de Lourdes, procession
magnifique, chant du Salve et b6nediction du saint
Sacrement.
Bontis de la liraculeuse. Rue de Aquila, n' 204, on

venait d'apporter la Vierge de la MNdaille pour l'honorer ce jour-li; tout a coup on frappe a la porte;
une femme pr6sente un enfant qui se meurt; elle
demande qu'on le baptise; l'enfant 6tait pile comme
un cadavre; vite on r6pand de i'eau sur son front en
prononqant les paroles: ,<Je te baptise au nom du PNre
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et da Fils et du Saint-Esprit ) et enlui donnant comme
nom de baptime Marie de la Miraculeuse et voici
qu'au moment meme 1'enfant recouvre la santL.

Au mois d'aodt nous etions dans la plus grande
tristesse parce que notre frere 6tait gravement malade
de coliques n6phretiques, avec une fi~vre tres ilevCe
provenant d'un grand calcul qu'il ne pouvait chasser.
On ne lui donnait plus que quelques heures. Alors me
souvenant des bont6s de la M6daille miraculeuse, j'en
placai une sur le corps du malade. Aussit6t 1'inorme
pierre qui s'6tait form6e dans ses reins fut chassee, la
fievre diminua rapidement et les douleurs cesserent.
Le I1 r janvier se prisenta a la porte de la maison
de la bienfaisance des Filles de la Charit6 de Santiago de Cuba, une femme accompagn6e d'une petite
de cinq ans; elle demanda a entrer a la chapelle, on
le lui permit; elle se dirigea vers 1'autel de la Vierge
Miraculeuse et lM les sceurs entendirent la femme dicter a l'enfant la priere suivante : ( Vierge Miraculeuse,
donnez la sante& maman et de l'argent

a papa. , La

demande fut r6petee par trois fois; or, la maman va.
maintenant bien mieux et le papa a gagni a une loterie un prix de 5oo dollars.
A Guinabacoa, rue Castanedo, n* 4, demeure une
jeune fille Aria Maria Salvador, dou6e des dons de la
nature et de l'intelligence; le 9 novembre, elle commenca a se plaindre de maux de tete, et de fiavre
intense; bient6t,les mdecins pronostiquieent la fievre
typhoide; une congestion c6r6brale et plusieurs autres
maladies graves vinrent compliquer l'itat de la jeune
malade en sorte que deux docteurs diclarbrent que
c'ftait la fin a breve hch6ance. On 6tait au 27 novembre; la f&te de la M6daille miraculeuse se c&16brait solennellement a 1'Pglise; 1'organiste, ami de la
famille, fit connaitre 1'6tat grave d'Ana Maria et
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demanda qu'on la recommandht aux prieres des
fideles; de retour dans la famille, l'organiste conseilla
de commencer un Triduum de prieresi la Miracaleuse,
c'6tait Ie 27 novembre, a cinq heures du soir; aussit6t
la famille se mit en priere devant une image de la
Miraculeuse pour commencer le Triduum; a ce moment
meme une attaque si forte secoua tellement Ana Maria
qu'on crut qu'elle allait mourir; elle n'avait presque
plus de respiration; les parents continuerent les prieres
en promettant certaines choses a la Vierge. Chose
extraordinaire! Des que cette attaque fut passee, la
jeune flle se trouva mieux, elle redevint tranquille,
elle retrouva la parole, ses forces, et peu de jours apres
elle 6tait complktement bien. ( C'est extraordinaire ),
dit le m6decin rempli d'admiration.

COLOMBIE
MONSEIGNEUR ARBOLEDA
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION,

ARCHEVEQUE DE POPAYAN

Nous empruntons ce qui suit e la lettre pastorale envoyie aux fideles par le vicaire capitulairedu diocise:
Notre cher prelat, convaincu qu'il 6tait de son devoir de precher plus par I'exemple que par la parole,
travailla constamment et courageusement a sa propre
perfection. C'est ainsi que nous l'avons vu toujours
fildle aux pratiques et aux exercices de pikt6 par lesquels s'alimente lavie interieure et sans lesquels la piete
diminue peu a peu, puis languit et finit par faire place au
relichement et a la ti6deur. 11 se conservait dans une
6troite union avec Dieu qu'il avait toujours pr6sent
comme le donnait a entendre son recueillement habi-
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tuel, la maitrise qu'il exercait sur toutes ses facult6s et

son attitude calme, son langage prudent, r6flechi, 6difiant.
Les cruelles souffrances qui minerent lentement sa
robuste constitution ne firent que l'attacher davantage
a Notre-Seigneur. Dans un temps comme le n6tre oi

l'on recherche avidement et partout le plai-i r et ou
l'aust6rit" de la vie, chr6tienne 6pouvante, Mfgr Arboleda fut un admirable module de haute perfection dans
l'amour de la croix et de la souffrance. Jamais il ne se
plaignait, et seule l'altbration involontaire des traits
de son visage faisait connalt re qu'il souffrait, ainsi que le

notirent plus d'une fois ceux qui I'accompagnaient
dans ses p6nibles visites pastorales. A Dieu seul, il
confiait ses peines et ses souffrances; l'unique chose
que parfois il se permettait dans l'intimite, c'6tait

quelques paroles qui 6quivalaient plus ou moins au :
Cupio dissolvi et ess- cum Christo, de saint Paul.
Cette union a Dieu si constante et qui lui 6tait devenue comme naturelle 6tait chez lui le fruit de sa fid6lite aux exercices de pi6t6 et de son grand amour pour
le culte et I'honneur de la Souveraine Majeste. II avait
appris durant sa formation sacerdotale que les exercices de pi6te doivent passer avant toute autre occupation, d'autant que de 1 d6pend l'accomplissement
de tous les autres devoirs. Aussi le voyait-on faire
chaque jour une longue oraison mentale, dont le sujet
6tait d'ordinaire la Passion de Jesus-Christ'ou la perfection sacerdotale. Longue 6galement et tres idifiante
6tait sa pr6paration a la Sainte Messe, ainsi que l'action
de graces qui la suivait; tres grande aussi la pietl, tres
intensela ferveur avec laquelle ii recevait les sacrements, recitait le rosaire ou faisait le Chemin de la
Croix Les forces qu'il puisait dans ses colloques journaliers avec J6sus crucifi6 peuvent seules nous expli-
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quer l'admirable patience avec laquelle il supportait
soit les souffrances physiques, soit les peines morales
inh6rentes i l'exercice de l'autorite, et la constante
sir6nit6 d'esprit qu'il avait gard6 toujours: semper sibi
conslans.
Le degre de saintete d'une Ame se mesure A son
degr6 d'oraison; il n'y a pas A s'6tonner qu'un homme
comme lui, toujours recueilli et circonspect, si ami du
silence et de la solitude, ennemi des honneurs et distractions mondaines, pauvre et simple dans sa vie priv6e, se soit 6lev6 a un degre d'oraison.vraiment extra-ordinaire. Les oraisons jaculatoires jaillissaient de
ses leres avec une telle spontankit6 qu'elles semblaient
1'expression naturelle de ses peines comme de ses
joies.
Son esprit se nourrissait et se perfectionnait sans
cesse par la lecture des livres saints et des vieux
'auteurs ascetiques consacres par l'experience des
siecles et le profit qu'en retirent les Ames. 11 lisait
-chaque jour un chapitre de l'-vangile. C'est la qu'il
apprit cette iloquence simple et pleine d'onction qui,
sans le brillant de l'iloquence acad6mique, coulait
facile et naturelle, remplie d'id6es, et penetrait avec
douceur et efficacit6 dans les Ames comme le vrai langage de l'esprit de Dieu. De l'Ivangile aussi, il recueillit les maximes qui lui servirent de regles de conduite, et l'habitude de proc-der en toutes choses avec
cette parfaite rectitude, propre kceux qui ne cherchent
jamais que le bon plaisir divin; c'est 1a pareillement
qu'il apprit la science du gouvernement, et A ne point
rompre le roseau A demi bris6 ni 6teindre la mnche
qui fume encore. Facilement,on devinait que la misericorde dont usa Jesus avec le publicain et la picheresse, et qui se traduit dans les paraboles de 1'enfant
prodigue et de t'ivraie melee au bon grain, 6tait 'ins-
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piratrice et le mobile de la boat6 pleine de charmes
avec laquelle it traitait tout le monde.
Par cette bonte unie a son admirable piete, Mgr Arboleda exercait autour de lui une v6ritable attraction;
et I'on ne s'6tonnera pas que lors de son premier
voyage a Rome, les jeunes gens d'une maison religieuse
oii il ne fit cependant que passer, 6prouv6rent le d6sir
tris ardent de s'en aller travailler dans la vigne de ce
vrai pere de famille selon I'Pvangile.
Inutile de rappeler ici sa tendre devotion et sa confiance filiale envers la Trks Sainte Vierge : il avait
toujours son nom sur les lkvres, il s'itait fait de la recitation du Rosaire un devoir strict, les fetes et les
associations en l'honneur de Marie 6taient un des
principaux objets de sa sollicitude, et il avait pris et
6crit la r6solution de travailler sans cesse a 1'accroissement du culte de cette divine Mere.
Son amour pour Dieu, dont I'infinie grandeur lep6natrait tout entier, se manifestait d'une maniere toute
particuliere dans les fonctions pontificates. Pour en
assurer la solennit6 et la splendeur, il gardait consign6es par ecrit et tres detaillees des regles de conduite
dont il ne s'6cartajamais; il avait pris en meme temps
les mesures les plus efficaces pour la parfaite execution
des c6remonies et des prescriptions liturgiques. II termina la construction de l'6glise metropolitaine. II dota
sa cath6drale d'un orgue magnifique, et il ne voulait
entendre r6sonner a ses oreilles que les accords d'une

musique en pleine conformit6 avec les d6sirs du grand
pape Pie X. II rendit obligatoire le chant gr6gorien
et exigea qu'on l'etudiAt soigneusement au seminaire.

Travailler, c'est prier. Le saint prelat qui voyait Dieu
partout, faisait ses delices de 1'6tude de la nature
et des ouvrages laiss6s sur ce sujet par les savants;

et ainsi s'l6argissait sans cesse la cercle de ses vastes
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connaissances, en meme temps que par ses lectures serieuses et choisies, il se rendait toujours plus apte a
1'accomplissement de ses hautes et d6licates fonctions.
La formation et l'experience qu'il acquit dans l'enseignement (comme professeur a 1'6cole apostolique de
Santa Rosa de Cabal, puis comme sup6rieur du s6minaire de Popayan) lui donnerent une rare penetration
etune suret6 de jugementqui lui servirent grandement
pour le gouvernement des Ames. Son caractere d'6ducateur accompli, avec lequel il fit tant de bien aux
enfants et aux jeunes gens qui lui passerent par les
mains, 1'accompagna dans son ministere de Pasteur
pour le plus grand bien des Ames et la plus grande
gloire de Dieu. ,
Les hommes d'une vie spirituelle et asc6tique aussi
intense ne sont pas d'ordinaire tres expansifs; ils
savent 6mousser les impressions de la nature et considerent toutes choses sub specie eternitatis.Les 6preuves
par lesquelles Dieu fit passer Mgr Arboledd engendrerent et laisserent chez lui un certain fond de tristesse qui contribua g accentuer son air grave, noble et
recueilli : il avait l'aspect de l'exile qui, loin de sa
viaie patrie et d6tach6 de tout, ne songe qu'a l'accomplissement consciencieux de sa tache. Ce qui ne veut
pas dire que son coeur fut froid et insensible : loin de
lU. Sous 1'action de la grace qui perfectionne tous les
sentiments nobles et 6lev6s, ce coeur renfermait de
vrais tr6sors de bont6 et de g6nerosit6, comme peuvent
I'attester tous ceux qui traiterent avec lui, et en particulier les afflig6s, les malheureux. Mais sa maniere
6tait de parler peu, tout en faisant beaucoup. Sa bont6
s'exergait meme envers ceux qui l'avaient offense;
a voir comme il les traitait, on eit dit que pour lui,
I'outrage recu 6tait une faqon de louange. , Comment
voulez-vous, disait-il un jour, que je r6ponde aux in-
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sultes et que je r6clame satisfaction quand ma mission
est de donner en tout et partout le bon exemple? »
Telle etait en effet la devise qu'il avait adopt6e et
dans laquelle se r6sumait son programme de vie 6piscopale: Omnia in edificationem fiant; et telle fut sa constante preoccupation : 6difier dansl'Eglise de Dieu. A
cela se ramenaient toutes les resolutions qu'il prenait,
entreautres celles-ci qu'il avait 6crites et qu'il realisait
souvent : D6velopper chez mes fidles le vrai esprit
catholique, 1'amour de Jesus-Christ et de l'1glise.
Combattre le nationalisme et le naturalisme. Communion fr6quente. Jeunesse catholique, Association de
l'Enfant Jesus de Prague, etc... Et encore : Me montrer
toujours et avec tous affable, condescendant, mis6ricordieux, sp6cialement avec mes pretres. Les avertir
quand ii y aura lieu; mais comme le faisait saint Vincent, avec grande charit6 et en leur t6moignant beaucoup de respect.
Comment il r6alisa ses projets si bien en harmonie
avec les besoins de notre temps, avec quelle discretion
et quelle habilet6 il proc6dait pour faire triompher la
verite catholique, planant bien au-dessus des passions
humaines, dans la r6gion sereine des dogmes dont il
sauvegardait toujours la merveilleuse int6grit6, c'est
ce que savent bien tous ceux qui I'ont approch6 de

plus pres et qui ne se lassaient pas d'admirer la prudence et la sagesse de ses paroles et de ses actes.
Mais par une disposition myst&rieuse de la Provi-'
dence, les infirmit6s etles souffrances continuellesqui
consumaient ses forces ne lui permirent pas de remplir
pleinement le programme qu'il s',tait trace. Avec
quelle 6nergie toutefois il luttait contre cette impuissance qui 6tait pour lui une torture! Et dans les-rares
moments oi il se sentait un peu mieux, comme aussitbt il se remettait a 1'ceuvre avec un entrain et une
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activit6 dont les mieux portants n'eussent pas &t6
capables!
Maintes fois, il demanda d'etre dMlivre d'une charge
dont il ne pouvait s'acquitter comme l'exigeait sa con-

science de bon et fidele ouvrier, Mais ce fut en vain,
il devait mourir sur la croix. Si la sainte Eglise a besoin d'avoir des confesseurs infatigables, il lui faut

aussi des martyrs.
B6nissons Dieu de nous avoir donni un pasteur si

bon, si humble, si patient, si sage, modele achev6 de
perfection. Et puisque le jour meme de PMques, JesusChrist a voulu recompenser son fidele serviteur, en lui
ouvrant les portes du Ciel et en l'associant a sa propre
gloire, prions notre saint et si regrett6 prelat qu'il
continue de r6pandre ses benedictions sur nos ames,
et qu'il nous aide a vivre d'une vie vraiment chr6tienne en nous communiquant quelque chose de son
esprit si surnaturel et de son inlassable et si ficonde
activit6 pour la pratique des vertus et des bonnes
ceuvres.
GUILLERMO D. GOMEZ
Vicario Capitulare.

M.

STAPPERS

Le 23 mai dernier, nous avons perdu le v6nbr6
M. Stappers, ag6 de quatre-vingt-deux ans et deux
mois. II 6tait le doyen d'Age de la province de Colombie oi il travaillait depuis l'annee 1899 et le doyen
d'age des confreres hollandais. Selon I'usage, nous
avons fait une conference suf les vertus du cher d6funt; je vais vous en donner un r6sume en y ajoutant
quelques dtails.
Autant que la fragilit6 humaine le permet, M. Stappers 6tait un prktre modele et un parfait missionnaire.

- 755Nos sceurs et les personnes du monde aimaient a dire
qu'il ressemblait a saint Vincent; ce qui est stir, c'est
qu'il en avait 1'aimable pi6t6 et l'ardente charite.
Sa pi6te 6tait remarquable surtout envers le tres
saint Sacrement. Ih 'omettait jamais le quart d'heure
ni aucune des'petites visites accoutumbes; les dimanches et jours de cong6, il aimait a les multiplier
et a les prolonger. Quand on ne le rencontrait pas dans
sa chambre,on 6tait presque suir de le trouver a la
chapelle, a genoux, les mains jointes, la t&te inclinee,
immobile et tout absorb6 en Dieu. Un ancien 6elve du
petit s6minaire de Popayan disait qu'6tant sacristain,
il rencontrait assez souvent M. Stappers a la chapelle
" en extase >. Ce bon jeune homme voulait, par cette
expression, manifester la modestie ang6lique et le
profond recueillement que notre confrere conservait
toujours en presence du saint Sacrement.
II inspirait cette d6votion aux s6minaristes non
seulement par son exemple, mais encore par tous les
moyens possibles. Au grand s6minaire du Popayan, il
voulut que les 616ves fissent la visite au saint Sacrement en commun, a une heure fixe, et il 6tait pr6sent
avec eux; de m4me, il leur faisait r6citer le chapelet a
.la chapelle et il y assistait. Pour faciliter aux s6minaristes I'exercice de la visite, il leur enseignait une
m6thode et la leur faisait copier.
Durant les annies ou il fut sup6rieur de la maison
de Sainte-Rose'de Cabal, 1'6v-que de Manizales qui
1'avait en singulibre estime, l'invita deux ann6es.de
suite a pr&cher une conference par jour durant la
retraite eccl6siastique. Un- des sujets qu'il traitait
avec le plus de gout etait le culte que le pretre doit
avoir pour le tris saint Sacrement. Quand il devait
parler aux s6minaristes, aux soeurs, aux Enfants de
Marie, aux Dames de la Charit6, sans doute il 6crivait,
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mais la meilleure preparation il la faisait aux pieds
du tres saint Sacrement.
M. Stappers, comme il est facile de le voir dans ce
qui pr6cede, 6tait un homme de priere, il poss6dait
l'esprit de priere; c'est m6me ce qui frappait le plus
chez lui; il priait souvent, longuement, et ce qui est
capital, il priait bien. Quand il lui devint impossible
de travailler, on le voyait souvent le rosaire en main;
et si quelque indiscret s'imaginait de lui demander
combien de chapelets il r6citait par jour, pour toute
r6ponse il se contentait de sourire. Chaque chapelet
avait son intention particulibre; il y avait, par
exemple, tous les jours, le chapelet pour la province
parce que, disait-il, M. le visiteur I'avait charge de
prier pour la province et pour chacun des missionnaires. Quand une personne lui demandait des prieres,
il r6pondait parfois : u En ce moment tout est pris;
mais attendez un peu, votre tour viendra. n
Quand il n'avait pas pu r6citer le br6viaire en commun, il le disait a genoux dans sa chambre ou a la
chapelle. Malgr6 ses grandes occupations, il avait
l'habitude de lire tous les jours quelques chapitres de
l'Ancien Testament et il faisait 6galement cette lecture a genoux.
Cependant sa pi6te n'avait rien d'austere. M. Stappers 6tait un homme plein. de bont6 et d'affabilite, il
se gagnait tous les coeurs. A l'Equateur oh il passa
les vingt-neuf premieres annees de sa vie de missionnaire, on l'appelait le Pere Juanito. II aimait a rendre
service a tout le monde. Au grand s6minaire de Popayan, oi il
Atait superieur, il s'offrait assez souvent
a remplacer ses confreres pour accompagner les
61lves a la promenade. Etant au petit s6minaire de
Quito, durant pas mal d'annees, il allait tous les matins dire la messe a une maison de religieuses distante
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de trois kilometres. I1avait pen de facilit6 pour la pr&dication, cependant ii acceptait volontiers de pr&cher
aux soeurs, aux Enfants de Marie ou aux Dames de
la Charit6. Parfois ii devenait trop bon, trop condescendant et il le comprenait; serait-ce pour se disculper
qu'il racontait quelquefois l'histoire d'un certain personnage qui 6tait bon a l'exces et qui disait : ~ Si

Notre-Seigneur me reproche d'avoir 6tC trop bon, je
lui repondrai : ( Et vous, Seigneur? »
Homme de pribre, M. Stappers 6tait aussi homme
d'action et d'une activiti divorante. Le bon Dieu lui
avait donn6 une sant6 de fer. Trbs rarement, dans sa
longue existence il a 6t6 malade. Durant son sjjour
a Loja (tquateur), lev6 a trois heures du matin, ii se
couchait au plus t6t a. dix heures du soir; et toute la

journ6e, ii faisait la navette entre le grand et le petit
seminaire. Plus tard, an grand s6minaire de Popayan,
ag6 de soixante-cinq ans et plus, leve avant quatre
heures parce qu'il avait voulu se charger lui-meme de
l'office d'excitateur, apris avoir fait l'oraison en
commun et c6lbr6 la messe de communaut6, il partait
pour le petit s6minaire, distant de 5oo metres environ.
II y faisait une premiere classe a 7 heures, surveillait
le quart d'heure de r6creation et .l'tude qui suivait;
S9 heures il faisait une seconde classe et il arrivait en
coup de vent au grand s6minaire pour prcsider le
diner qui avait lieu a Io h. 1/4. Deux fois par semaine,
ii laissait la communaut 6 au r6fectoire et quand nous
allions faire la visite apres le repas, il 6tait d6ji sorti
pour remplir son ministire de confesseur dans une
maison de soeurs. 11 revenait 5 la hate reciter en commun vepres et complies, prbparer et faire sa classe de
morale. A la suite, avait lieu le souper a 4 h. 1/2 et
la r6creation. Venaient ensuite mitines et laudes et
la lecture spirituelle. Le soir, il veillait jusqu'i io et
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II heures, pour corriger, A la lucur d'une bougie, un
tas de copies de latinde ses 616ves du petit s6minaire.
II trouvait encore le temps de faire toutes les semaines
plusieurs cat6chismes aux enfants de l'6cole des
sceurs.
"I Une autre vertu qui brillait en M. Stappers etait la
ponctualit6 : en cela comme en bien d'autres points
il est rest6 s6minariste toute sa vie. Quand on sonnait
la cloche, c'etait comme si un ressort ilectrique le
mettait en mouvement; imm6diatement il allait sans
retard ou I'appelait l'obeissance. II s'efforqait de
former a cette exactitude les jeunes gens que la Providence lui confiait; et pour les habituer A la ponctualit6, il faisait sonner le premier coup deux minutes a
peine avant l'heure de l'exercice.
M. Stappers itait entierement detachi de sa famille.
Jamais il ne parlait des siens et rarement de son pays.
Ordonn6 pretre en juillet 1870, il partit pour l'quateur avec M. Claverie sans retourner en Hollande. De
loin en loin il 6crivait A son frere, le priant de donner
de ses nouvelles aux autres membres de sa famille.
Par contre, il etait tres attache a la Congrigation.
Avec quelle joie il recevait les Annales, les d6vorait
peu A peu et en faisait sa lecture spirituelle. Une de
ses plus douces jouissances 6tait de recevoir quelques
paroles du visiteur ou du supfrieur g6n6ral. Durant
les derpieres ann6es du g6neralat du tres honor6
P. Fiat, M. Stappers 6tait presque aveugle, il ne pouvait ni lire ni 6crire. Probablement pour cette raison,
le successeur de saint Vincent ne lui ecrivait pas; il
en 6tait tres afflige et ne se consola de sa peine que
quand le P. Fiat, averti, lui &crivit, n'6tanf d6ej plus
Sup6rieur g6netal, une longue et affectueuse lettre.
C'est la seule lettre qui s'est retrouv6e h sa mort entre
ses petits papiers avec celle que notre trbs honor6
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P. Verdier lui ecrivit 5 l'occasion de ses noces d'or
sacerdotales en 1920.
M. Stappers avait le culte de 1'autorite. Une fois,
durant la r6cr6ation, un confrere parlait des objections
que I'on" avait faites au P. Fiat par rapport au sejour
des jeunes gens a la'Maison-Mere. Notre v6n6r6 confrere crut voir dans cette maniere de parler une critique du Superieur general et brusquement il imposa
silence.
Grande etait sa mortification. II mangeait ce qui
etait servi sans faire attention. Un jour, au grand
seminaire de Popayan, le cuisinier tombe malade;
n'ayant personne d'autre sous la main, le procureur fit
pr6parer le repas par le domestique charg6 de la
vaisselle. Celui-ci nous fit une soupe (sancocho) dont
la couleur et le gouit provoquaient la repugnance.
M. Stappers mangea tout son plat de soupe sans
broncher.
Un autre jour, un negre qui faisait la cuisine
s'aperjut au dernier moment qu'il n'y avait plus de
graisse, quand il denicha, dans un coin de la d6pense,
un vieux reste de graisse bien rance dont il n'h6sita pas
a se servir. Quand la communaute entra au r6fectoire elle sentit une odeur insupportable. Tout le
monde regarda son plat de soupe, mais personne
n'osait y toucher. Seul, M. Stappers, sans lever la t&te,
se mit bravement a I'oeuvre, jusqu'4 ce que le procureur vint l'avertir que les aliments n'6taient pas mangeables et qu'on allait preparer quelque chose pour
plus tard.
Un autre bel exemple de sa mortification : ttant a
l'jquateur oh il avait d6ji-passe vingt-cinq ans, le
P. Fiat lui offrit de faire un voyage en France.
M. Stappers lui r6pondit que'si le tres honore Phre
l'appelait a Paris, il partirait sur-le-champ; mais que
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s'il s'agissait d'un voyage d'agr6ment, ii y renoncait.
Et, de fait, ii a passe cinquante-trois ans dans I'Am6rique du Sud sans &trejamais retourne en Europe.
tt I1 faut tout perdre, nous dit saint Vincent, plut6t
que de perdre lavertu de la reconnaissance. , M. Stappers qui avait un grand cceur et etait toujours pret a
rendre service, se montrait reconnaissant pour la plus
petite attention. Mais aussi, et c'6tait une de ses petites
faiblesses, il supportait difficilement un manque
d'6gards et se laissait aller parfois a la peine et a ]a
tristesse.
Le bon Dieu a voulu sanctifier les dernibres annies
de notre regrett6 confrere par une grande 6preuve.
Une operation de la cataracte, faite avant le temps,
donna de mauvais r6sultats. M, Stappers devint
presque aveugle. II obtint de c6lebrer la messd de
Beata et il s'arrangea pour travailler encore. 1 eut
recours aux bons offices de quelques jeunes gens
devoues : !'un lui faisait la lecture du Nouveau Testament et de l'Imitation; un autre, la lecture spirituelle;
un troisieme lui lisait les numiros de la grammaire
latine qu'il allait enseigner ou quelques notes sur une
conf6rence qu'i! devait donner; un quatrieme lui lisait
les copies de latin des 6lves et les corrigeait sous sa
direction; up autre lui faisait quelques lectures de
distraction, etc. Enfin, malgr6 toute son energie, sa
patience et sa bonne volont6, il fallut d6poser les
armes; ce fut pour ce grand travailleur un 6norme et
bien douloureux sacrifice.
Cependant grace A une nouvelle op6ration, il recouvra passablement la vue. I1 put de nouveau reciter
le br6viaire, dire la messe du jour, et il partageait son
temps entre la lecture et la priere.
Au mois d'octobre b121, sur le desir du m6decin, ii
alla occuper une chambre a l'h6pital, atteint d'une
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maladie de coeur qui devait finalement I'emporter. 11
vit a plusieurs reprises la mort de pits et rebut trois
fois I'extreme-onction.
C'Ctait vraiment un homme de Dieu. Les pr&tres, les
confreres, les sceurs, les s6minaristes, les personnes
du dehors disaient de lui : c'est un saint; c'est un
paratonnerre pour la province, pour la ville; ( il fait
plus, ajoutait un missionnaire, dans sa sainte oisivet8,
avec ses prieres et sa patience, que beaucoup d'autres
qui comme moi s'agitent beaucoup ,.
M. le visiteur, en apprenant sa mort, icrivait :
a Quoique deja, depuis quelque temps, nous nous attendions d'un moment , l'autre a cette triste nouvelle,
malgr6 tout, lorsqu'elle nous est arriv6e, elle nous a
cause une peine profonde. Nous aimions tant a nous
rappeler que nous avions un saint qui priait pour cette
province et chacun de nous. Aussi nous esperons que
maintenant, au Ciel, il nous continuera la meme charit6.
A nous de l'imiter ,
0 venere Monsieur Stappers, vous qui avez 6td si
bon, avez fait tant de bien ici-bas, maintenant que
vous faites partie de la Mission du Ciel, nous vous en
prions, intercedez pour nous, pour la chore province de
Colombie et pour toutes ses oeuvres; et aidez-nous a
imiter les exemples de vertu que vous nous avez donn6s
durant votre longue et laborieuse existence.
N..., Pritrede la Mission.

CHILI
Lettre dA Sceur ABADIE, File de la Charite
a M. VERDIER, Supirieur gineral.
Copiapo, x" d6cembre 1922.

Vous aurez su, mon tris honor6 Pere, les details du

-

762 -

tremblement de terre qui a d6truit cette malheureuse
ville, la seule, je crois, oit sont vos filles et que vous ne
connaissez pas an Chili. L'interkt que vous nous avez
manifest6 en cette occasion et votre paternelle b6n&diction que vous nous avez envoybe des .tats-Unis
par l'interm6diaire de ma sceur Visitatrice ont 6t6 pour
nous un pr6cieux encouragement. La protection toute
particuliire dont notre Immaculee Mere nous a entourbes au moment du danger, non seulement nous,
mais encore nos pauvres malades (n'ayant pas eu
a d6plorer meme une blessure pendant que, en ville,
le chiffre des morts s'6levait tune centaine' et autant
de blesses !) nous remplit de reconnaissance pour
Marie.
Les d6gAts'materiels sont tres grands. Seulement
quelques pieces du c6t6 de Fhospice sont habitables;
la chapelle est toute brisee; l'unique statue qui 6tait
la plus haut plac6e est rest6e comme pour nous garder et nous accompagner dans nos tribulations: c'est
notre Immaculee Mere.
On parle de rebitir l'h6pital. Dieu veuille qu'on se
mette vite a l'oeuvre ou du moins qu'on fasse vite des
habitations provisoires, car nos pauvres malades sont
encore soign6s dans les jardins, sous des tentes faites
avec des sacs.
De tous c6tts, nos sceurs nous ont envoy6 des ressources, ce qui fait que nous n'avons pas manque du
nicessaire et avons pu aider les pauvres et remercier ]e bon Dieu de nous avoir appelkes a la Communaute qu'll benit et protege d'une maniare si visible.
Soeur ABADIE.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
Soci~t des Missions etrangeres. Compte rendu des
travaux de 1922. Paris, 128, rue du Bac.
Voilk un modele de statistique, resultat d'un consciencieux travail
du redacteur; mais aussi, sans aucun doute, des notes exactes et s&rieuses envoyees k I'administration de la Societe par chacun des
quarante-six ev6ques des Missions 6trangeres.
L'impression qui se degage de la lecture des fruits obtenus en
1921-1922 par comparaison avec ceux d'avant-guerre est resum&e en
un mot dans la preface : ii y a eu c flUchissement .. Ce dont il
faut, nous dit I'auteur, tout a la fois : s'attrister, en pensant aux
responsabilit6s provenant de la charge des ames; se rejouir aussi, en
constatant que ce flIchissement est a lIger x bien que les difficultis
se soient accumulees."
Un grand tableau synoptique nous permet de nous faire une idWe
de l'importance des oeuvres. Les Missions 6trangeres ont plus de
248 millions de paiens & evangdliser; ils ont le soin de a 696 914 catholiques; ils possedent 6456 eglises ou chapelles. Avec les &vEques
et sous leurs ordres travaillent : i zo2 missionnaires; i 186 pretres
indigenes; 3 314 catechistes; il y a en outre : 51 s6minaires. pour
2 489 seminaristes; 38 communautis d'bommes avec 467 religieux et
2ox communautes de femmes pour 7 198 religieuses. Les conversions
26 869,
d'hir6tiques se sont ilevies a 390; les baptemes de paiens
dont 9 332 in articulo mortis; les baptemes d'enfants k z56 832, dont
94309 6galement in articulo mortis. Les ecoles sont au nombie de
5494 avec 216 700 &elves;les creches et les orphelinats, 327, pour
21 234 enfants; les ateliers, ouvroirs et fermes, 86 avec 2 80 sujets;
les pharmacies et dispensaires, 427 et les h6pitaux, hospices ou lt;
proseries, 113.
L'ouvrage entier a reparti les missions en huit chapitres dont chacun 6tudie un groupe special de missions : le Japon; la CorCe et la
Mandchourie; la Chine de I'Ouest et celle du Sud; le Tonkin; la
Cochinchine; I'Indochine et enfin les Indes. Le tout se termine par
un chapitre sur les 6tablissements communs, la liste des missionnaires
partis en 1922 et le Necrologe; ce dernier nous donne une courte
notice biographique de 23 defunts sur les 37 inumers.
Le Japon, dont on estime la population a environ 45 millions et
demi d'habitants, compte prbs de 77 ooo chretiens, ainsi ripartis :
groupe des missions de Tokio, 108oo; groupe des missions de Nagasaki, 58 609, c'est le district qui contient le plus de cat&chistes :
505, tandis que les autres n'en possedent que z5 & 3o; groupe des
missions d'Osaka, 4694; groupe des missions d'Hakodat6, 2 775. II
semble qu'au Japon on assiste A la faillite du materialisme et & un
certain renouveau religieux; ce dernier se manifeste par un gott prononce pour les 6tudes qui concernent la premi&re. vangelisation et
culte
aussi par une campagne mende par des intellectuels coLtree
de certaines divinitis qui flattent les passions mauvaiseL (P. 0o.)
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a II y a quelque trente ans, un jeune 6tudiant du lycie de Oita, en
Bungo, entendit plusieurs confirences publiques, sans toutefois mani.
fester le d&sir de s'instruire et de recevoir le bapteme. Ses etudes
terminees, ii travailla vingt-cinq ans dans 'administration, ma's jamais ne put s'effacer de sa memoire le souvenir des discours du missionnaire. Or, ii y a deux ans, avant obtenu sa retraite, il est venu
avec sa famille habiter les environs de Kumamoto. Comme hante par
Ie souvenir qui ne le quittait pas, ii se mit k la recherche de la Mission catholique, esperant y trouver la solution de ses doutes. II 'int
voir le Pere et, apres mille detours, finit par exposer le motif de
sa visite. Ce premier entretien fut suivi de beaucoup d'autres. Chez
lui, ii se mit i itudier le catechisme, les prieres et les fit etudier ?ussi
a toute sa famille. Aujourd'hui, ils sont tous baptises. s (P. 7.)
Le groupe des missions Coree-Mandchourie sur une population de
35 millions et demi d'habitants, compte prbs de 135 0oo catholiques
airsi repartis : S6oul, 53 574; Taikou, 30o096; Mandchourie meridionale, 29 ooo; Mandchourie septentrionale, 22 276. * En Coree, ce
qui etait tiede l'est devenu irr6mediablement; ce qui etait fervent
l'est davantage. 3 (P. 32.) On a cr&6 dans la capitale l'euvre de la
a Maison de famille pour 6tudiants P. Elle a pour but de preserver
les jeunes etudiants catholiques de Seoul des seductions si nombreuses
de la ville:. On songe egalement k rddiger un directoire pour les
cat6chistes. (P. 29.)
Le troisiemc groupe est consacrd i 'ouest de la Chine. La population totale est estimee t 6o millions d'habitants dont 167 267 chr&.
'tiens. La region du Setchoan en renferme la majeure partie, pres de
148 ooo baptis6s, le Thibet n'en a que 4 226 et le Kientchang un pen
moins de 8 ooo. Dans le Setchoan oriental, la note gaenrale qui se
degage de tons les comptes rendus de missionnaires est a uniforme
et ptut6t triste m. Ici, c'esi la famine et ses horreurs; li, ce sont des
bandes de pillards ou le passage de troupes avec les rdquisitions forc&es en hommes, bestiaux et denr&es. (P. 44.) Le Setchoan meridional a eu la douleur de perdre son ev&que et six pretres sans qu'aucune recrue soit venue combler ces vides faits par la mort; or, tons
les missionnaires ont djit plusieurs chretientes i desservir : les uns
cinq, dix; d'autres jusqu'i quinze et meme vingt, le plus souvent
6loignies les unes des autres et beaucoup possedent une on deux &coles. (P. 47.) Au Thibet, on s'applique i donner aux chretiens une
instruction religieuse solide. Ils sont, en effet, oblig6s de s'expatrier,
mais ils gardent la foi et meme portent aussi 'edifcation dans leur
nouveau milieu. (P. 54.) Pour le Kientchang, si I'on s'est pin autre.
fois i I'appeler a le pays du ciel bleu et de la liberte ,, il n'en est
plus ainsi aujourd'hui, du moins en ce qui conceme la liberte; cela
tient d'abord i I'instabilit6 du regime politique, et ensuite i la recrudescence du brigandage dont les missionnaires eux-memes ne sont
plus k I'abri comme autrefois. (P. 57.)
Le groupe du sud de la Chine comprend 48 millions d'habitants;
parmi lesquels un pen plus de 12o ooo ont recu le bapt&me. Ce sont
les districts de Kouytcheou et de Swatow qui en reaferment le plus,
environ 35 ooo chacun. Viennent ensuite Canton avec plus de
18 ooo; le Yunnam avec plus de i6 700; le Kouangtong ouest avec
to 631 et enfin le Kouangsi avec 5 x19seulement malgre ses to mil-
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lions d'habitants. Tons les missionnaires sentent la necessit. pressante d'organiser des icoles : plus que jamais, i est le moyen de
preserver la foi des niophytes et de faire apprecier des paiens notre
sainte religion. (P. 6o.) Les dibbires causes par les troubles politiques, les emprisonnements meme de missionnaires (p. 68), les ruines
des typhons (p. 74), etc., sont accompagnds de grandes consolations
spirituelles; un exemple entre mille : a Pendant sa maladie, une
jeune catdchumtne, Ly Yao King, voit en songe la sainte Vierge qui
lui dit : a Hate-toi de te faire baptiser, tu mourras dans dix jours. b
Elle s'empresse de demander le bapteme, et exhorte k se convertir
tous ceux qui viennent la voir. La veille du jour fix6, elle dicte ellememe les lettres de faire part de sa mort, se disant sfre du jour,
quoique ignorant I'heure. Pour mieux se preparer au rendez-vous que
lui a donnd la Vierge, elle se l1ve, prend un bain, se revet de ses plus
beaux habits et se remet an lit. Le lendemain elle s'endormt paisi.
blement dans le Seigneur en r6citant son Ave Maria. a (P. 77.)
Pour le Tonkin, sur 8 millions d'habitants, il y a deji plus de
425 ooo chretiens. Mission paisible oh la vie chrdtienne s'accentue
un peu partout; dans certaines paroisses, elle fait meme de rapides
et consolants progres. Les coles primaires augmentent et (chose
inouie!) on voit m6me s'4lever ici et la quelques icoles de files.
La Cochinchine-Cambodge, avec ses g millions et demi d'&mes, pos.
sede 26x 645 catholiques dont 60 300 pour le Cambodge, oi 1'on se
rejouit d'un consolant accroissement; en Cochinchine, c'est l'aurea
mediocritas, dit un missionnaire, mais cette tranquillite dont le
sage se contente, ne saurait suffire & I'ap6tre. Dans la Cochinchine
septentrionale cependant, on signale la fondation, avec l'approbation
de S. S. Benoit XV, d'une association religieuse pour les indigenes;
le monastire, dedid a. Notre-Dame d'Annam, suit la regle des Cisterciens adaptee aux circonstances et comprend deux pretres, deux
sous-diacres, un clerc tonsur6, un seminariste et une quinzaine de
frires de chceur et de freres lais. (P. sz6.)
Le groupe de l'Indo-Chine occidentale compte 23 800 ooo d'habita'ts
avec r541'92 chrdtiens dont la majorite est en Birmanie maridionale : 6x 158 baptises. Le ch6mage a fait partir de Malacca bon
nombre d'Indiens et deux mille chretiens; c'est une crise terrible
qui jette la chritienti dans la gene et le d6sarroi. De plus, ici comme
partout, chaque chef de mission ne peut s'empocher de rappeler que
% la moisson serait bien plus abondante si les ouvrier s taient plus
nombreux a. (P. 139; cf. p. 129.)
Le groupe de 1'inde s'occupe d'une partie de la population se montant i z24millions d'individus. 11 y a sur ce nombre 35266z qui ont
recu la grace du bapteme. Pondichiry et les districts qui en ddpendent contient i elle seule, pres de 15oooo chr6tiens et Kumbakonam plus de zoo ooo; dans I'Inde, c'est toujours, sinon la famine,
du moins la misere : pas de pluie, pas de rdcolte, cette annee. Aussi
comme consdquence de la nourriture insuffisante et du manque d'hygiene, c'est le pays du monde oh les maladies hpiddmiques : cholera,
variole, fivres de toutes sortes sont le plus frdquentes et le plus
meurtrieres; il y a trois ans, la grippe espagnole a moissonnu 7 millions d'hommes! (P. 150 et z54.) Et toujours a la penurie du personnel s'est fait encore plus durement sentir ». (P. 157.)

-

766 -

En ce qui concerne les etablissements communw le college gend.
zal d'Extreme-Orient contient o09 ilves; le seminaire de Paris et
de Bievres, 141, dont 59 i Paris, 56 i Bi vres et a6 au service de
l'armie. (P.

158 et 159.)

Lucien BOCCLET.

Notice sur fl'Atablissement de la Providence SaintCharles, 3, rue Oudinot, Paris. (Imprimerie de 1'Eure,
6, rue du Meilet, tvreux, 1923.)
La maison de la Providence fut fond6e pour iduquer les petites
filles pauvres qui ont perdu leurs parents. La soeur Madeleine
Vigneux et M. Charles-Eleonore Dufriche-Desgenettes, cure de la
paroisse des Missions (Missions gtrangeres, aujourd'hui Saint-Francois-Xavier), en concurent les premiers, la charitable idle. Le comte
d'Artois, qui, plus tard, en 1824, monta sur le tr6ne de France sous
le nom de Charles X, donna 30 oo francs; M. le cure y ajouta
une partie de sa fortune personnelle, ce qui permit d'acheter, rue
des Vieilles-Tuileries (depuis rue du Cherche-Midi), et d'y recueillir douze orphelines (1820). Trop h I'ttroit- on faisait I'acquisition,
des 1824, d'un immeuble situd o1, rue des Brodeurs (rue Vanneau, 66), qui, ajout ai l'h6tel de la rue Plumet (rue Oudinot), permit d'abriter une centaine d'orphelines, admises gratuitement. En
1834, M. Desgenettes achetait la maison de la rue Traverse (baptisee successivement, rue du Frere, puis rue Pierre-Leroux); c'est
sur cet emplacement que s'ileve l'orphelinat actuel. (P. 16.) A la
mort du vnd6r6 pasteur, qui avait tiC nommi cure de Notre-Damedes-Victoires, 25 avril x86o, il y avait deux cent trente enfants.
(P. 8.)
Les debuts furent assez penibles : la p6nurie etait telle qu'on ne
ponvait servir aux fillettes qu'un potage ou une portion; ces privations mat&rielles 6taient heureusement compenskes par les. consolations spirituelles : I'amour de Dieu, 1'union des coeurs et le bon esprit qui faisaient de l'orphelinat un viritable paradis. (P. 11.) Les
6preuves ne manquerent pas non plus : ce fut la maladic (p. zi),
la Revolution de Juillet (p. 12), le manque de travail (p. 14), le
rencherissement des vivres (p. xo), si bien que certains pessimistes
conseillaient sinoi de fermer l'etablissement, du moins de renvoyer
quelques orphelines. Sceur Vigneux ne le voulut pas et la Fille de la
Charitd, chargee de la cuisine, lui dit un jour : c Je donne depuis
deux rois deux services de haricots par semaine, k toute la maison
et cependant le sac est toujours au meme point! x (P. r5.)
La divine Providence veillait sur son ceuvre. Elle le montra encore k l'occasion de 1'erection de la chapelle. M. Alphonse Ratisbonne, converti miraculeusement i Rome, dans 1'gglise Saint-Andr6
delle Fratte, venait de s'etablir I Paris avec son frire, l'abb6 Th6odore Ratisbonne, aum6nier de l'orphelinat. Un jour, it entendit une
voix, qu'il comprit atre celle de la sainte Vierge : a Qu'as-tu fait
pour me prouver ta reconnaissance? Fais batir une chapelle en
ex-voto du miracle de Saint-Andre. a TP. 19.) II n'eut pas l'ombre
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d'une hesitation quant h l'endroit... et le iz mai 1842 avait lieu
la ceremonie pour la pose de la premiere pierre a la Providence.
(P. 20.) La consecration cut lieu le i- mai 1843, par Mgr Affre.

(P. 25.)
A sceur Madeleine Vigneux (1820-1864), succederent : soeur Ga.
brielle Ducoing (1864-1869); sceur Marthe Goain (1869-1876);
sceur Durand (1877-x878); sceur Duboucheron (1878-1881); seur
Marcellus (1881-1884); seur Clos (1884-1886); sceur Gallard (z88689go); sceur Jacquet (890-1895) ; sceur Moliniere (1895-1898); sceur
Jeantet (1898-19o9); sceur Proquin (1909-920o); et'enfin sceur Brugnot qui c6lebra le centenaire de la fondation Ie ai novembre 1920.
Lucien BOUCLET.

Association des

jeunes Aconomes.

Historique

de

'(Euvre depuis sa fondation (2 f6vrier 1823-2 fevrier

1923) Vendu au profit de 1'ceuvre, 159, rue de 1'Universit., Paris.
C'est le 2 fevrier 1823 que, par une inspiration de Dieu, Mile Duval cut la premiere pensee de l'Association des Jeunes Economes. Le
lendemain matin, elle faisait part de ses projets B ses jeunes amies,
Miles Amelie et Aline Lauras. (P. 9.) Elles s'occuperaient de 1'education des jeunes filles pauvres : quatre furent aussit6t adoptees et
places en apprentissage chez diverses maitresses. Dix mois plus tard,
il y en avait 36; 65 en juin r825; go en x826; zoo en 1827. Les associees augmentalent aussi en nombre et apportaient des ressources
plus abondantes : elles itaient 96o en 1824; x 800 en 1825; 2200 en
1826 et plus de 3 oo0 dbs x829. (P. i-.)
M. l'abbe Mathieu, nomm le premier sup&rieur de l'ceuvre par
Mgr De Qu6len, quitta ses fonctions pour monter sur le siege episcopal de Langres, avant de devenir cardinal-archeveque de Besangon;
M. l'abbe Surat lui succ6da et son premier soin fut de faire nommer une secretaire et une vice-secretaire afin que les diliberations
fussent constatees et exactement consignees sur un registre, et que,
par 1k, la responsabilit6 de la directrice ffit mise k couvert. (P. 13.)
Puis vint la redaction d'un rgglement 6crit Ie It juin 1833. (P. 14.)
Et Gregoire XVI enrichissait cette c institution salutaire et recommandable x par de nombreuses indulgences. (P. 15.) Les enfants secourues passerent de 177 (1833) k 276 (1842); le Pape accordait
alors aux associees le b6n6fce de l'indulgence pleni&re a Particle de
la mort. (P. •o.)
Le Consdil eut bient6t des plaintes de ce que certaines matresses
ou bien ne donnaient pas aux enfants une nourriture suffisante, on
rd~
bien exigeaient d'elles un travail trop assidu en les privant des
santi.
leur
b
et
ge
lentr
a
necessaires
exercices
des
creations et
(P. 22.) On loua un local d'abord k Gentilly (p. 23), puis, I Paris
un
emee, 25, rue de l'Arbalkte (p. 24); le conseil municipal alloua
secours de 3 ooo francs et, cinq ans aprbs, le 6 novembre x84, P'ceure
6tait reconnu d'utilite publique. (P. 25.) De 1849 I x875, on s'eta-
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blit a Conflans. (P. 28 & 32.) Les difficult6s de cette epoque provinrent du deficit qui s'accentuait chaque ann6e (p. 35), de quelques
jeunes filles que la mauvaise conduite et le pernicieux exemple mit
dans l'obligation de placer dans des maisons de correction (p. 36)
et enfin Fobligation de quitter definitivement Conflans oh i'on itait
revenu. (P. 36.) 11 fallait acquerir un immeuble b Paris; apres maintes demarches infructueuses, on trouva un immeuble situd rue de
l'Univeriste, 159, que l'on acheta 520 ooo francs (p. 37) et 1'on sy
installa, apres certaines appropriations, des le ro juin 1884. (P. 38.)
Un don de 5oo oo francs, fait k l'oeuvre, par Mme Boucicaut, permit d'agrandir encore par 1'acquisition de l'immeuble du 157, rue de
1'Universite et contigu a la propri6td d6jk occupee. (P. 43.) A
Mgr Surat, massacr6 pendant la Commune, avait succed6, comme superieur, M. l'abb6 Le Rebours; nommx lui-meme cur6 de la Madeleine en 1872, il ceda ce poste & M. l'abbe Langinieux, plus tard
archevque de Reims et cardinal. 11 eut pour remplagant l'abbe
d'Hulst jusqu'en 1879 oh celui-ci fut nomm6 recteur de 1'Universite
catholique. L'abbW de Courcy fut sup6rieur ensuite jusqu'h sa mort
arriv6e en 1889.
L'ceuvre se continue par le patronage des anciennes eleves qui se
r6unissent tous les premiers dimanches du mois; c'est ainsi que, dans
les annies difficiles dont dipend souvent toute une vie, les enfants
sorties de 1'ouvroir trmuvent auprbs des soeurs, auxquelles la reconnaissance les attache, les conseils et la force que reclament leur faiblesse et leur inexperience. (P. 45.)
Le 22 decembre 1897, 'oeuvre cilebrait ses noces de diamant; et
moins d'un an aprbs, le 28 octobre 1898, la vn&rable fondatrice,
Mile Lauras, allait recevoir la r6compense de sa longue vie tout
entiere consacrie i la charit : elle etait agie de quatre-vingt-sept
ans. (P. 49.) L'Exposition Universelle de 9goo valut & I'etablissement une midaille de vermeil et un dipl6me d'encouragement; en
x904, la perfection du travail des jeunes lingeres etait recompensee
par une m6daille d'or; en 9o5, 1'Acad6mie des Sciences morales et
physiques lui dicemait le prix Jules-Audiou. (P. 5r.) Le don aussi
genereux que d6licat d'une propriet6 dans le Calvados, I Arromanches, permet aux jeunes filles d'aller chaque annee respirer Pair de
la campagne (p. 51), apres leur avoir servi de refuge pendant la
Grande Guerre. (P. 56.)
Esp6rons qu'en cette annee du Centenaire

(182z1-923),

la g6ne-

rositi des bienfaiteurs se multipliera pour couvrir le budget
de 400 ooo francs qui s'accroit sans cesse.

onorne

Lucien BOUCLET.

Saint Vincent de Paul. Correspondance. Entretienr.
Documrents. Tomes IX et X.
Voici la lettre-pr6face de M. Verdier, Sup6rieur gienral- plac6e
en tkte du neuvibme volume :
*

a

Paris, le 8 avril 1923.

c MONSIEUR ET BIEN CHER CONFRkEE (M. Cos.ie),
a Le huitieme et dernier volume de la c Correspondance de saint
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Vincent de Paul 7, vient de paraitre, et avec lui se trouve termine
la premiere partie du travail que vous consacrez au saint Fondateur de la Congregation de la Mission et de la Compagnie des
Filles de la Charite.
1 Par la publication de ses letties, vous vous proposiez de faire
mieux connaitre ce heros de la chariti, g6neralemeut plus lou6 que
connu, et pour arriver plus sfrement k ce but, vous aver preffri, en
lui laissant la parole pour traduire ses sentiments, ses aspirations
et ses desseins, nous donner de lui-m6me un fidele portrait dont it
serait 'auteur. II m'est agreable de vous dire que le resultat a couronn6 votre legitime attente. Dans la a Correspondance ., donpous
venez de terminer la publication, saint Vincent se peint lui-meme
et nous retrace son activit6 qui fut prodigieuse. Desorma:s, qui voudra parlei de saint Vincent pour le raconter et le louer pourra,
grice a vous, puiser a des sources plus abondantes et plus shres.
a Vous n'ignorez pas le favorable accueil que votre publication a
trouve pres de ceux qu'interessent la vie, les ceuvres, les vertus du
saint, comme pris des 6rudits, avides de connaitre, par de nouveaux
et parfois inedits details, le siecle oh ii vecut, les affaires religieuses,
.sociales ou meme politiques auxquelles il fut mele.
e Le public des chercheurs et des lettr6s vous a dit, en de nombreux
articles de revues ou de journaux, sa reconnaissance pour le travail
accompli et ses esp6rances en de pouvelles publications. L'Acad4mie
francaise, en vous attribuant le prix Berger, a ratifile jugement
de ce public special et competent.
a Pour mon compte, je vous dois et volontiers je vous donne un
l1'honneur de not:e
particulier remerciement pour votre beau travail
bienheureux Phre, et je ne crois pas etre temeraire en vous assurant
que la famille de saint Vincent, missionnaires et sceurs, s'unit tout
entiere au temoignage de gratitude que je vous prie d'agrer.
4 Maintenant vous abordez la seconde partie de vos publications :
les entretiens de saint Vincent de Paul, les avis, les ripetitions
d'oraison, les conferences & ses enfants, soit aux Filles de la Charite, soit aux membres de la Congregation de la Mission.
c De grand coeur je benis ce nouveau travail et lui souhaite le
meme bon accueil qu'a rencontre le premier. Mieux encore, je lui
souhaite, non seulement d'interesser, mais aussi d'edifier.
K La lecture de ces entretiens, completant celle des lettres, nous aidera, peut-etre mieux encore que cette derniere, a penetrer dans
I'Ame de saint Vincent. Elle revelera, je crois, a plusieurs, un sairt
Vincent insoupconne, je veux dire un maitre de la vie et de la doctrine spirituelle.
a De ce grand saint les curres exterieures sont ge6nralement connues et admixres, et les ouvrages ne manquent pas qui ont longue.
ment contribue i cette admiration. Mais sa vie interieure, telle qu'il
la concevait, la pratiquait et la prechait, cette vie est rest-e dans
1'ombre, ou h. pen pres.
* On salt que Vincent de Paul est un saint, et volontiers on
ajoute : un grand saint. Mais a-t-il eu une doctrine spirituelle, une
doctrine de saintete? S'il l'a cue, oil la trouver? Quelles en sont les
caracter:stiques? On ne sait pas, on du moins bWen pen, en dehors de
sa famille, pourraient donrer rdponse addquate a ces quest'ons.
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On voit a l'euvre les deux families spirituelles hiritieres de
son charitable esprit, continuatrices de sa feconde et multiple activitY. Mais ces deux families, sceurs et prAtres, ont-elles une vie interieure intense capable de donner satisfaction aux Ames eprises de
devouement et do don de soi, du devouement obscur, qui pourrait
bien itre le meilleur, et de la donation cach6e, qui en devient plus
totale; 6prises de vertu, de la vertu genereuse qui tend vers Dieu
toute Factivite et les energies de l'ime; eprises de sacrifice, du sacrifice quotidien, total et irrivocable; du double amour de Dieu et
des Ames, on mieux du grand et unique amour qui embrasse a la
foisJ.ieu et les Ames; eprises de vie d'union a Dieu, de consecration A Jesus-Christ, de perfection en un mot? Cela, beaucoup l'igno.
rent.
c Desormais, grace h Dieu d'abord, mais aussi grace k vous, grace
a la consciencieuse publication des Conferences spirituelles de saint
Vincent, on saura tout cela, on appreciera l'esprit du saint, on verra
le vrai ressort de sa prodigieuse activitd et I'on apprendra de luimeme que la condition de la vie d'ceuvres est pr&cisement I'intensit6
de la vie intirieure. Mieux connu, saint Vincent sera plus aim6 et,
j'espere, plus imite.
1 Les personnes pieuses, Ames sacerdotales, religieuses ou fideles,
trouveront dans li lecture et la meditation de ces Conferences un
puissant aliment pour la sanctification plus grande et I'elevation plus
haute de leur vie int&rieure; elles y trouveront le secret et le moyen
de la perfection si bien et si doucement prechee par un saint chez
qui tout attire et rien ne rebute. De saint Vincent on a pu dire que
la premiere de ses vertus, celle qui le caracterisait le mieux etait
l'imitation de Jesus-Christ. A son ecole, les Ames pieuses apprendront i imiter de plus pres Notre-Seigneur, parce que, comme leur
maitre et modele, elles auront appris A l'aimer davantage.
a Les directeurs d'ames, eux aussi, y auront grand profit spirituel.
Dans ces entretiens, ils trouveront des lumires tris vives et des
voies sires, dont beneficieront les Ames placees sous leur direction.
Ars artium regimen animarl
m. Certainement saint Vincent ne leur
apparaltra pas comme un novice dans la pratique de cet art dClicat
entre tous les arts.
* Que Dieu benisse le soin pieux et filial avec lequel vous avez
prepare cette edition des entretiens de saint Vincent de Paul! Elle a
le double avantage d'Ctre plus comp!ete et plus exacte que celles qui
Pont pr&cddde. Vous n'avez rien 6pargne pour retrouver tout ce qu'il
6tait possible de decouvrir, et vos recherches n'ont point etd inutiles;
surtout vous avez vise a 1'exacte reproduction des paroles do saint,
et tout nous garantit que vous y avez parfaitement rdussi. Ce double
avantage assurera le succes de votre travail et en est deji une rcompense appreciable.
c Croyez-moi tonjours, Monsieur et bien cher Confrhre, votre tout
devou6 en Notre-Seigneur.
F. V S •DIER,
a SuP. gir.

w
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-Les Filles de la Chariti de saint Vincent de Paul.
Collection : Les Ordres religieux. Chez Letouzey et
An6, 6diteurs, 87, boulevard Raspail, Paris. 1923.
L'auteur de ce volume, M. Pierre Coste, C. M., a su resumer en
quelques pages (I50), une tris interessante histoire des Filles de la
Charit6. De ce livre, on a avoue que, plus on le lisait, plus on pprouvait de satisfaction I le relire ou a l'entendre en lecture publique.
Ce n'est pas qu'il contienne grand'chose de nouveau, non! c'est plut6t
par l'ing6nieuse exposition des faits et le charme du style, d6ponrvu
de toute vaine superfluit6, qu'il captive I'attention. Pour l'historien,
les documents se suffisent b eux-mimes sans qu'ils aient besoin d'etre
entour6s des fleurs d'une litterature recherchee.
Quant i la competence de l'auteur en tout ce qui concerne le Saint,
nous renvoyons k l'eloquent et chaleureux hommage que lui decernait
recemment I'Ami du Clergi.
Le plan de l'ouvrage participe a la clart6 du recit. II se divise
en trois parties : c Origines de la Societ6 des Filles de la Charith x;
K les Filles de la Charit6 en France v; c les Filles de la Charite
dans les pays de Missions a. Le succes a r6pondu au merite de l'euvre; l'ouvrage en ses diverses editions a d6jka t6 tir6 . dix mille
exemplaires et c'est le plus demande de toute la Collection des Ordres religieux, de l'aveu des 6diteurs. Ici encore, M. Coste nous fait
profiter du fruit de'ses patientes recherches, de son culte pour tout
ce qui regarde saint Vincent et ses ceuvres, ainsi que de son inlassable
et 6nergique labeur. Aussi comme par ses publications pr6cedentes :
a Lettres de saint Vincent ;, c Conferences aux Filles de la Charite *; c Conferences aux Missionnaires a; par ce resume de 1' o Histoire de nos sours a et par icelui qu'il prepare (pour la meme ColA•ction Letouzey) sur les Confrires, nous croyons pouvoir dire sans
etre dementi par personne, qu'il a bien m6rit6 de la double famille
de saint Vincent de Paul.
Lucien BoUCLET.

Vie de Jean-Lion Le Prevost, .pritre, fondateur de
la Congrigation des Frkres de Saint-Vincent-de-Paul
(1803-1874), d'aprbs le manuscrit inedit de Maurice
Maignen, complet6 et continu6 par Charles Maignen,
pretre de la meme Congregation, avec pr6face de
S. Em. le cardinal Billot. 2 vol. 6dit6s chez Descl6e,
1o, quai an Bois, i Bruges. 1923.
Jean-Leon Le Prevost naquit & l'epoque de notre histoire peutetre la moins favorable au developpement de l'esprit chritien, le
so ao2lt r8o3, dans la petite ville de Caudebec a gracieusement situde
sur les bords de la Seine en sa partie la plus aime des artistes et
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des archeologues i.. II perdit sa mere dýs sa premiere enfance : il
6tait d'une sante delicate et 16&grement boiteux de la jambe droite.
Vers I'age de neuf ans, ii fut mis en pension; mais eut beaucoup de
peine a s'y habituer; il continua ses etudes comme externe au college
de Rouen jusqu'en 1819. A vingt ans, il perd son pere et devient
professeur de 1'Universit6, d'abord en Alsace, puis 1 Lisieux. 11 vient
ensuite a Paris, dans les bureaux de l'administration des cultes. En
x818, il avait vingt-cinq ans, il se lia avec une colonie de jeunes etudiants angevins, bons catholiques et aussi fervents disciples du romantisme, alors dans tout son eclat. Ayant precedemment resist6 a un
appel de Dieu vers le sacerdoce, il gravit les premiers degris de son
retour i de meilleurs sentiments.
II cherche un confesseur et ne trouve, comme conseillers, ni Lacordaire, ni Lamennais, qui sont a Rome on k Munich avec Montalembert. Victor Pavie dont il subit la bienfaisante influence, F'adresse
i M. Eugine Bor, l'un des reprisentants de 'ecole alors present a
Paris. Celui-ci (notre futur Confrere et Sup~rieur general) lui fait
cordial accueil. Nous avons-fait ensemble plusieurs tours de jardin,
parlant de I' a Avenir a et de ses pires. (P. 21-22.) I1 eprouve des
difficult6s interieures : a Je vois parfois, mais de loin en loin, pour
ne pas voler son temps, M. Bore, yotre ami, il est extremement bien.
veillant pour moi x, ecrit-il. (P. 24.) Ce n'est que dans les oeuvres
de charite que son besoin de se devouer sera enfin assouvi. (P. 30.1
II se marie, par reconnaissance, avec Mile *de Lafond qui l'avait
soigne avec devouement (p. 4o04x); puis il s'occupe activement des
ceuvres naissantes de la Societk de Saint-Vincent-dc-Paul. (P. 42,
cf. p. 59-61.)
Le 4 fevrier j834, a sur la .proposition de Le Prevost, les confbrenciers se mirent plus specialement encore sous la protection de ce
grand saint (saint Vincent de Paul), en ajoutant a la priere Veni
Sancle l'invocation Sancte Vincenti a Phido, ora pro nobis, et en d6cidant de cle6brer desormais sa fete, le 19 juillet de chaque annie v.
(P. 63.) Ce fut encore lui qui les determina a adopter le nom de
£ Conference de Saint-Vincent-de-Paul.
a
Us entreprennent de moraliser les jeunes detenus (p. 65) et lentreprise, des le debut de 1836, est dite c La Maison des OrphelinsApprentis i. (P. 66.) Aux moyens ordinaires de procurer des ressources pour les oeuvres de charit6, M. Le Prevost tenta d'ajouter
le produit du travail de ses enfants, en entreprenant la reimpression
de la Vie de saint Vincent de Paul, par Abelly, contemporain du
saint. Elle est demeuree la plus tdifiante et la plus intiressante.
Elle n'avait point &et riimprimee et 6tait devenue introuvable. La
composition typographique et l'impression furent executoes par les apprentis orphelins, et 1'edition fut publiee sous le patronage de la
Congr6gation de Saint-Lazare et celle des Filles de la Charite.
(P. 67-68.) Un intiret particulier s'attachait & cette edition nouvelle :
elle contenait I la fin du second volume ]a Vie de M. Aiwmras, successeur de saint Vincent de Paul, publiee pour la premiere fois, par
une faveur particulire du superieur de MM. les Lazaristes. Cette
Vie est prc&6de d'un court avertissement, oeuvre de M. Le Prevost.

(P. 68.)
La Conference se fractionna en conf6rences partielles, enveloppant
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de ses riseaux le monde entier; ce fut la veritable creation de la
Societ6 de Saint-Vincent-de-Paul; elle est due, en grande partie,
a
M. Le Prevost. Disons-plus exactement, qu'inspirE par une sainte
Fille de la Chariti, tendre amie des pauvres, M. Le Prevost fut en
realit6 l'instrument principal dont Dieu se servit pour la propagation de cette grande oeuvrq. (P. 75-76.) a Ce n'est pas moi, disait-il,
en effet, qui ai songe i dedoubler la Conference, e'est la soeur Rosalie : elle y tenait absolument et on ne pouvait pas contester sa
competence. * (P. 77.)
Le 17 fivrier 1838, il &crivait i M. Levassor, a propos de la section des Missions : a Elle s'assemble chez les Lazaristes, pres des
reliques de notre bienheureux patron saint Vincent de Paul; nous
esperons que cela lui portera bonheur, et que 1'esprit de charit6 sera
an milieu d'elle. Je la recommandp ainsi que toutes les autres a vos
charitables prieres. * (P. 85.) Et le 21 juillet 184a : aNos petites
ceuvres vont toujours assez bien. Avant-hier, notre saint patron nous
avait reunis en grand nombre i sa chapelle; l'assemblie etait comme
ih !ordinaire tres 6difiante et pleine de consolations. Quatre prelats
r4unis, les bonnes filles de Saint-Vincent, les prEtres Lazaristes et
tous les s6minaristes, martyrs-aspirants, et nous, enfin, qui aimons un
peu aussi notre divin Maitre; tout cela n'avait qu'un cceur et qu'une
Ame. Assurement Dieu etait au milieu de nous. v (P. 86.)
Au mois de juin 1856, Mgr Dupuch dirigeait de nombreuses caravanes des membres des Conferences de Bordeaux se rendant en pklerinage k Buglose et au vieux chane de saint Vincent de Paul. Quelques jours apres, Mgr d'Alger rendait sa belle Ame i Dieu, comme
s'il n'eft quitt6 Notre-Dame de Buglose et le Berceau du bienheureux ap6tre de la Charite, que pour rejoindre an ciel la Vierge Marie,
et Vincent de Paul qu'il venait de glorifier sur la terre une dernibre
fois. (P. 91-92.)
M. Le Prevost cut une action douce, patiente et efficace sur le retour , Dieu de Maurice Maignen qui lui fut adresse par erreur;
voici comment M. Maignen raconte le fait : a Dans un de-ces moments d'amertume que subit le ca r du jeune homme igar6 loin de
la voie v6ritable, le nom de la Socite&de Saint-Vincent-de-Paul me
reint subitement k l'esprit. L'id&e de m'enquerir i son sujet s'empara aussit6t de moi et je r6solus de savoir oi pouvait Ctrele sigge de
cette Societe dont je connaissais le but, mais dont j'ignorais l'organisation. Je pensai trouver ais6ment ce renseignement & la chapelle de
la rue de Sivres, oh je savais que l'on gardait la ch&sse de saint
Vincent de Paul. C'tait un souvenir de mon enfance, et peut-6tre
aussi un fait providentiel. Ma mere m'avait conduit k la procession
solennelle qui eut lieu en z830, pour la translation des reliques de
saint Vincent de Paul. Le souvenir de cette curimonie 6tait encore
present I mon esprit, quoique alors je fusse k peine ag6 de huit ans.
Je me rendis done k cette chapelle et le bon Dieu permit que je
m'adressasse k un bon frere Lazariste tres mal informS. II m'expliqua k tort comment la Socidet de .Saint-Vincent-de-Paul remontait
au temps mme de saint Vincent, et s'itait maintenue jusqu', nos
jours. I1 me dit que cette Societe se r6unissait toutes les semaines
en leur maison, ce qui etait vrai seulement pour la section des Missions. II ajouta que M. Le Prevost, qui demeurait rue du Cherche-
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Midi, 98, etait son president, ce qui etait inexact. Le president de
la Conference de Saint-Vincent-de-Paul quise reunissait chez MM. les
r

Ferrand de Missol qui fut ordonnd pretre
Lazaristes, etait le D
quelques annes apres. Je fis plus tard la conuaissance de ce v6enra-

ble Monsieur, et je constatai une fois de plus Faction de la Providence, car si le bon frere Lazariste ne s'dtait pas tromp6 et m'avait
adress &blni, je suis persuade que je ne serais pas retourn le voir.
Le bon Dieu aurait-il eu la patience de me poursuivre encore? Mais
le bon frire, inspird par la misericorde du Seigneur, qui me conduisait par la main comme un petit enfant, se trompa done et me
aonna... I'adresse de M. Le Prevost. a (P. 94-96.)
La charitd de- M. Le Prevost envers les pauvres ne se rebutait de
rien : deux vieilles femmes, la fille et la mere, autrefois assez k
l'aise, etaient a tombdes dans la misere la plus profonde. Elles
etaient presque abandonnees- dans ce quartier Saint-Sulpice, pourtant
si charitable, i cause de leur fierti et de leur humeur sauvage, qui
avaient lassd toutes les Dames de Charit6, et jusqu'aux Sceurs de
Saint-Vincent-de-Paul a; il reussit a les ramener & Dieu. (P. 122.)
Dans les seances qu'il preside, ii a tqrmine par une loterie d'objets
d'utilite et d'agr6ment, suivie de la priere : 'Ave Maria et les trois
invocations a Marie concue sans pech6 et k saint Vincent de Paul, cc
sont, avec le port de la Mddaille miraculeuse, les signes de I'union
des membres de 1'Association x. (P.
14.) II savait consulter prudemment : a I1 soumit son projet (d'Association pour la consolation des
pauvres), k M. Etienne, le digne successeur de saint Vincent de Paul,

alors superieur des Lazaristes. II prit aussi i'avis des Filles de la
Charitd qu'il consultait pour toutes les oeuvres et qu'il considerait
*comme particulidrement eclairees sur les besoins spirituels et temporels des pauvres ainsi que sur les moyens les plus slrs d'y remedier. N (P. 125.) Cette association prit le nom difinitif de SainteFamille. (P. 126.) Aux seances, c des siiges etaient reserves aux
Sceurs de Charite, qui consentirent a honorer de leur assistance la
premiere reunion de la Sainte Famille, dont elles avaient encourag6
la creation a. (P. 127.)
Puis il fonde la Caisse des loyers en 1846. (P. 131-) e Ce fut sans
tradition, ni science de la vie religieuse que (lui et ses premiers disciples) se sont formes en Congregation et firent, sans noviciat proprement dit, l'apprentissage de la vie commune. Mais le fait le plus
extraordinaire et le plus frappant de leur histoire, c'est la rencontre
d'hommes si divers d'Age et de pays en un meme lieu, la chapelle
oh reside le corps de saint Vincent de Paul. a (P. 139.) a Un matin,
en sortant de la chapelle des Lazaristes, M. Le Prevost fut accost6
par un membre de la Conference d'Angers, venu tout exprds & Paris
avec l'autorisation de son 6v&que, pour converser avec M. Le Prevost
sur la creation d'une societd religieuse consacrde au soutien des oeuvres de charite, qui p6riclitaient faute d'agents enti6rement libres et
d6vouds 2 (p. 14r) : c'etait Clement Myionnet qui avait fait ses etudes k Beaupreau et devait devenir le
premier frere a. (P. z44.)
Le paragraphe 55 est intitul6 : a Pres de la chisse de saint Vincent de Paul. a (P. 16r.) M. Myionnet va done voir M. Le Prevost
qu'on lui a designe comme petit, maigre, boiteux et marchant avec
une canne. II assiste (lui avait-on dit encore) tous les jours h la messe

-

77 5 -

k la chapedle des Lazaristes, h sept heures; i] communie tous les
jours et reste a la messe de sept heures et demie pour faire son action de grices. a A partir du jour oh ces renseignements m'avaient
.cte donnes, ecrit M. Myionnet, je ne manquals pas d'aller a la messe
chez les Lazaristes. En effet, comme le concierge me 'avait indique,
je vois venir k la chapelle un monsieur tel qu'on me I'avait dCoeint.
La deuxieme messe achevee, il se retire. Je le suis et I'aborde, lui demandant de l'entretenir d'une affaire importante. I m'emmene chez lui,
et, Pun et l'autre, nous nous communiquons nos pensies. * (P. 163.)
e Quelques jours apres, continue M. Myionnet, je fis mes adieux a
ma famille et revins a Paris oh j'arrivai k quatre heures du matin.
Je descendis a 1'h6tel des Missions etrangeres, et me rendis k la
messe de sept heures k la chapelle des Lazaristes; j'y trouvai M. Le
Prevost En sortant de la messe, nous entr&mes dans un petit parloir oh, apres nous etre embrasses avec effusion, je lui dis que le
grand sacrifice etait fait, et que j'6tais tout a lui et pour toujours. *
(P. z65.) Et M. Maurice Maignen conclut : a La chapelle des Fils
de Saint-Vincent-de-Paul oh repose le corps du saint, proclam6 par
le Souverain Pontife a Patroh universel des (Euvres de charit6 a
fut le rendez-vous marque par la divine Providence pour les premiers
Freres de Saint-Vincent-de-Paul, jusque-I& inconnus les uns aux autres. Ce fut sur le seuil de cc sanctuaire b6ni que le premier frere
rencontra M. Le Prevost; c'etait la qu'avait trouv6 le chemin qui le
conduisit k M. Le Prevost, le premier novice qui devait bient6t les
rejoindre. Aucun d'eux ne faisait partie de la reunion intime qui
avait choue. a Les choses de Dieu se font par elles-memes, a dit
saint Vincent de Paul; et la vraie sagesse consiste k suivre la Providence pas a pas. Qui s'empresse, recule aux choses de Dieu.
(P. r65.)
Sur le cahier des proc`s-verbaux, M. Le Prevost ecrivait a la date
du 1e mars 1845 : c J. M. J. Sancle Vincenti a Paulo, ora pro nobis.
Les freres Myionnet et Gardes prennent possession d'une maison,
rue du Regard, z6, loude par la Societe de Saint-Vincent-de-Paul
pour la reunion des apprentis qu'elle patronne. Les deux freres donneront leurs soins h ces enfants et assisteront aussi l'ceuvre de la
Sainte-Famille fondee par la Conference de Saint-Sulpice. a C'est
1'acte de naissance de la Congregation des Freres de Saint-Vincentde-Paul. (P. 172.) Un peu plus loin, M. Myionnet notait : c Mgr Angebault est ici. II viendra demain matin nous dire la messe k la
chapelle des Lazaristes. II binira notre pauvre petite Communaut4
naissante. II viendra bUnir son berceau, notre maison. II faut avertir
M. Gardhs. Le lendemain, k sept heures, j'ftais a la chapelle des La.
zaristes. M. Le Prevost s'y trouva; mais M. Gardes n'y vint pas. Un
jeune homme, ami de M. Le Prevost, s'y trouva a sa place. Ce jeune
homme 6tait M. Maignen qui, dix-huit mois plus tard, fut le premier
qui vint s'adjoindre i nous. (P. r73.)
Par une faveur insigne, la chisse de saint Vincent de Paul fut
de6ouverte exprbs pour nous. Nous conduisimes (Monseigneur) rue
du Regard, r6. II nous laissa tout embaumbs de ses saintes paroles.
C'est du jour oh notre petite Communaute fut b6nie par Mgr Angebault, iveque d'Angers, que date. le commencement de sa fondation. C'6tait le 3 mars 1845. (P. 174, cf. p. 176.)
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M. Myionnet vit en ermite (p. 175-182), en attendant que M. Le
Prevost puisse venir le rejoindre : ce dernier consultait a sur la con.
duite qu'il devait tenir pour se separer de sa femme et venir habiter
rue du Regard a. (P. 183.)
M. Le Prevost avait requ c de Notre-Seigneur la revelation de sa
mission pour I'etablissement des Freres de Saint-Vincent-de-Paul n,
il en fit confidence a un matin, en revenant d'entendre la sainte
messe '. (P. 195.) a Le principe de l'abandon total et de la confiance
tranquille (des premiers Freres) etait le m6pris d'eux-memes, conformiment a 1'esprit de leur pere et de leur maitre, saint Vincent
de Paul. > (P. 196.) Aprbs m6re reflexion, ils se dicident i une demarche officielle a l'archevech6 de Paris : leur c conviction fortifibe
par la priere et par les meditations longtemps repetees aupris des reliques du grand ap6tre de la charite, saint Vincent de Paul, les d6termina a s'ouvrir au pontife qui gouvernait alors le diocese,
Mgr Affre z. Quelques temps apres, ils vont a faire visite a
M. Etienne, superieur general des Lazaristes, a qui M. Le Prevost
avait confi6 depuis longtemps le d&sir de voir une Congregation
d'hommes ressemblant a celle des Filles de la Charit6. M. Etienne
(les) accueillit avec sa bonte ordinaire, (les) encouragea et (leur)
dit que la charit6 par les ceuvres etait appelee a contribuer beaucoup,
de notre temps, a ramener les ames i Dieu; et lui, successeur de
saint Vincent de Paul, (leur) donna sa benediction. a (P. 197.) Ils
avaient voulu e demander la benediction de leur premier pasteur, puis
celle du successeur de saint Vincent de Paul, leur pere bien-aime
(ibid).
A I'exemple de saint Vincent, M. Le Prevost conseille a M. Maurice Maignen qui devait etre le troisiime Frire de Saint-Vincent-dePaul, le pelerinage de Notre-Dame de Chartres.-(P. 218.)
Apres la meditation, les trois premiers Frires c recitaient en commun l'oflice de la sainte Vierge, puis ils se rendaient k la chapelle
des Lazaristes pour entendre la sainte messe : leurs prieres etaient
peu distraites, leur coeur se repandait devant Dieu avec plenitude et
abondance, privilege de ceux qui viennent de tout quitter pour Lui.
disormais leur seul amour et leur unique bien s. (P. 231.) Le
18 avril 1847, a dimanche du bon pasteur, fete de la translation des
reliques de saint Vincent de Paul, la sour Geray vient trouver M. Le
Prevost et lui offre de lui conceder la jouissance d'une maison, a
Grenelle, rue du Commerce, 75 (aujourd'hui 79) i. (P. 24o.) Le
premier chant du patronage, compose cette meme annee, par M. Maignen, avait pour refrain :
a Bon saint Vincent, Marie 6 notre Mere,
Priez pour nous;
Nous benirons jusqu'k I'heure demiire
Vos noms si doux! 3 (P. 323.)
Ce patronage de la rue du Regard fut reform4 (p. 245) et rCorganise (p. 248) : on y celebra pour la premire fois la fete de saint
Vincent de Paul, le dimanche 2o juillet 1845; c'etait la premiere
fete un peu solennelle. Voici en quels termes un enfant du patronage, devenu peu apris Frire Lazariste, racontait en 1847, l'origine
de la petite conference : . M. I'abbe Gaduel fit une petite instruc-
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tion sur la vie et les vertus de (saint Vincent), k tons les apprentis,
patronnes par la SociCt de Saint-Vincent-de-Paul. Son discours porta
principalement sur sa charite des sa jeunesse. Pendant ce discours.
notre bon directeur (M. Myionnet) concut un dessein dont il nous
fit part quelques jours apris. Voici ce qu'il nous dit : a Mes chers
enfants, lorsque I'abbe Gaduel parlait, une pensee m'est venue i
1'esprit; c'est que, vous aussi, k I exemple de saint Vincent de Paul,
vous pourriez soulager les pauvres selon les moyens que vous en
avez. Qu'il serait beau de voir les pauvres secourus par des enfants
pauvres. Voilk done ce que j'ai pens : vous pourriez, chaque dimanche, faire une petite quete entre vous; avec le produit de cette
quite, il serait achete des bons de pain que vous-mrmes, accompagnes
d'un membre de la Conference Saint-Sulpice, porteriez aux families
pauvres. Vous voyez, mes chers enfants, que vous aussi, pouvez secourir les pauvres, et soyez assures que vous aurez votre recompense,
car Jesus-Christ a dit qu'un verre d'eau froide donn6a
un pauvre
en son nom, ne restera pas sans recompense. a Le jour de Noel de
la- mzme annee, nous pr6parant a assister a la messe de minuit qui
devait etre chantee dans la chapelle des Lazaristes, notre directeur
nous annonca qu'une petite conference devait etre formbe. Ainsi commenga cette cuvre qui a fait tant de bien; mais admirons comment
elle avait commence petitement malgr6 un accroissement de six membres en six mois que notre jeune Frere Lazarisie estime considrable. P (P. 255-.
L'annee 1846, vit apporter a certaines ameliorations a I'action religieuse dans le patronage. M. Rousseau, pretre de Saint-Lazare, donna
assez reguliirement les soins de son ministire aux apprentis ..
(P. 256.) Le devouement des pretres de Saint-Lazare, qui se consacraient h I'ceuvre avec un zAle persiverant, demandait depuis longtemps de la part des patronn6s un t6moignage de reconnaissance. Le
jour de l'Epipflanie, 1848, apres la messe, les apprentis se rendirent
en grand nombre & la Maison de Saint-Lazare, accompagnes de plusieurs membres de la Societe de Saint-Vincent-de-Paul. MM. Rousseau et Stanowitsch. Laiaristes presenterent les enfants i M. Etienne,
superieur gneral, qui les rebut avec bont4 et rdpondit avec emotion
au compliment que lui adressa.l'un des apprentis. Apris avoir renouvele la promesse de continuer k P'oeuvre le concours de ses pretres, et
apres avoir exprime toute sa sympathie personnelle pour 1'institution,
le vindre superieur g6ne&al termina son allocution par ces paroles :
aJamais je n'ai ressenti une plus vive joie, -ni apprecie autant qu'anjourd'bui la grAce que Dieu m'accorde, bien que j'en sois indigne,
de remplir la chaire de saint Vincent de Paul, puisqu'elle me procure en ce jour, .mes enfants, le bonheur de vous benir tous et avec
vous l'ceuvre si utile et si belle du patronage. * (P. 258, cf. p. 317.)
1 L'arriv6e de M. Paille qui fut le quatriime Frere de SaintVincent-de-Paul et qui avait 5 ou 6000 francs de rente, fut un vritable coup de la Providence pour combler le deficit de r 500 francs
et pourvoir
I'texistence de quelques frkres qui nous arriverent pen
de temps aprks. a (P. 263-.
Les Freres de Saint-Vincent et la Revolution de 184 8 : A I'exempie de saint Vincent de Paul, envoyant ses pretres, ses Freres et ses
Filles de la Charite braver la mort pour rechercher-et soulager les
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blesses et les mourants sur les champs de bataille, les Frires de
Saint-Vincent-de-Paul sont destines a recueillir, au milieu de luttes
de plus en plus meurtrieres, les victimes de !a guerre sociale et de la
guerre & Dieu. » (P. 297.)
L'aeuvre de la c Marmite des Pauvres * remontait h saint Vincent
de Paul, M. Le Prevost fonda le premier a Fourneau economique
de Saint-Vincent-de-Paul .. (P. 333-335.)
a L'evenement le plus considerable de l'annie 1849, c est la concession faite aux Freres de Saint-Vincent-de-Paul de garder le saint
Sacrement dans leur petit oratoire de Grenelle, c'etait le 15 octobre,
jour oi 1'Eglise celebre la fete de sainte Therese, auteur de cette
belle parole : a Oh! si lon savait quel grand 6v6nement c'est pour
a le monde qu'un tabernacle de plus sur la terre! N (P. 353 et 360.)
En x85o, le premier pr&tre de la Congregation se joint t eux, et ce
pretre est Henri Planchat, un ap6tre et un martyr ! (P. 356). Une
de ses sceurs, Fille de la Chariti, aurait voulu qu'il entrit chez les
Jesuites on chez les Lazaristes. (P. 369.) Mais c'est lui qui la dirigea et lui kcrivait le 5 juin 1863 : a Si enfermee que tu sois dans
ce tombeau de la rue de la Caserne, tu connais n6anmoins k Blidah
quelques ames pieuses : engage-les h faire avec toi le mois du Sacr&Coaur. o (P. 377 en note), cf. p. 368-384. 11 avait temoign6 des sa
plus tendre enfance des dispositions peu communes pour la piet6 :
sa smeur, Fillee de la Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul, a raconte i
ce sujet des traits qui ne sont pas indignes de la vie des plus grands
serviteurs de Dieu. (P. 373-)
Rue de l'Arbalete, oh s'etait fond6 un orphelinat, a M. Lantiez,
plus tard notre superieur general, 6crit M. Myionnet, me donnait
l'exemple (de la sainte indifference dans les emplois). Arm6 d'un
grand balai et d'un immense tablier vert, il ne faisait pas de difficult6 de faire le dortoir des enfants tous les matins. Aussi, un jour
que je conduisais une Sceur de Saint-Vincent-de-Paul, superieure de
1'Asile de la rue Pascal, je trouvai au dortoir notre bon abbe Lantiez qui, ce jour-lk comme tous les autres jours, faisait le balayage,
aide d'un ou de deux enfants. En se retirant, la bonne soeur me dit :
" Avec de pareils pr&tres, je comprends qu'on fonde une commu" naut,! a (P. 394-)
Dans son rfglement, M. Le Prevost s'autorise de l'exemple de saint
Vincent qui, dit-il, c a tolCre que le d6pouillement extdrieur des biens
ne fft pas absolu; on le tolere aussi en divers lieux, de notre temps,
mais c'est pour l'extirieur seulement, pour m6nager l'esprit antixeligieux des families et pr6venir les imputations contre les communautis, mais au fond le principe reste immuable, le dipouillement
indique par le Sauveur doit etre consomm6 de coeur, franchement et
sans d6tour i. (P. 4o7-408.)
Les d6fections nombreuses qui se produisirent au debut tenaient
Sce que jusque-li 1' engagement dansla Communaute ne consistaitque
dans de simples promesses d'une annie qui n'avaient pas force de
vaeu et, par consequent, laissaient chacun libre de sortir quand il
voulait 0. (P. 14o.) Les premiers vceux eurent lieu, le 8 octobre 1852,
vocux de devotion, qui ne tombaient pas sous la loi concernant la
profession religieuse. (P. 413-414.)
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Procession de l'Assomption : la statue de la sainte Vierge a pla.
cee sur un braricard fut port6e par les jeunes ouvriers du patronage.
Une banniere de saint Joseph, patron des ouvriers chritiens, ouvrait
la procession formee par tous les apprentis. L'aum6nier de la maison,
M. Rousseau, pretre Lazariste, accompagn6 de plusieurs ecclesiastiques, fermait !a procession, qui fit le tour de la cour en chantant les
litanies de la sainte Vierge. On plana la itatue dans la niche disposee au fond du jardin, oh eile fut benite apres une pieuse exhortation i. (P- 437-)
Une vocation etait venue Lonsoler le coeur de I'aum6nier : CC'tait
Fun des premiers membres de la Petite Conference de Saint-Vincentde-Paul, qui se faisait Frere Lazariste. > (P. 448.)
Une chose laissait i desirer, icrivait M. Dedoue, vicaire general
charge des ceuvres du diocese, a c'est que les pretres qui font partie
de la Communaut6, y aient une position moins anormale v. (P. 589.)
M. Le Prevost avait ete rassur6 par le saint cure d'Ars qui lui avait
L'oeuvre reussira certainement! v et lui avait conseill6 une
dit :
visite a l'archevech6 aprbs avoir fait prealablement une neuvaine an
Saint Esprit. (P. 592 en note). Mgr Angebault trouva la solution :
M. Le Prevost entrerait dans les ordres sacres. (P. 6ox.) Le 22 septembre 86o, il recevait le diaconat dans la chapelle des Lazaristes,
rue de Sevres; li oh il avait rencontre ses deux premiers compagnons
et oh, dans ses longues priares au pied de la chisse de saint Vincent
de Paul, il avait convu la premiere id4e de l'Institut. (P. 604.) II fut
ordonn6 pretre dans la chapelle de Notre-Dame'de-la-Salette, le
22 decembre x860 et l'on s'appliqua des lors a la formation de petits novices ecclesiastiques. (P. 607-608.)
Le second volume nous montre dans quel esprit ,M. Le Prevost
dirigeait ses subordonn6s : on nous donne k cette fin des extraits de
ses lettres (p. 5-48) et de ses avis aux communaut6s d'Amiens et
d'Arras. (P. 48-73.) Les chapitres suivants sont un apercu des aenvres ouvrieres (p. 73-126); une importante biographie du P. Hello
des euvres
(p. 126-157) ; puis on nous fait suivre le d4veloppement
(p. 183(p. 157-183; 196-228; 297-306) ou les difficultes rencontrees dernieres
196; 253-268; 334-415) et, enfin, l'auteur nous retrace les
de
annies du fondateur pendant lesquelles eurent lieu : la ridaction
la Constitution (p. 306-317); son voyage k Rome (p. 317-326) ; la
premiere approbation de l'Institut (p. 326-334) ; sa demission (p. 391seconde approbation
398); sa etraite & Chaville (p. 469-498); la
(p. 408-505) ; ses derniers jours et sa mort. (P. 505-517-)
L'epilogue nous montre i l'ocuvre ses successeurs, la mort des fondateurs et la r6forme mouvement&e de Pie X. (p. 517-532-)
Nous nous contenterons de relever quelques passages ayant trait i
la Congregation de la Mission. Nous lisons page 186 : a On cut
l'id6e de composer quelques sujets de miditations pour les fetes propres a la Congr6gation. M. Planchat en ridigea deux dat6es du ig
et du 27 septembre i86x . (en note) : a Une dicision du Conseil du
anniversaire de
3 octobre 1860 avait demandS que le 27 septembre,
la mort de saint Vincent de Paul, l'oraison et la lecture spirituelle
deuxieme
se fissent sur notre saint Patron. On venait de c6lEbrer le
.
centenaire de sa bienheureuse mort.
saint VinP. 30o : 9 Pendant la neuvaine preparatoire i la fate de
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cent de Pau2, des prieres speciales furent ordonnees cette annee-1l
(1868), pour affaires importantes de la Communaut6e ; c'est evidemment la ridaction des Constitutions qui 6tait la premiere en cause.
P. 356 : § 277, intitul, : Fete de saint Vincent de Paul. - On congoit facilement que la fete de saint Vincent de Paul, celebree en cette
annie 1870, ait en un caractere unique. La grand'messe fut chantie k
Chavile par Monsieur lesuperieur du grand seminaire de Versailles;
M. Codant, ami de la Communaute, donna le panegyrique de saint
Vincent de Paul, le soir. La nouvelle de la ddfinition du dogme de
F'infallibilitt du Pape, proclamee la veil!e par le Concile du Vatican, arriva dans la matinee; un des jeunes diacres qui se prEparaient
alors a 1'ordination, 6crivit en ces termes a M. Chaverot : a Le Pere
superieur me charge de vous dire combien votre derniere lettre lui a
fait plaisir; elle contenait l'annonce et les details d'une definition
trop soubaitee chez nous pour n'y pas causer une joie des plus vives.
Des le jour de la Saint-Vincent-de-Paul, quelques instants apres la
grand'messe, M. Maignen apportait un telegramme de M. S...:
i Te Deum, I'infaillibilit6 est proclamee; deux non placet seulea ment. *
P. 360 : c Nous donnons seulement quinze ou seize de pos freres I
l'ambulance (on est en I870) avec quelques membres de nos conferences ou de nos cercles et quelques rc;Igieux Lazaristes.
P. 377 : 9 Comme c'etait la Congregation qui s'etait chargee d'organiser !a septieme ambulance, en 1870, avec M. de Melun, lfs superieurs des Lazaristes s'adressaient a M. Le Prevost pour avoir des
nouvelles des leurs. x
P. 477 : a Le lendemain de la fete de saint Vincent de Paul 1871,
quand M. Chaverot entra dans sa chambre, M. Le Prevost lui dit avec
une gracieusete maligne : , Mon fils, je vous permets de vous asa seoir. r C'est une forme de langage qu'il emp'oie volontiers, mais
toujours en plaisantant. Puis it mit une heure et demie a expliquer ce
qu'il faudiait dire dans trois lettres qu'il chargeait M. Chaverot
d'ecrire. C'est l'effet de sa lenteur et de son habitude de meler a ses
explications beaucoup de r6cits s'y rattachant. L'une de ces lettres
avait trait a une oeuvre pleine de difficultes et de deboires; en les
exposant le bon Pere disait : a Peut-etre ai-je et6 un instrument im" propre et infiddle? J'espere cependant que le bien en sortira, a la
i fin. w Ces lettres Rtant faites, M. Chaverot les apporta a M. Le Prevost : elles 6taient pleines d'incorrections, raconte leur auteur, une
entre autres qui etait adress6e a un eveque de la Congregation de la
Mission (Mgr Delaplace, vicaire apostolique de Pekin, alors present a
Paris). J'offris de la regommencer. Non, mon fils, ce bon Seigneur dira : a Voila des gens mois habiles que moi, ils appartiena nent & une Congregation de dernier ordre. > Eh, bien! je a'accepte,
c'est la v6rit6. *
P. 493 : A II fut question assez serieusement d'une fondation en
Angleterre. Mais M. Le Prevost fit repondre : a Nous aurons tout
g gagnm si nous savons prier et attendre, disant comme saint Vincent,
* notre Pire : c Dans les affaires de ce monde, moins il y a de
a l'homme, plus il y a de Dieu..
P. 496 : c Mgr Guib:rt, archeveque de Paris, appuya trts chaude-
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ment les demarches faites k Rome pour nous obtenir la faculti de
suivre 'Ordo des Lazaristes. 3
P. 515 : c Lors des obseques de M. Le Prevost, le Bulletin de
PUnion, du 7 iovembre i•74, notait : a Nous avons :emarque, parmi
a les membres du clorge, des delegues des pretres de la Mission. a
Lucien BOUCLET.

J.-M. PLANCHET, C. M. Guide du Touriste aux monuments religieux de Pikin. Imprimerie des Lazaristes du
Petang. 1923.
La vue du Petang i vol d'oiseau donne l'impression qu'on se trouve
en face d'une ville bien ordonnie avant pour centre la magnifique cathedrale. Le plan general de Pekin et de sa banlieue que 1on nous
pr6sente ensuite permet de situer cette petite ville dans l'immense
capitale de la Chine. Le mot a Petang ., nous dit l'auteur, signifie
a 6glise du Nord 3. L'origine de l'6tablissement remonte a 1693 et i
Fempereur Kang-si qui la leur ceda en reconnaissance de ce que les
missionnaires l'avaient guiri de la fiLvre au moyen de pites medicinales et de quinquina. Viennent ensuite plusieurs portraits de personnages ayant sejournd plus on moins longtemps au Petang; l'un
d'eux fut, pendant une douzaine d'annies, le peintre officiel de 1'empereur Kang-si : en 1723, quand il quitta Pekin, il emmena avec lui
cinq jeunes gens avec lesquels il alla fonder i Naples a le College
de la Sainte-Famille i on 1 des Chinois ., pour la formation de pretres indigenes destines aux Missions de Chine; son institution dura
jusqu'en 1888. Nous voyons ensuite la reproduction d'un calice, d'un
ciboire et d'un ostensoir donnes par le roi Louis XVI et la reine
Marie-Antoinette aux premiers Lazaristes venus I Pekin en 1785 : ces
objets sacres sont encore dans la sacristie du Petang.
Puis, nous voyons d6filer tons les grands missionnaires ou les plus c&Ibres parmi les ministres de France, P6kin. C'est d'aboid S. G. Mgr Joseph Martial Mouly qui eut le merite de restaurer les ~euvres apres
la guerre de 186o; M. Evariste Huc, I'immortel auteur des Souvenirs
d'un voyage en Tartarie,et de l'Empire chinois qui avait visiti le
Thibet bien avant ceux qui se disent aujourd'hui les premiers i avoir
pu y penetrer; M. Armand David, notre savant confrere, explorateur
et naturaliste, auteur de Voyage en fMongolie, Journal de man troisitme voyage dais l'Empire chinois, de Plantae Davidianae, etc.,
dont on peut encore admirer les nombreuses decouvertes an Museum
d'Histoire naturelle, a Paris; Mgr .Delaplace, reprisentW d'abord
seul, puis au milieu de ses missionnaires, fondateur des Sceurs de
Saint-Joseph.
Le P&tang actuel ne remonte qu'* 1887, 6poque oh nous dftmes
ceder le vieux terrain a l'imperatrice douairiire Tze-hsi qui voulait
y fixer sa demeure; pour dedommager la Mission, le gouvernement
iapirial donna en 6change r'emplacement actuel oti les nouv-aux bautments furent construits aux frais du Tresor imperial, ce cr ' ontenta
tout le monde. L'album nous fait parcourir toute la propr'
depuis
la cathedrale, la cour d'honneur et le siminaire jusqu'I son bercead,
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l'imprimcrie et la tapisserie. 11 nous sen meme de la litterature :
la Messe au Petang, par Pierre Loti, venu Ik (c'est lui qui le dit),
pour voir le spectacle de la sortie : a C'est une occasion unique de
voir quelques-unes des belles dames de P6kin. Et elles 6taient bien
li deux on trois cents eltgantes, qui commenoaient de sortir avec lenteur, sur leurs pieds trop petits et leurs chaussures trop hautes. Oh!
les 6tranges minois fardes et les etranges atours, 6mergeant a la file
par la porte itroite. Ces coupes de pantalon, ces coupes de tunique,
ces recherches de*formes et de couleur, tout cela doit etre millenaire
comme la Chine, et combien c'est loin de nous!.On dirait des poupies d'un autre monde, echappees des vieux paravents ou des vieilles potiches pour prendre realite et vie sous ce beau ciel d'un matin
d'avril. I1 y a des dames chinoises aux orteils d6form6s, aux invraisemblables petits souliers pointus; pointus aussi leurs catogans tout
empeses et tout raides qui se relevent sur leurs nuques comme des
queues d'oiseau. II y a des dames tartares de cette aristocratic spiciale qu'on appelle a les huit bannieres »; elles ont les pieds naturels, celles-ci, mais leurs mules brodees posent sur des talons plus
hauts que des ichasses, leur chevelure est etendue, devidte comme
un echeveau de soie noire sur une longue planchette qu'elas placent
en travers, derriere leur tate, et qui leur fait deux cornes horizontales avec une fleur artificielle k chaque bout. Elles causent, elles
rient discretement, elles munent par la main des biebs adorables,
qui ont et6 sages a la messe comme des petits chats en porcelaine, et
qu'elles ont coiffes, attif6s avec un art tout k fait comique. 3 Enfin
les souvenirs anciens comme le monument aux.morts de l'expidition
de x86o, M. Pascal d'Addosio, M. Jules Garrigues, M. Maurice
Dor6, 'enseigne de vaisseau Paul Henry, se melent aux cerimonies
plhs r6centes des Fetes de la Victoire et de la visite du marechal
Joffre, en 1922.

Lucien BOUCLET.

J.-M. PLANCHET, missionnaire lazariste. Documents
sur c les Martyrs de Pikin Y, pendant la persicution des
Bozeurs. Imprimerie des Lazaristes de PNkin. 1923.
M. Planchet, C. M. a dejk publie un volume concernant les quatre
paroisses de P6kin; le present ouvrage embrasse tous les districts situss en dehors de la capitale. II n'6tudie qu'une centaine de cas sur
a plus de six mille victimes; tout incomplet que soit ce.r&eume, il
est suffisant pour donner une idWe du caractere g6neral de cette persecution et de l'hiroisme des chritiens chinois devant la mort : ces
neophytes que l'on designait autrefois sous le nom dedaigneux de
ount confesse la foi comme les chritiens de la
£ chretiens de riz
primitive Eglise. Nous avons done ici un v6ritable tresor de notes
tout & l'honneurde la Chine, qu'il faut bien se garder de laisser
perdre; a car c'est une mine qui sera exploitee un jour si 'on entame
le procks de ces confesseurs de la foi z. (M. Verdier, sup. g6n.)
Dans le district du Sitang, les chretiens de Sang-YFi eurent la
bonne idee au commencement des troubles d'acheter des armes et de
se retrancher; ils soutinrent bravement le siege que leur firebt subir
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les Boxeurs du 15 au 20 aost 19oo et s'il y eut parmi eux plusieurs

victimes, la chretient6 ne fut pas aniantie comme en bien d'autres
endroits. Citons le devouement de Joseph Yangu (Yusiou) : il s'offrit malgr6 les grands perils connus de tous pour aller aux nouvelles
it Pekin. Comme on attirait son attention sur le danger : a Peu importc, repondit-il, en definitive, c'est une bonne occasion; si je suis
arr6te en chemin, eh! bien, je serai martyr pour le bon Dieu! x Ladessus, il se deguisa en midecin ambulant, prit un petit paquet sur
1'epaule et se mit en route. Un orage l'obligea a faire une courte
halte a Ngintsiatchoang : il entra dans une auberge; la femme de
l'aubergiste, assise sur le a kang P allaitait son enfant. Aprbs les salutations d'usage, Joseph demande k l'h6tesse si son enfant avait 6t6
vaccine, sinon, il 6tait pr6t i le faire. La maitresse de maison lui
demanda d'oh il etait. c Je suis de Sang-Yii
l,lui repondit-il. a Tu es done cbretien! - Oui, je suis chr6tien. a A ce mot, l'h6tesse
se ltve aussit6t et, emportant son babe, entre dans la chambre en face
oh travaillaient des forgerons ambulants pour leur faire part de sa
decouverte. L'un de ces hommes 4tait precisement parent de Joseph;
il le reconnut au premier coup d'oeil, et s'en alia avertir le chef
boxeur de la presence d'un chretien dans le village. Le chef boxeur,
nomme Liou, suivi de ses affid6s, ne fait qu'un bond jusqu'al'auberge et trouve Joseph Yang, au milieu des forgerons. c D'oh es-tu? 3
lui demande-t-il. - a Je suis de Sang-Yu. - Es-ti catholique? Oui. je le suis! i A cette reponse, le chef boxeur r6pliqua par un
grand coup de sabre sur la tete de Joseph qui tomba k terre. Revenu
i lui, il ne cessait d'invoquer J6sus et Marie. II fut ensuite trains
en cet 6tat sur les bords du a Rounro v oh il fut brall encore & moitiA vivant. Ce qui resta de son corps fut jet6 dans le courant du
ftenve et emport6 par les eaux : il etait age de soixante ans. (P. iz.)
Dans la paroisse de Talsiaochdn, la famille Yang Tsitsing avait
et6 massacree, sauf le plus jeune des enfants surnommA Kouanly. Sa
jeunesse disposa en sa faveur le coeur d'un chef boxeur, qui, de sa
voix la plus caressante, lui dit : c Si tu n'es plus catholique, je ne
te tuerai pas. - Je suis catholique, r6pondit crinement ce petit hMros de douze ans; jusqu'a la mort, je n'oserais renier le Maitre du
ciel. - Puisque tu ne veux pas changer de religion, eh bien! je vais
te faire mourir. * Cela dit, un boxeur lui donna un grand coup de
sabre et lui abattit le bras droit, en ajoutant : . Eh bien! es-tu encore
chretien'? - Oui, je le suis encore! - Je t'ai coupe le bras, est-ce
que tu n'en eprouves aucune douleur? - Je ne sens rien! - Puisque
tu ne sens rien, je m'en vais te couper l'autre. x En disant cela, il
lui coupa le bras gauche d'un seul coup de sabre. A ce coup, le courageux enfant n'y tint plus; la douleur fut si forte qu'il se mit I
pleurer i chaudes larmes. Les boxeurs l'acheverent alors i coups de
sabre et de lance. (P. 45-46.)
A Ngdntseli, Claire Yang, nee Kou, Agge de trente-cinq ans, repondit fibrement au boxeur qui lui faisait esperer son rachat par l'apostasie : a Je ne brule pas d'encens; et jusqu'a la mort, je ne renie pas
mon Dieu! - Si tu ne veux ni offrir de l'encens, ni apostasier, eh
bien! nous allons te suspendre par les quatre extr6mites 3, lui fut-il
r6pondu. Ce disant, le chef ordonna de lui lier les mains et les pieds
derriere le dos et de la suspendre ainsi k une poutre, face contre
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ii fit ajouter
terre. Afin de rendre ce supplice encore plus douloureux,
a 1'ecartdes pierres an poids du corps, ce qui 6quivalait presque
qu'elle
lement. Claire cherchait un soulagement aux atroces douleurs
de repiter cette
6prouvait dans !e seul secours divin; elle ne cessait
de moi .S Non
pieuse invocation : c Sainte Mere de Dieu, ayez pitii
tout le corps
sur
promenerent
Boxeurslui
les
supplice,
ce
de
contents
tout son
des bitonnets enflanumes de sorte que des pieds a la tete,
etre n'etait qu'une p'aie hideuse. Ajoutant ensuite la raillerie a la
cruautt, ils lui demandaient si elle souffrait. s Je me trouve tris
bien! * r6pondit la rude chrteienne. Apres deux heures de torture,
interrompues seulement par les pieuses invocations de Claire, les b3urreaux conduisirent leur victime devant la pagode pour y etre mise a
mort. Chemin faisant, elle employa le peu de forces qui lui restaient
k reciter les litanies de la sainte Vierge et la priere bien connue de
nos chretiens a Pere grand et misericordieux s, jusqu'a ce qu'elle eit
succomb6 sous les coups rpetis de ces tyranneaux. (bDtails d'un timoin oculaire) (p. 61 et en note) : En xg95, un survivant de l'hecatombe de Tatsiaochan, Ran Ylai se trouvait atteint d'une grave
maladie d'yeux, qu'aucun remide n'avait pu soulager, et qui ne luw
laissait de repos ni jour, ni nuit. En apprenant qu'on faisait une enquete sur les victimes des Boxeurs, il s'6cria devant tout le monde :
a Si Mme Kou a ti une vraie martyre, qu'elle fasse le miracle de
guerir mes yeux; je me chargerai de l'enqu&te sur elle-meme. * A
peine avait-il fait cette promesse que ses yeux se seraient trouves
guiris.
Jen, mais
Deux ans apres les massacres, un ancien Boxeur,nommn
Pelil-Tigre, se presenta chez un chritien survivant, Yang
sumommi
Tsuying, avec un lourd fagot sur les 6paules et le salua en ces terDepuis deux ans, comment allez-vous? Je viens pour vous
mes :a
rendre visite. N'etant pas assez riche pour vous offrir des cadeaux,
je vous apporte un peu de bois de chauffage. a En disant cela, il
deposait son fardeau devant la porte du chritien. Puis se reprenant,
il ajouta : a Vraiment, je suis honteux de paraitre en votre presence;
je viens vous prier de me pardonner. - Qu'as-tu done at te faire paratu Ie
donner? - It y a deux ans, sur la montagne, c'est moi qui ai
plus de monde. Actuellement j'en ai le plus vif regret; mais je n'ai
pas Ie moyen de rTparer le mal commis. De quelle maniere dois-je
mourir pour reparer m.i faute? - Le mal est fait, tu reconnais ta
faute, it n'y a plus 'a revenir sur cette affaire. Toutefois, je hm'en vais
te poser une question : quelles sont les personnes que tu as tuces?
- J'ai tuWla femme de Tchang Foutsuen; celle de Yang Fouchoun
et les autres, en assez grand nombre, je ne les ai pas reconnues. Je
ne m'explique pas comment j'ai pu etre aussi barbaye. P Apres cette
confession, l'ancien ,Boxeur se retira. Mais ii revint k six reprises
avec un nouveau fagot; et chaque fois, it reitirait son regret pour le
passe. Cette meme annee, le Petit-Tigre fut pris d'un violent mal
d'estomac;-il vit Ia une punition divine et un signe avant-coureur de
sa mort prochaine. II dep&cha alcrs son fils a Tatsiaochan, pour inviter les chritiens, Yang Tsiiying et Tchang Fouchong, k se rendre
chez lui. Quand ces derniers furent arrives, ii leur dit : c Maintenant j'ai le desir sincere de me convertir et d'adorer le a Maitre du
ciel *, et apres ma mort, d'aller en paradis; je vous prie tous les
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deux de vouloir bien me baptiser. i En le voyant dans de si bonnes
dispositions, les deux catichistes l'exhorterent a y perseverer et i
compl6ter son instruction religieuse. 11s remirent i plus tard l'administration du bapteme. Notre cathchumene, s'adressant ensuite h sa
femme et i son fils, leur dit : a Apres ma mort, il faudra vous faire
chritiens. En ce monde, il n'y a pas de plaisir plus doux que de venger la mort de ses parents : non seulement ne pas songer a la vengeance, mais, au contraire, aimer ses ennemis est une chose qui ne se
trouve que dans la religion chretienne. * II mourut durant I'it& de
1903; sa femme et son fils ont 6t6 baptisis aprbs lui.
Lucien BOUCLET.

MARIE-EDOUARD

MOIT.

Le

Scapulaire vert et ses

prodiges. 38, rue Saint-Sulpice, Paris.
L'auteur de cette brochure dit qu'il aurait voulu la faire paraitre
depuis longtemps mais que des obstacles indipendants de sa volonte
l'en avaient jusqu'ici empAche, sans nous indiquer quels 6taient ces
obstacles. Le meme pensait d'abord ne pas mettre son nom a ce travail et ii aurait &t6 heureux de rester dans l'ombre, mais ensuite, ii
relechit que sa qualit6 de temoin l'obligeait a ne point se derober.
L'auteur, lorsqu'il ttait jeune pretre, alla voir la sceur Bisqueyburu,
a Carcassonne, mais ii ne put rien obtenir de la voyante qui se retrancha dans un silence presque absolu.
La premi&re partie contient la biographic de la seur Bisqueyburu.
II avait paru, apres la mort de cette sceur, une notice sur elle, mais
cette notice etait beaucoup plus courte que I'actuelle (elle ne contenait
qu'une page, celle-ci en contient vingt-cinq) et, de plus, elle ne disait
pas un mot des apparitions. Les sup6rieurs, en efet, avaient jugd, a
propos, jusqu'ici de ne point parler de ces visions. Comme le dit
M. Mott, depuis la mort de la sceur, rien ne semble s'opposer k ce
que l'on donne satisfaction k la pieuse curiosite des fideles. Aussi ce
livre paratt-il avec l'imprimatur de M. Verdier, Superieur general.
La seconde partie traite du Scapulaire vert proprement dit : les visions, le mode d'emploi, etc. En somme, c'est une marque de la d6votion au Coeur Immacul.e de Marie : dijh on trouvait ce coeur sur
la Mddaille miraculeuse et sur le Scapulaire de la Passion, mais
conjointement avec le Coaur de J4sus; ici il eat seal et, en outre, une
image oh la sainte Vierge est reprbsent6e tenant son cceur.
La tWoisieme partie raconte quelques prodiges operks par le Scapulaire pour plusieurs desquels M. Mott est temoin digne de foi.
Nous souhaitons que ce livre fasse croitre la devotion au Coeur ImmaculCe de Marie, devotion encouragie par I'Eglise dans ces demiers
temps, devotion qui devrait etre un des patrimoines de la famille de
saint' Vincent, puisque depuis 183o, la sainte Vierge nous i'a recommandie et nous en a confie la diffusion.
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STEFANO BERSANI. Immaterialit~a pensiero. Coliegio Alberoni. Piacenza.
Nous ne pouvons mieux faire l'loge de ce livre, qu'en citant ie
temoignage autoris6 du cardinal Bisleti, prefet de la Congregation
des Seminaires et des Universit6s. c L'auteur developpe avec une
paxticuliire competence un des principes les plus leves et les plus
ficonds de la doctrine de saint Thomas d'Aquin, (quod potest cognoscere
aliqua, oportet ut nihil eorum haheat in sua natura) en faisant voir toute
la beaute et la veriti de ce principe dans I'application a la nature de
l'ame humaine, a I'origine de nos connaissances et aux relations analogiques de la pens6e humaine avec la pensee de Dieu. Ce diveloppement procede avec dignit6 et m6thode dans une ascension graduee et
continue que tous peuvent suivre, puisque, malgr6 la difficulte de la
matiere, le langage est toujours clair et 1'exposition toujours intelligible. * Un illustre professeur de 1'Institut Angelique des Dominicains de Rome adresse ses felicitations a i'auteur £ pour cet excellent
travail oh s'affirme une pensee tres penetrante et tres vigoureuse b.

MORINO GIOVANNI. Un tesoro pei sacerdoti. L'officio
divino e la santa Messa.
C'est le dernier ouvrage de notre regrett6 et savant confrere. II y
montre la beaut6 de l'office divin, le devoir pour les prktres de le
bien dire, la maniere de remplir saintement cette obligation; il paraphrase ensuite chacun des psaumes selon I'ordre du Breviaire. La seconde partie traite de la sainte messe : excellence, preparation pour la
Lien dire, maniere de bien la celebrer, action de graces. Le digne
M. Morino s'est pr6pare par cet ouvrage a aller chanter dans le ciel
'office eternel.

GIUSEPPE MARTORANA. Vita popolare del patriarcaSan
Giuseppe.
Ce livre comprend dix-sept chapitres : Naissance de Joseph, enfance et jeunesse; ses fiancailles avec Marie; Joseph et Marie furent
veritablement unis par les liens du mariage; le fils de Dieu s'incarne
dans le sein de Marie; le Mystere de 1'Incarnation est manifest6e
Joseph; Joseph a la naissance de Jesus; Joseph a la presentation de
Jesus, au temple; Joseph a l'adoration des Mages; Joseph avec Jesus
et Marie en Egypte; Joseph retourne a Nazareth; Joseph retrouve
Jesus; Joseph dans la maison de Nazareth; Mort de Joseph; Culte
de saint Joseph; Saint Joseph, patron de 1'Eglise catholique; Saint
Joseph, modele et protecteur universel.
L'ouvrage est illustre par de belies gravures emprunteesa
Gagliardi, Raphael, Fra Angelico, Ciseri, Murillo, Fabriano, Martinetti,
Trevisani:
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RAFFAELE RICCIARDELLT
Vita del servo di Dio
Felice de Andreis. Via Pompeo Magno, 21, Roma (33)

15 lire.
Voici ce que disent de ce livre les Ephiemrides liturgiques :
Mgr Rosati avait compose une courte biographie de notre confrere,
M. de Andreis. Comme cette biographie etait insuffisante, M. Raphael
Ricciardelli, postulateur de la cause de beatification de M. de Andreis, ayant employe plusieurs documents, outre le compendium de
Mgs Rosati, a compose cette nouvelle vie. L'auteur intitule modestement son ouvrage : Mimoires, et avoue que son intention n'est pas
d'4crire une vie proprement dite, mais seulement un recueil de do.
cuments. La lecture de ces Memoires, dont les ecrits du serviteur de
Dieu constituent une grande partie, montre la beaut6 de son ame,
de cette ame toujours unie k Dieu, toujours pleine de zele, malgri
la faiblesse de son corps. 11 fut veritablement une victime volontaire de la charit4 que Dieu a placee comme pierre precieuse dans
les fondements de la Congregation de la Mission en Amerique. Que
la lecture de ce livre developpe I'esprit de saintet6 et d'apostolat dans
ceux qui le liront et qu'elle serve k acc6Clrer la glorification de Felix de Andreis. *
Les Annales lTaliennes constatent que a ce volume se presente avec
un vetement typographique engageant, qu'il se lit avec plaisir, qu'il
est simple, conduit avec une exactitude historique scrupuleuse, avec
une solide base documentaire, sans Tes longues digressions qu'on est
accoutom6 de rencontrer en pareils livres. Nous recommandons ce
livre precieux h tous les confreres et aux Filles de la Charite.

a

VARIETES
JEAN LE VACHER
SA CORRESPONDANCE. -

CHOIX DE QUELQUES LETTRES

(Suite)
LETTRES D'ALGER

Rentre un instant en France, Jean Le Vacher fut
envoys a Alger avec le titre de vicaire apostolique.
Il y arriva sur le vaisseau le Courtisan, command6 par
le chevalier de Tourville. La lettre suivante adressee,

le 9 juin 1668, A Ren6 Almeras, sup6rieur general de
la congregation de la Mission, successeur de saint
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Vincent de Paul, va faire savoir comment il y fut
requ.
cc Aussit6t, dit-il, qu'on eut mouill, on envoya la
chaloupe du vaisseatf avec une personne pour avertir
le gardien du port et notre frere Dubourdieu, en
qualit6 de consul, de notre arrivie, i ce que 'un et
I'autre en avisassent le Pacha et Agi Agha, qui est le
chef du Divan, et commandassent que, quand notre
vaisseau saluerait la ville de cinq coups de canon, les
forteresses eussent k le lui rendre de trois, ce qui fut
accord6 et ex6cut6 le lendemain matin de la belle
manirre, avec un sensible deplaisir du consul anglais
et de tous les marchands de sa nation qui r6sident en
cette ville, a cause que trois de leurs principaux
vaisseaux de guerre, qui itaient arrives peu de jours
auparavant et qui avaient salu6 la ville, aucune forteresse ne leur avait rendu le salut.
ct Le jeudi 24 mai, notre frere Dubourdieu 6tant
arrive au vaisseau avec son truchement et le gardien
du port, on fit approcher le vaisseau de la ville, et
apres avoir jet6 l'ancre, salu6 la ville de cinq coups
de canon, laquelle lui repondit par trois, je me d6barquai en compagnie de quelques officiers du vaisseau,
de notre frere Dubourdieu et de son truchement.
ttant arrives i la ville, nous ffimes premierement
trouver Agi Agha au Divan, oi il se trouva avec la
plupart de ses principaux officiers, ensuite nous
fimes trouver le Pacha, lequel nous rebut en nous
pr6sentant du cafe et du sorbet, qui est le regal ordinaire des Turcs. De l1, nous nous rendimes au logis,
oi se trouva un bon religieux de la Merci, nomm6 le
Phre Audoire,qui avait pass6 a Tunis avec M. Dumolin, et qui demeurait depuis plusieurs mois avec notre
frere Dubourdieu.
t je ne vous dirai rien de la charite et de la cordia-
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liti avec lesquelles je fus requ de notre frere Dubourdieu et de ce bon Pere en entrant a la maison, parce
qu'elles sont certainement au-dessus de tout ce que je
vous en puis timoigner. Sit6t que je fus entre, je fus
i la chapelle et dis la sainte messe pour remercier
Notre-Seigneur de notre arriv6e en ce pays et pour
obtenir de sa bont6 infinie les premieres des graces
necessaires au ministere de cette pauvre iglise souffrante.
( Environ une heure apres midi, les pretres esclaves,
ayant appris mon debarquement, me vinrent trouver,
et une quantit6 extraordinaire de pauvres chr6tiens
esclaves de differentes nations. Je requs les uns et les
autres autant cordialement et charitablement qu'il me
fut possible.
o II y a sept pretres esclaves en cette ville, cinq
s6culiers, savoir : deux Portugais, un Espagnol et un
Majorquin, et deux r6guliers, Fun Portugais, de l'ordre
de Saint-Benoit, et I'autre Flamand, de l'ordre de
Saint-Dominique. Ils sont tous habillis en laiques,
sans porter aucune marque de leur caractere, le binedictin meme porte une perruque. Je souhaiterais bien
leur faire faire A chbcun une soutane pour dire la
sainte messe. Je ferai ce que je pourrai en attendant
qu'il vous plaise de nous envoyer de quoi faire cette
charit6.
( Le jeudi, fete du Tres Saint Sacrement, nous en
avons fait l'office le plus solennellement qu'il nous a
&t6 possible avec la procession. Nous n'en avons pu
faire l'octave, cause de l'embarras que nous ont continuellement cause les Turcs avec leurs esclaves franqais qui voulaient s'affranchir de l'esclavage. n (Vie
manuscrite de Jean Le Vacker, p. 49.)
Le 31 juillet suivant, Jean Le Vacher 6crivait aussi
de cette maniere aux cardinaux de la Propagande :
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« Je reCus A Paris la lettre dont Vos eminences
daignerent m'honorer, avec le dicret et les facultes
de vicaire apostolique d'Alger. Je n'en ai pas, jusqu'i
present rendu a Vos Eminences, comme je le devais,
mes trbs humbles remerciements, parce que je d6sirais
vous donner en meme temps la nouvelle de mon
arriv6e ici, et vous informer igalement de 1'itat de
cette Eglise souffrante.
, Je partis de Paris pour Marseille le 3 avril. Le
12 mai, je m'embarquai a Toulon, et le 24. du meme
mois j'arrivai en cette cit6, apres un heureux passage,
en compagnie d'un expres, envoye par le Roi trbs
chritien pour dblivrer le reste des esclaves ses sujets,
qui 4taient seulement au nombre de cent vingt.
(c II y a pr6sentement en cette ville, quatorze on
quinze mille esclaves chretiens, entre Italiens, Espagnols, Portugais, Flamands ou d'autres nations. Parmi
eux se trouvent cent femmes et de trois a quatre cents
jeunes enfants, de l'un et de l'autre sexe, de quinze
ans en dessous, en peril de perdre la foi, si Dieu par
sa bont6 infinie ne les pr6serve en les delivrant de
l'esclavage par le moyen des charitables aum6nes des
chr6tiens.
,
Le vicaire apostolique parle ici des sept pr&tres qui
sont &Alger, comme dans la lettre pr6c6dente, puis il
ajoute: ( A mon arriv6e ici, je trouvai tous ces pretres
vetus d'habits laiques, sans aucune marque du caractare eccl6siastique, et meme avec ces habits ils c616braient la sainte messe et administraient les saints
sacrements, ce qui me paraissant fort indecent, j'ai fait
faire pour chaque pr&tre une soutane allant jusqu'aux
talons, et pour les religieux un habit de leur ordre, et
j'ai obtenu des commandants turcs qu'ils puissent
paraitre avec cet habit eccl6siastique, non seulement'
dans les bagnes mais encore par la ville, ce qui se fait
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a 1'rdification des chr6tiens esclaves et a l'admiration
des Turcs eux-memes.
4 Il y a dans cette ville quatre prisons ou autrement
bagnes, danschacun desquels se trouvent environ deux
cent cinquante esclaves chr6tiens; le restant des
esclaves appartient aux particuliers. Chaque bagne a
sa chapelle, assez petite; mal construite et en bien
plus pauvre 6tat que celle de Tunis. II y a aussi pour
les esclaves malades quelques hbpitaux, entretenus
de quelques annees en ca, par la charit6 du frere
Pierre de la Conception, de bonne m6moire, Espagnol
de nation et ermite de saint Antoine, qui fut bril•
vif par les Turcs 1'ann6e pass6e, a cause de son zele
singulier pour notre sainte religion.
a Voila les breves nouvelles que je puis donner a
Vos -minences sur I'rtat de cette pauvre Eglise souffrante, qui ne serait pas peu consolke dans sespeines
et afflictions si Elles daignaient lui obtenir du SaintSiege quelques grices, comme indulgences, autels
privil6gibs et autres semblables faveurs.
a Je ne manquerai pas a l'avenir de les informer de
temps en temps de ce qui arrivera. En attendant, aprls
avoir rendu a Vos Eminences de tres humbles graces
pour la protection qu'elles ont daign6 me promettre,
je baise avec un tres profond respect leurs v6tements
sacr6s.
Leur tres humble et tres obeissant serviteur,
Jean LE VACHER
D'Alger, le 3i juillet 1668.

Indigne pritre de la Mission,
Vicaire apostolique.

(Propagande, Scritture riferite nelle Congregazioni
generali, vol. 419, fo 259.)
Jean Le Vacher parle tres souvent de la pitie des
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esclaves d'Alger. I1 suf fra de citer comme exemple
une lettre adressee, le 12 fevrier 167o, a son frere
Nicolas, bourgeois de la ville de Paris, et qui montre
aussi l'humilit6 du vicaire apostolique.
c II a plu a Notre-Seigneur, dit-il, de me punir et

de me chitier de la paresse que j'apporte a son service
en ce pays, par une indisposition qu'il m'a envoyee
d&s le mois de juin, et qu'il lui plait de me continuer.
Elle a commenc6 par une fibvre lente, continue,
laquelle s'est chang6e en tierce, puis en quarte, et
depuis quelques jours en double quarte, avec des
marques d'une future hydropisie. La plus grande
peine que je ressens est de ne pouvoir aller consoler
les pauvres esclaves dans leurs prisons, la faiblesse et
1'enflure de mes misirables jambes m'en 6tant le pouvoir.
a, Notre-Seigneur, voyant combien je suis inutile a
cette sienne pauvre 9glise souffrante, y a pourvu par
le ministere de plusieurs pr&tres esclaves. Ils sent
maintenant vingt-quatre en cette ville, tant s6culiers
que r'guliers, la plupart espagnols, tous couverts de
1'habit de leur ordre que je leur ai fait faire, les Turcs
les ayant d6pouilles quand ils les ont pris.
* II me semble aussi vous avoir avis6 qu'il y a dans
cette ville quatre bagnes, qui sont les prisons des
pauvres esclaves, et dans chacune une chapelle oiu
ces pauvres membres de Jesus-Christ souffrant ont la
consolation d'entendre tons les jours la sainte messe.
Quelques mois apres mon arrivie en cette ville, j'6crivis a Rome pour obtenir des indulgences pour les
pouvoir gagner en ces chapelles. I1 a plh i Sa Saintet6
de me les conc6der. Je les ai recues sur la fin du mois
de novembre dernier, avec treize cents midailles
benites par Sa Saintet6. Les pauvres esclaves commencerent de gagner ces indulgences le jour de l'Imma-

-

793 -

culke Conception de la tres sainte Vierge, visitant la
chapelle qui lui est d6dide en 1'un des bagnes de cette
ville, en laquelle il y eut ce jour-lk plus de trois cents
confessions et communions. Pendant l'octave de la
meme fete, les chretiens des autres bagnes la voulurent aussi c6l1brer en leurs chapelles, esquelles il
n'y parut pas moins de devotion. Je c6l6brai solennellement la messe en ces chapelles, en ces jours-la,
nonobstant mon indisposition, et, a la fin, je distribuai les medailles benites aux pauvres chr6tiens
esclaves qui les recurent avec une devotion et une
v6neration incroyables.
( La consolation qu'il a plu a Notre-Seigneur de
d6partir A notre pauvre i£glise souffrante, par les
indulgences de ces medailles b6nites distributes, a ete
si grande que la plupart des esclaves disent librement
qu'il leur semble 6tre dans une petite Rome. Je souhaiterais aussi visiter et consoler les pauvres esclaves qui
sont a Sale, A T6touan et A Tunis, mais M. Alm6ras
ne le-trouve pas encore k propos. Ce sera quand il
plaira A Notre-Seigneur. n (Vie manuscrite, p. 62.)
La fivre et 1'enflure des jambes de Jean Le Vacper
provenaient de la peste dont il avait, deux fois, 6te
attaqu6. 11 conservait, au milieu de ces indispositions,
une activit6 d'esprit qui faisait l'admiration de tous.
II faut voir aussi avec quels sentiments surnaturels
il consid6rait les souffrances. II ecrivait neuf ans
apris, en aoit 1679, A ce meme frtre :
( J'ai, avec les graces de Notre-Seigneur, comme
vous 1'avez d6sir6, affranchi ce bon religieux de saint
Dominique de l'esclavage, et il repasse a Marseille
par cette commodit6. Vous en pourrez aviser ses
freres qui vous 1'ont recommand6.
, J'espere que MM. Regnard, de Paris, et de Fercourt, de Beauvais, qu'il vous a plu de me recomman-
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der par vos lettres pr6c6dentes, et que j'ai aussi affranchis de l'esclavage et ont repass6 en France au mois
de mai dernier, seront indubitablement arrives a Paris,
et qu'ils vous auront t6moign6 de vive voix les petits
services que je leur ai rendus pour les tirer de ce pays.
( Dieu soit a jamais b6ni, et que lui-meme veuille
ttre la reconnaissance a jamais des graces sp6ciales
dont il veut bien honorer votre famille - vous, ma
sceur et vos enfants - par une longue maladie qui,
comme vous m'avez temoign6, vous a dur6 plusieurs
mois, et de laquelle est mort mon neveu, et qui, comme
je l'espere, sera entierement pass6e a votre 6gard;
par 1'infirmit6 que vous me mandez que mon frere, qui
est i Fontainebleau, a eue tout le careme, et par celle
qu'il lui plait me continuer depuis quelques ann6es,
laquelle depuis un long temps me rend incapable de
sortir du logis, meme le plus souvent de c6librer la
sainte messe sinon les dimanches, avec une peine qui
m'est plus sensible que je vous la puis exprimer et
representer.
c Nul chr6tien, mon cher frere, n'est v6ritablement
digne de ce titre auguste de chr6tien qu'autant qu'il
imite en virit6 Jesus-Christ son phre, par les souffrances qu'il permet lui arriver par sa paternelle providence. Souffrir n'est rien si on souffre avec agrement
au bon plaisir de Dieu. I1 a plu A sa bonte infinie
affliger de nouveau, depuis quelques mois, du mal
contagieux notre pauvre 9glise souffrante. Je la
recommande a vos prieres et a celles de toute votre
famille.., (Vie manuscrite, p. 66.)
(A suivre.)
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